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De 1874 a 1918

M. Bor6, suprieur gn6r&al (suite).

SoKMAIRE.-Le corpsprofessoraldelaMaison-Mdre(187 4 -18 7 8).
M. Armand DAVID (suite).

Nous sommes au 14 fevrier 1873. M. David fait ses
priparatifs de d6part vers le Sud de la Chine. 11 a 300 kilos de bagages. Comment transporter tout ce materiel ?
1 n'y a pas de mulets dans la contrQe. Heureusement que
le Pore Hoang, qu'il a plaisantW un pen tout a I'heure,
decide les chr6tiens A servir de porteurs. Dix hommes de
bonne volonti se presentent. On met les 300 kilos dans
des hottes et en route, a travers les forfts et la fameuse
chaine de montagnes du Tsing-Lng. Quelqu'un lui
&critde se defier de la ruse, de la mauvaise foi des habitants. M. David s'abandonne
la Providence.
Le d&part se fait avec p6tards et musique. On a m~me
preparb un cheval brillamment harnach. M. David
d6cide d'aller A pied comme ses porteurs. Ceux-ci sont
tris joyeux; ils ne connaissent pas la route; mais, ils
plaisantent comme des enfants qui s'en vont en vacances.
On rencontre un gros loup ; on traverse un pays ou se
trouvent quatre pantheres qui out bless4 plusieurs
chasseurs ; le courage manque a un porteur qui parle
de retourner ; un autre roule dans un precipice avec sa
charge. On arrive au sommet du Tsing-Ling. Il y a une
pagode of quelques bonzes font braler des batons odorants, en guise de prikres. Ce qui est plus pratique, c'est
que l'on pent boire A cette pagode un peu d'eau chaude
qui redonne de la vigueur; car il fait tres froid, les eaux
sont geles. On rencontre cA et IA une vieille auberge

-6oii l'cn s'abrite et oi l'on peut manger des popmnes de
terre bouillies.
Les jours se suivent sans incidents remarquables.
Le 23 f6vrier, un interminable et contagieux 6clat de
rire saisit mes porteurs, gens simples et naifs ; nous
rencontrons un troupeau de vaches dont les pattes ont
6t6 chaussies de souliers de paille pour les empecher de
se trop user l'ongle sur la pierre ; ce spectacle a suffi
pour 6gayer toute la journ6e les braves porteurs que
M. David compare A des escargots qui ne sont jamais

sortis de leur coquille.
Le journal de M. David est rempli de details techniques ; c'est merveilleux comme il remarque toutes les
particularit6s g6ologiques, ornithologiques, vegktales,
etc. Son regard ne laisse 6chapper, pour ainsi dire,
aucune des choses qui rentrent dans le domaine scientifique. On sort du Tsing-Ling. La dernire montagne
est le Mont aux Pagodes : il y en a en effet un grand
nombre avec d'innombrables ex-voto en pierre. L'une
de ces pagodes est bAtie sur la racine d'un arbre qui
represente la forme d'une tote de serpent. C'est une
image naturelle du Dragon traditionneL
4 M. David se retrouve en rase campagne ; en quittant
les forkts sombres et rudes, il 6prouve un sentiment de
bien-6tre a tant il est vrai, dit-il, que t'homme est fait
pour vivre en face du ciel. 11 lui faut l'immensith de la
vofite c6leste ; le spectacle est plus en rapport avec les
alans de I'intelligence humaine qui voudrait embrasser
et comprendre tout, m&me l'inini i. Dans sa joie,
M. David distribue 3.500 sapekes A ses porteurs pour
les r6compenser du dur labeur que leur a occasiona
le passage difficile du Tsing-Ling.
Void la petite troupe pres de la famause ville de Hantchoung-fou qui fut capitale de 'empire, sous le r~eie de
l'empereur qui fit batir la grande muraille, il y a plus
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de 2.0oo ans. Les porteurs et domestiques sont allis
visiter la ville. M. David est triste, m&lancolique depuis
plusieurs jours; il est harass6 des mille chicanes et de
la duplidit des gens avec qui il a a faire ; il est tentW de
quitter tout; mais sa mission scientifique se dresse
comme le devoir, comme la volont6 de Dieu; il reste.
Le pays a Wt ravag6 ; le P. Tchao lui raconte qu'il -y
avait 1z.ooo chr6tiens, mais que les rebelles ont tout
saccag6 et dispers4. Pendant deux ans, la seule viande
vendue a Wt6 de la viande humaine. Plusieurs mares ont
Wetmises a mort pour avoir vendu la chair de leurs
enfants qu'elles avaient tuds.
Le voyage se poursuit avec mille incidents et trouvailles precieuses. Mais les pieds sont meurtris. Un premier sympt6me de faiblesse se manifeste: sur la route,
le 5 mars 1873, il est pris d'6tourdissement et tombe
6vanoui. Revenu A lui, il se remet a casser et rapporter
un grand nombre de pierres fossiliferes; les Chinois le
regoivent avec de grands clats de rire ; ils le prennent
pour un fou en le voyant charg6 de pierres comme un
manceuvre.

Le 7 mars, on rencontre une chapelle A 1390 matres
de hauteur. Le lieu est propice pour des explorations
scientifiques, M. David s'y arrete quelques jours. 11 est
logi dans une cabane, batie en terre et en paille, ouverte
A tous les vents et A tous les regards ; les chretiens sont
grossiers et m6fiants ; les habitants sont assez sauvages ;
ils sont impatients de le voir d6camper. M. David visite
en particulier des cavernes remplies de chauves-souris,
de phalenes, d'araignkes, de grillons qui sont une bonne
aubaine pour ses collections. Mais il fait froid, il neige.
On marche en rampant dans la vieille forat qui est
situte A 2.2oo00 mtres ; la neige est glacde, on glisse, on
patauge ; de plus, M. David est induit en erreur par des
montagnards; M. David ne se laisse pas faire ; il admi-

-8nistre une bonne lecon A ceux qui l'ont tromp6; on
tremble devant cet Europeen qui n'a pas peur et qui
a un fusil perfectionn6. Dans ses allies et venues, notre
confrere mange et boit comme il peut ; le vin de riz
est son soutien; cette boisson a 1'avantage de n'Utre
pas chore, car pour un sou on en a un cruchon. M. David
fait grand doge de cette boisson; fortifie par elle, il
examine des jours entiers les empreintes vegktales des
ardoises carboniferes qui abondent en ce lieu. Le
15 mars, il fait 13 lieues A pied, malgr6 la pluie, pour
reconnaitre les roches stratifiees. Le cel est sombre, un
vent froid lui glace le corps; mais, petite consolation
dans la tristesse, il voit des alouettes hupp6es adont je
n'entends jamais sans emotion, dit-il, l'harmonieux et
plaintif sifflement et sans me rappeler les dlicieuses
collines de Savone toutes parfumees des imanations
du ceste, du myrte, de la lavande et du thym *.
A cette 6poque, il est repris d'un grand regret de ne
pouvoir aller A 1'Ouest dans ce Kansou ou il a rave
d'explorer les sources des deux grands fleuves dela Chine;
mais il se raisonne : il y a la guerre, il faudrait la protection du gouvernement, il faudrait avoir une bonne
escorte, il faudrait des sap&kes, il faudrait la vigueur
de la jeunesse ; il continue done vers r'Est et le Sud.
Le 23 mars, il arrive chez le PNre Vidi, originaire de
Virone. 11 passe avec lui des jours de bonheur car, dit
M. David, a c'est un missionnaire qui a ktudi6 I'histoire
naturelle et qui comprend (chose fort rare parmi les
hommes de notre profession) que 1'6tude de la nature
est bien autre chose qu'un caprice de curiosit6. Le
P. Vidi se fait un devoir d'expliquer aux chr6tiens du
lieu que je ne suis ni un espion, ni un fou, ni un condamna la glebe, ni un homme dsoeuvr6 qui s'amuse a courir
apres les b4tes, A arracher des herbes et A casser des
cailloux. J'avoue, continue M. David, que l'un de mes

-9chagrins les plus sensibles, quand je me trouve avec Jes
hommes de ma robe, fort respectables d'ailleurs pour
leurs vertus et leur science theologique, mais trop
6trangers aux decouvertes des sciences d'observation,
c'est de me voir quelquefois, Apropos de mes occupations
d'histoire naturelle, l'objet d'une sorte de piti6 et de
leurs railleries sur ce qu'ils appellent une toquade ou
une perte de temps. Quelques-uns, il est vrai, accordent
que sur tant de missionnaires europlens qui vivent en
Chine, il y en ait un qui distraie de son temps quelques
jours pour former des collections. Mais, il en est pen qui
conviennent que les questions d'histoire naturelle
puissent s&rieusement int6resser les ministres de la
religion catholique. i M. David continue sur ce ton,
montrant qu'il y a des missionnaires qui sont ferres
sur la theologie, mais qui disent des betises sur la geologie, sur l'age du monde, sur celui du genre humain,
sur la nature du deluge de No-, etc., etc. II faut avouer
que, sur bien des points, M. David a ete alors A l'avantgarde et que ce qui chez lui pouvait paraitre timeraire
en ce temps-la, aux yeux de quelques-uns, serait peutetre regard6 comme arri&r- actuellement par beaucoup
Nous n'avons pas A entrer dans une discussion A ce

sujet. Notre r6le est de faire connaitre M. David, de le
montrer tel qu'il 6tait.
Avec le P. Vidi, M. David 6tait en communaute
d'idees ; aussi va-t-il skjourner assez longtemps dans le
district dont ce missionnaire est charge. Le 25 mars,
il c•1•bre la f&te de l'Annonciation dans une chrftient6,
of a ete enterr6 le premiermissionnaire decette contr6e,le
P. Fabre (appele par les chinois Pkre Fan) ; ce pritre
est invoqu6 par les paiens aussi bien que par les chr6tiens ; on lui attribue des miracles. M. David en discute
quelques-uns ; la tradition pretend que, lorsque des
bandits voulurent detruire sa pierre tumulaire, le mo-
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nument versa du sang et en effet on voit un liquide
rouge. Mais M. David constate que la pierre a une fente
roussie par de I'oxyde de fer dont abonde la pierre et
que l'eau pluviale dissout et fait suinter. Le pretendu
miracle est tout simplement un ph6nomene naturel.
M. David parle d'autres miracles et raconte que les
paiens auraient rigT une pagode en l'honneur de ce
missionnaire et que cette pagode serait desservie par
un bonze ; mais M. David n'y est pas alli voir et il ne
garantit 1'authenticiti ni de la pagode ni des autres miracles racontxs.
Les jours qui suivent se passent en excursions dans
le LLang-shan, la montagne qui flambe et qui fume A
cause de ses fours A chaux ; il inspecte les roches A

fossiles, les petrifications ; les journees sont laborieuses ;
il court apres les insectes, il s'attaque aux serpents.
Voici la mithode singulicre dont il se sert pour attraper
ces betes venimeuses et effrayantes:
Apres avoir
amus6 l'animal avec un baton, je le fais dresser, je le
saisis tout A coup d'une main et de l'autre je lui jette
du tabac dans sa gueule b6ante,. Qu'on nous permette
de dire que cette petite narration assez interessante
sur le papier prenait un caracthre palpitant lorsqu'a
Saint-Lazare, M. David nous la racentait de vive voix,
en mimant la chose avec tous les gestes opportuns.
Tous ces animaux tubs, empailles, appropries, augmentent ses collections et ses bagages. Les serpents
voisinent avec les salamandres, les oiseaux et les pa-

pillons avec les cantharides puantes. II fait tres chaud ;
les emanations pen odorantes de cette arche de Noe
exercent une action intoxicante sur I'organisme de
M. David. U a des douleurs inexplicables dans le foie,
dans les voies urinaires ; il craint que cela ne vienne de
l'odeur p6nitrante qui se degage de ses caisses d'insetes.
Le 16 avril, il est dans une chr6tient6 oi les gens swnt
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braves ; ils l'invitent a diner. A ce propos M. David qui
aime beaucoup le lait, constate que dans l'empire
chinois, on manque en general de laitage, on n'en trouve
pas chez les habitants, si ce n'est tres rarement et il
raconte une histoire d'6veque qui 6tant tombe malade
et ayant besoin de lait, ne put s'en procurer que grace
au devouement des chr6tiennes. M. David constate aussi
que les pers6cuteurs, qui ont Wte condamnns a mort,
vivent et ont des dignites dans les provinces eloignees
des Europ6ens. a Les instigateurs des massacres de
Tien-Tsin sont en vie, dit-il, et pour satisfaire aux
exigences des Europ6ens, on a execute 21 vauriens 2.
Cette partie du journal de M. David se termine par un
relevi de ses observations des six mois derniers : 195 es-

peces d'oiseaux, 59 mammiferes.
Jusqu'ici le voyage se faisait ' pied; mais M. David
est fatigue, il se sent touche ; il se laisse convaincre par
le Pre Vidi de continuer la route en barque. C'est
peut-6tre mois fatigant pour les pieds, mais ce n'est
guere reposant pour tout le corps. I y a de tout sur la
barque oi M. David prend place: on ne peut pas s'y
tenir debout, il faut s'asseoir ou s'ktendre. Des exhalaisons p6n6trantes repandent une odeur insupportable.
La. fumbe du feu de bois aveugle les yeux. Le batelier
attend, pour partir, un jour faste. II annonce qu'on va
partir. On ne part pas. II faut patienter encore quelques
jours. Enfin on part. Le chef des barquiers brdle des
b&tons odorants, immole un vieux coq et les rames se
lvent et s'abaissent, tandis que deux hommes manient
des avirons en guise de gouvernail. II y a des rapides
nombreux et dangereux. Les Chinois ont un calme
imperturbable; ils sont impassibles; pas une plainte,
pas une parole de micontentement. Quand il y a un
passage un pen plus difficile, le maitre batelier fait avee
grand recueillement des inclinations profondes et des
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fumigations odorantes en 1'honneur du Neptune chinois
qu'il appelle le prince ou seigneur du Han-Kiang. Mais
les rapides deviennent de plus en plus dangereux ; les
&cueils se multiplient; la barque est renvoyee de l'un
a 1'autre; les tourbillons lui font perdre l'rquilibre et,
un beau jour, le 22 avril 1873, c'est le naufrage complet.
Les hommes, les bagages, les debris de la barque s'en
vont of ils peuvent. Apres quelques heures, on se rend
compte que les hommes sont sauvs : M. David est sur
un rocher ; il est mouilli de pied en cap; son corps est
plein de contusions et d'ecorchures. Une partie des
bagages, des caisses precieuses qui renfermaient des
trisors de collections recueillies avec grande sollicitude,
a p4ri. II flotte encore ia et IA dans le voisinage des
debris de caisses. Ce qui a kchapp6 A la fureur des eaux
va 6tre ravi par la rapacit6 des riverains qui sont accourus pour s'approprier ce qui n'a pas €ti emport6.
Mais M. David lutte contre eux avec le desespoir d'une
poule A qui l'on vent prendre ses poussins et enfin, aprts
quelques heures, tout tremp6 encore, il a pu recueillir
sur la rive quelques caisses ruisselantes. I1 monte la
garde autour d'elles.
Ce qui est remarquable en ces circonstances, c'est
que M. David, insensible Ala fievre qui le fait frissonner,
parait sensible seulement an cri plaintif d'un petit duc
japonais et au chant nargueur et sonore d'un grand
coucou ; il reconnait le merle bleu, la perdrix des bambous A la poitrine rousse, le melodieux Babax lanceolatus et enfin le lusciniopsis canturiens, cet arrierepetit-cousin de notre inimitable rossignol.
Le batelier a lou6 une autre barque, ou il a install6,
vaille que vaille, les caisses sauv6es qu'on n'a pu ouvrir
et on avance avec precaution. La nuit, on s'arrate et
M. David tire de temps en temps des coups de fusil pour
effrayer et eloigner les brigands. I1 entend la nuit le gai
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ricanement de l'Athini, le chant 'si vigoureux du
cuculus, le cri court et rauque du cernnus. Rien ne lui
6chappe ; il note les particularits g6ologiques, atmosphriques, veg6tales, zoologiques au milieu desquelles
ieur barque s'avance : g J'emploie tout lV temps qui
n'est pas consacr6 a mes devoirs religieux, a examiner,
a prendre des notes ; autour de moi, les autres passagers
dorment nuit et jour, meme les bonzes qui ne recitent

jamais une prikre ,.
Dans les contrees que ron traverse, il y a grande
secheresse. On frappe du tam-tam, on tire des p6tards,
on fait des processions pour demander la pluie. Le er mai
au soir, la barque s'arrete pros d'un village o l'on a
jou6 la comidie avec nmusique pour obtenir l'eau du
ciel. Le 2 mai, on est & Fang-Tching d'od part une route
carrossable pour Pakin. Le Han-Kiang a maintenant
4 A 500 metres de large. II n'y a plus de rapides ; aussi
voit-on une grande multitude de bateaux eligants
ayant forme de gondoles, de barques ayant I'extr6mite
de leur poupe roulee en spirale et de cote, comme une
come de blier ; frequemment c'est une femme qui tient
le gouvernail. On approche de la grande ville d'HanKeou, la population grouille sur les deux rives; on
s'6tonne de voir un Europien venant de Pakin; on

s'imaginait que le fameux Li-Hong-Tchang les avait
tous tu6s ou chass6s. a Pendant les haltes, les enfants
s'avancent en foule pour contempler 1'Europeen. La
venue inespr6e d'un Yang-Kouy-dze (diable de la mer)
rassemble aussit6t les nargueurs ignorants, hommes,
femmes et enfants: il n'y a que les jeunes femmes et
les filles adultes qui ne s'approchent jamais de l'6tranger,
si c'est un homme ; c'est une rigle de decence, observie
tres geniralement en Chine. v
M. David revolt avec plaisir ces contr6es qu'il a vues
en 1868. Sur le point de quitter sa barque ou cependant
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il a te si mal, pendant des jours et des nuits, it eprouve
conume une sorte de regret: o cela semble paradoxal,
dit-il, et cependant il en est ainsi o. Et il fait uae bele
dissertation philosophique sur 1'habitude qui nous
facilite et nous fait affectionner ce qui parait penible,
grand bieniait du Cr6ateur.
Enfin voici Han-Keou, voici le Yang-Tse-Kiang
couvert de milliers de bateaux, de plusieurs vapeurs
europeens. M. David descend A la procure des missions
italiennes ; il est recu par des Italiens, des Frangais, des
Belges, des Hollandais : accueil fraternel, amical, coaversations franches, vives, gaies, cordiales, inteligentes,
tout ce qui rijeuit le cceur et I'intelligence d'un tre
humain qui a vecu longtemps au milieu d'autres tmes,
indiffrents on hostiles. L'arrivee de M. David est an
kveneiaent pour la colonie europeene. Le conul
frangais le reooit . diner ; I'explorateur Gamier s'entretient avec lui; les conversations roulent sur ses dcouvertes; on lui accorde place gratuite avec la meilleure
cabine sur les bateaux europens.
M. David fait une heureuse traversee et arrive a
Kiou-Kiang, le ix mai 1873. Iciil est encore pus en fanrille: ce sont des azaristes. Quel bonheur de se retrouver avec les siens ! I y a Mgr Bray, u• viel ami,
aux procdds francs, cordiaux, ginbreux. M. David l'a
connu simple confrere, il est maintenant eveque.
i Eveque inspire respect. Respect produit eloignement.
Eloignement signifie diminution d'amitie. Plus oa respecte, plus on redoute. Rien de tout celaavecMgyBray,
ou plut6t le respect signifie 'estime; 'estim s'allie
avec la plus vive amiti6 ; sous la mitre, on sent, on retrouve le coeur, on se sent i l'aise ; on donne. ur libre
cours a l'irresistible besoin d'kpanchemeat, on est beareux de voir que Mgr Bray ne pose pas et qu'avee lui
on n'a pas besoin ni devoir de poser ,. Ces rflexioýs, de
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M. David nous decouvrent un joli petit coin de son
caractere aimant. A c6te de ces belles fleurs d'affections,
il y a une toute petite epine contre le P. Heude, le naturaliste jesuite, qui est venu par ici. a J'aimerais tout
autant que le Reverend Pare fHt ailleurs, d'autant plus
qu'il savait tres bien que mon intention etait de venir
ici *. Ce sont des petits sentiments qui poussent m^me
dans les Ames les plus dilicates. A la reflexion, M. David
se raisonne, il ne jalouse plus la belle barque chinoise
avec laquelle le Pere Heude peut facilement voyager,
6tudier et r6colter et il conclut philosophiquement. %11
est vrai que les decouvertes scientifiques sont du domaine du premier occupant a.
o M. David profite de son sAjour chez ses confreres pour
declouer les caisses sauvees du naufrage et pour voir en
quel etat sont les collections. H1las ! tout est abime !
, La caisse qui contenait mes oiseaux est en bien pitoyable 6tat: Quel malheur ! ». Enfin A force de soins,
ii rjussit a sauver quelques richesses. II kcrit a ses parents ; il leur raconte son long voyage. Je dois remercier
Dieu de n'avoir pas eu de plus grand malheur -. Il est
un peu d6courag6. J'ai renonc6 aux longues exp6ditions.
Que d'autres continuent mon oeuvre ! ). Mais ce n'est
qu'une parole 6chappee j la faiblesse de ]'homme. Nous
allons le voir reprendre de plus belle. En attendant,
il gkmit de la r6putation que lui font les journaux et les
revues. a J'aimerais bien mieux la paix de l'obscurit6,.
M. David avait done songie retourner a Shanghai,
d'oii vraisemblablement il serait rentre en France;
mais quelques jours passes dans sa famille spirituelle
ront remont, au physique et au moral et il dcide d'aller
explorer le Kiang-Si et les confins du Fo-Kien.
1part le 22 mai, en chaise Aporteurs, avec 7 hommes
et a brouettes. M. David dcrit les ateliers ol l'on prc4
pare le th6 ; il admire comment les conversatiOns t led
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rires ne font pas defaut dans ces vastes 6tablissements.
On suit la grand'route. Des chercheurs de crottin,
l'epaule charg6e de la hotte odorante, suivent avec
acharnement les gros ruminants qui abondent sur les
bords de la route. On loge la nuit dans des auberges
disagriables, sales, puantes, enfumbes. La chaleur est
terrible. Les brouettiers sont malades. Deux jeunes
chretiens les remplacent benivolement. I1 pleut. La
route est un ruisseau. Les voyageurs arrivent tout mouillIs dans une vieille auberge oi ils restent plusieurs
heures, tremp-s et transis de froid. Un porteur se sauve.
M. David note en passant que les femmes en ces lieux
ont 1'air distingue, les traits reguliers, le teint clair;
A la difference d'autres points de 1'empire oa M. David
trouve que le beau sexe presente des physionomies...
que nous ne dirons pas ici pour ne pas offenser la delicatesse de nos...lectrices.
Le 27 mai, on arrive A Nan-Chang. Impossible de
penitrer parce que la population a jur6 que jamais
aucun Europlen ne souillerait la ville par sa pr6sence.
a Cependant, dit M. David, il y a trois on quatre ans,
le comte de Rochechouart est entr6 dans cet inviolable
Sancta Sanctorum ). On s'arrite done dans les faubourgs
de Nan-Chang, en dehors de l'enceinte des murailles.
Le 30 mai, on passe a Fou-Tcheou oh les habitants
ornent leurs portes de feuilles d'acorces et de tiges
d'armoise pour chasser les diables malfaisants. Le 31,
M. David arrive chez M. Anot. On lui apprend que le
P. Heude vient de partir pour Fou-Tcheou d'of vient
M. David. D&cidement les deux savants jouentA cachecache. < J'aurais eu beaucoup de plaisir, dit M. David,
a revoir cet aimable rival ).
M. David est arrive chez M. Anot pour l'Ascension.
II en profite pour se reposer un pen, pour assister aux
offices, pour voir les chretiens, pour converser avec
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M. Anot. M. David fait grand eloge de ce missionnaire,
du bien qu'il accomplit, a et cependant, 6crit-il, on
pretend qu'il n'a pas brillU dans ses 6tudes ; en ce cas,
nous avons en lui un de ces exemples, moins rares qu'on
ne croit, de jeunes gens se d6veloppant tardivement et
parvenant A posseder A I'age mur autant et plus de bon
sens pratique que quelques-uns de leurs condisciples
qui les avaient eclipses pendant leur jeunesse ». M. David
a etudik beaucoup l'histoire de la Chine chritienne et
Ace point de ces etudes, il fait grand 6loge de la Compagnie de Jesus en concluant que u les chr6tiens de tout
1'empire ont Wetautrefois plus nombreux qu'ils ne le
sont maintenant D.M. Anot parle a M. David de I'(Euvre
de la Sainte-Enfance, car malheureusement ici et ailleurs
les parents se defont facilement de l'exces de leurs
nouveau-nds, surtout des filles.
Le 2 juin, depart pour Tsi-Tou ; en route on lui vole
son sac de sapekes, un porteur s'est sauv6 ; on arrive
tout de meme au s4minaire 6piscopal ou college de
Tsitou. Hic Pax regnat amica. Les jours qu'il y reste,
en la compagnie de M. Rouger Adrien, sont une joie pour
son coeur. l y a 30 6lMves et M. David aime les enfants.
I y a des oiseaux et M. David les adore. 1 y a des plantes
en quantit6. Bref, M. David resume les pages consacries
A son s6jour A Tsitou par cette phrase : « Je peux dire
que cet ensemble de plaines, de collines et de montagnes
arros6es par de nombreux ruisseaux et par les rivibres
forme pour moi l'une des plus belles r6gions que j'aie
encore rencontrees dans mes longs voyages de Chine a.
La fete de la Pentec6te que M. David clbre &Tsi-Tou
lui suggere des rflexions tres interessantes sur les ceremonies, sur le chant, sur I'esprit dez Chinois, sur leur
langue, etc. etc. M. David fait' des promenades scientifiques avec les lvves- I1 parcourt les chritientis avec
M. Rouger. 11 apprend que l'infanticide est tres babituel-
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lement pratiqu6 dans les families paiennes et il cite
dans son journal des details navrants sur cette coutume
barbare.
Les moustiques se multiplient ; M. David a compassion de ses domestiques et il leur achete des moustiquaires faites en toile claire d'ortie blanche, coit
5.640 sapekes ; a on ne m'a pas meme dit un petit merci a.
Pour la fete de saint Vincent, M. David est avec le
P. You. Ce prrtre indigene est un pharmacien et un
confiseur remarquable: il a achet6 deux panthbres
tuees, il a fait avec leurs os broyes une espNce de m6decine appel6e Io how kao (confiture de tigre) qui a des
proprietes corroborantes surprenantes. Le mime avec
du sang de Sha--yang compose une droguerie qui, entre
autres vertus, fait engraisser en peu de temps. M. David
enregistre ce qu'on lui raconte sans dire s'il y croit ou
non.

Parmi tant d'autres procde6s de la m6decine chinoise
dont parle M. David, citons cette page emprunt&e au
23 juillet 1873, APour rem6dier a certaine maladie,
attribuoe au coup de soleil, on prend u ceuf de poule,
bouilli tres dur, dipouillW de sa coque, on le fait rouler
a la main sur 1'estomac du malade, tout doucement,
sans le casser. Cet euf absorbe tous les fluides morbides ..
M. David a examin6 plusieurs de ces ceufs apres usage et
il a trouv6 que leur jaune itait tout hirisae d'asplrit6s
verruqueuses. a Je ne crois pas toujours aux mdecines,
conclut M. David ; mais je crois a la medecine, je pease
que les corps renferment des milliers de principes capables d'exercer une action sur les forces vitales. Je
suis persuad6 que 1'cuf possede des propri6t6s absorbantes; cette pratique peut donc Wtre fondee en raison
jusqu'A un certain point.
Le ier aoift, il est pres d'une pagode qui est le rendec,
vous d'un nombre infii de pleri~s. IA resident les
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trois genies qui peuvent donner la mort, le premier aux
porcs, le second aux beufs, le troisieme aux hommes.
Tous les Io ans, il y a une procession colossale, monstre,
telle qu'on ne peut s'en faire une idee en Europe, soit
pour la pompe qu'on y deploie, soit pour le concours
incroyable de devots qui y prenneat part. On abat sans
pitid toutes les maisons qui pourraient goner le cortege.
On tue sans misdricorde ceux qui troublent la fete. Les
mandarins n'y peuvent rien.
Le 2 aott, M. David se repose un jour pour mettre
au net ses notes de voyage ; il erit a ses parents ; il a
appris que quelque savant contestait ses decouvertes ;
il se fiche contre li et le traite de radoteur et de jaloux,
annoncant qu'i son retour en France, il mettra les choses
an point, avec, dit-il modestement, les riparations que
la justice deaaande. II voudrait bien savoir ce qui se
passe en France. * Ici, dit-it, on ne traite pas de questions
gouvernementales. Les missionnaires vivent dans une
grande placidit6 d'esprit, dans une esplce d'indifference
par rapport aux 6vinements politiques. Je n'aime pas
cette disposition, conclut M. David .
M. David crit aussi au directeur du Museum de Lyon.
Cette lettre a 4t citee in extenso dans les Annaecs de
1929, p. 337. Elle est-trs belle au point de vue scientifique et religieux. Cependant it donne un coup de patte
a la litterature et aux beaux-arts qu'il declare incapables d'iargir d'un pouce notre cercle intellectuel,
propres seulement a cbatouiller les sens, le ceur et
l'esprit. II montre comment l'6tude des sciences &l1ve
jusqu' Dieu; il promet de donner au Mus6um de Lyon
ce dont on n'aura pas besoin au Museum de Paris.
Le 3 aoft, M. David reprend ses tourntes scientifiques;
it note tout ce qu'il voit ou entend. 11 y a des pages
charmantes sur us proc&s an sujet de I'eau dont on se
dispute l'usage. Plaintes au mandarin qui envoie des
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commissaires ; on va au devant de ces derniers, on les
achate A prix de sapekes ; scenes v6cues dans tons les
pays.
Mais depuis quelque temps, la sant6 de M. David
s'affaiblit. Chaque page de son journal contenait une
petite phrase significative : < C'est un coup de soleil,
c'est du paludisme; je commence A ne plus me sentir
bien; sueur continuelle; je ne puis plus dormir; ma
sante s'altere; mon malaise augmente ». A partir du

15 aoft, le bulletin de sant6 devient plus mauvais :
agastrite, affection intestinale ; le 17, mal de tfte,
fievre melge de typhus; ma peau est brilante; je me
traite avec du camphre ,. Mais M. David n'est pas un
douillet ; il ne se rend pas au mal ; il ne veut pas s'aliter.
SLe 19 aoft, la fievre est tres forte, le malde titeest
devenu concassant, la vue est trouble, j'ai du vertige,
je garde difficilement l'6quilibre, je vois des fantomes P.
Le 20, la fievre est brfilante. Cependant M. David, en
vrai savant, est surtout prioccup6 d'enregistrer, comme
s'il s'agissait d'un autre, les phenomenes de sa maladie
et surtout d'en savoir le nom et la cause. a C'est une
maladie du pays, une sorte de peste ou fievre des bois.
Mon mal pourrait bien me jouer un mauvais tour avant
que je ne trouve son nom technique ». Le zI, la rate se

met A ne plus fonctionner. < C'est A peine si je puis
6crire

D.

Le 22, la journ6e a 6t6 tres mauvaise. a Je ne

sais pas comment va finir ma maladie. Je ressens des
douleurs de tote A fendre le crAne P. Le 23, il semble

que ce soit la fin. a Dl6ire, 6blouissement, vertige, fant6mes. Au toucher mon corps me parait ktre celui d'un
autre ». Mais M. David lutte contre ia mort ; il ne veut
pas s'aliter, a sachant, dit-il, que 1'6nergie est le premier
des remedes contre toute sorte de maladie s. Le 24,

il y a un peu de mieux. Sa maladie est le chao ;les autres
jours, le mieux progresse; eruption de nombreux buo-
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tons au visage; le 31, il est guiri; mais son estomac
fonctionne mal.
M. David a repris de suite ses recherches ; le 5 septembre, il lui semble dans ses courses respirer des
emanations mephytiques ; le 8, il est repris de la fievre ;
il emploie le remede de la patience ; le 9, frissons, grincements de dents; le io, oppression du cceur; MM. Anot
et Lefevre viennent le voir et profitent de leur rencontre
pour faire les exercices de la retraite ; M. David se joint
A eux, tout en observant et crayonnant. II triomphe,
le Ii septembre, parce qu'il a rencontr6 un Lucane de la
famille des Eachirides. C'est le premier qu'il trouve ;
il se rappelle que le comte de Mniszech lui avait annoncA
ea 187J qu'il devait y en avoir dans le Sud de la Chine :
SVoila sa pr6vision r6alisee i. Quand on travaille, on
oublie ses maladies; mais cela ne les fait pas partir;
M. David sue toujours, il n'a ni draps, ni linge; il
couche sur la terre ; la fievre le reprend ; il a des pens&es
fixes; il a des envies de rimer; n'importe, il va continuer
ses courses. Aurai-je la force ? La volont6 fait des mi
racles; il part, il recueille des collections; il fait des
envois au Museum; il a peine beaucoup pour attraper
des salamandres ; il y tient car elles lui ont coutd beaucoup, il les envoie toutes an Museum de Paris sans en
garder aucune pour lui, grand sacrifice.
On cherche pour lui une chaise a porteurs, on n'en
trouve pas; il va a pied malgr6 sa fievre. II 6crit A ses
parents, en septembre, qu'il ne va pas bien; qu'il a 6t6
tres malade, qu'il se dirige vers les montagnes du FoKien oh il pense rester un on deux mois. II dit que les
missionnaires font beaucoup de bien, qu'il y a beaucoup
de conversions. In ne faut pas pourtant, dit-il, s'imaginer que la Chine entiere va devenir catholique ; les
choses allant du pas qu'elles marchent maintenant, il
faudra 40 on 5o mille ans avant que tout Fempire soit
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chretien ). Le reste de sa lettre est un peu pessimiste ; il
voit les choses en noir; il sera heureux de retourner en
France et de quitter la Chine ; mais ce sont de ces
acces passagers, produits par la maladie; tout homme
est expose au u cafard P, surtout au milieu de popu-

lations avec lesquelles on ne communique pas par les
sentiments et qui vous sont hostiles parce que vous
6tes 6tranger; il n'est pas bon a 'homme d'etre seul.
Vae soli. Ce qui soutient 1. David, c'est la pensde du
devoir. II a une mission A remplir. II la remplira.
Le 30 septembre, il marche onze heures durant,
sa vue vacille ; il chancelle souvent, n'importe it marche.
Le ier octcbre, il fait une ascension difficile, 12 heures
de marche, il est extenu6, il est sur le point de rendre
les armes ; le lendemain, il reprend ses courses ; le
chemin est un escalier continuel; il se console parce
qu'il a trouv6 d'6normes grenouilles qu'il d6crit longuement. Le 4 octobre, fievre, mal de tkte, surditi ;
il parcourt les montagnes, il fouille les bambouseraies;
il mange un peu de riz et de citrouille. Le 5, il passe la
journme A chercher les hommes dont il a besoin pour
aborder le Fo-Kien. Le 6, il a use faiblesse extreme, ii
est brilant de fievre, il part dans l'espoir que le voyage
le soulagera; apres 70 li, il est extenue ; plusieurs fois
il a td6 sur le point de se ddclarer incapable de voyager
davantage; cependant A force de haltes, d'efforts,
d'energie, il est parvenu a suivre ses guides. Le 7 et le 8,
il court apres les singes qui abondent en ces lieux ; ses
pieds chancellent; les auberges sont miserables. Il est
si faible et si ipuis6 qu'il est contraint de se coucher
plusieurs fois sur la route pour reprendre des forces;
On est dans la montagne, il n'y a pas moyen de s'arreter;
ce serait la raort ; il se fait passer une corde Asa ceinture
et il se fait trainer Ala remorque.
Enfin le.9 septembre, il arrive dans une chr6tienti
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of se trouve le Pare Calunga, dominicain espagnol.
C'est un pays de cocagne pour le naturaliste ; tout
abonde au point de vue exploration ; a oh ! comme la
sant6 serait necessaire ici ! s'crie-t-il . II a la fievre, un
degout universel pour la nourriture, pas de sommeil,
et a c6t6 il y a de si belles forets oii il doit y avoir tant
d'objets interessants pour ma mission ». C'est le supplice
de Tantale. I sort cependant mais pas aussi loin qu'il
vent. II tudie les arbres, les animaux, les poissons des
torrents; il en trouve de singuliers dont les nageoires
ventrales sont faconnees de manire a adhirer aux surfaces polies comme des ventouses. II fouille pour trouver
du minerai. U voit des 6cureuils sans pouvoir les attraper ; il entend des oiseaux sans les voir ; et il souffre
toujours. II regimbe contre la maladie, la faiblesse; ses
domestiques sont malades; c'est une complication;
Santa Parienza.Le bon Pre Calunga lui donne du vin

d'Espagne et du chocolat de Manille; son estomac
refuse tout; il a une toux skche, incessante; pour se
consoler il cherche un nom pour un oiseau tres joli qu'il
vient d'attraper et il pense l'appeler du nom de l'illustre
doyen de la facult6 des sciences de Paris. II a des sueurs
excessives; son confrre espagnol se met en quatre
pour le soulager; l'itat de sa poitrine empire ; il essaie
de I'eau d'ail, remede priconis6 par le P. Calunga.
Le journal se poursuit ainsi monotone, angoissant ;
on le lit comme un roman dont on veut vite savoir
la fin. M. David dit la messe jusqu'au o1novembre.
Cette journ6e est terrible; Finflammation de poitrine
fait craindre une issue fatale ; il y a trouble et diminution de toutes les facultes, agonie indicible, ext6nuement universel, pens6e de la mort. Le soir du Io,
il semble que ce soit la dernidre heure ; a c'est le moment
solennel de quitter ce monde et d'aller rendre compte au
Cr6ateur des 47 ans que j'ai v6cus. Je reMois du P. Calunga
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les demiers sacrements ). Pendant trois heures, M. David
a &t6 A l'agonie, entre la vie et la mort. II revient peu
A peu, il respire mieux, la pens6e de la mort le quitte;
de son lit il divore des yeux les beautes de la nature ;
il reprend goft A la vie. Le 21, il peut dire la messe. II
est sauv. (cMon Dieu! mon Dieu ! quelles terribles
heures j'ai passies ! o.
Le journal qui n'avait plus que de brefs bulletins de
sant6 reprend les descriptions, les narrations; il y en
a de charmantes, comme celle de cette femme qui ayant
6t6 battue par son fils, s'en va se plaindre A ses parents
et amis. a Ceux-ci accourent aussitot pour la venger ;
ils commencent par s'installer dans la maison, par
manger les cochons, les provisions, ils font bombance
plusieurs jours ; puis quand il ne reste plus rien A manger;
ils s'en vont gravement en disant que l'honneur est
vengA ; la femme rentre au logis et le fils aussi ; mais il
n'y a plus de riz, plus de vin, plus d'huile, plus de cochons ! VoilA tout ce qu'a gagn6 la femme A se plaindre !*
Le journal du 25 novembre raconte une chasse aux
singes qui est un moddle de narration ; mais il y a des
d6tails trop crus pour etre cdts ici.
Le mois de d6cembre est le mois de la convalescence.
La vie lui parait belle. Les brouillards et les nuages de
pessimisme ont &t6 dissip6s et chass6s par le soleil de
la sant. II pense aller au Tche-Kiang ; il explorera
les mers chinoises, puis les Philippines et il rentrera
par le Japon et par I'Amerique. 11 souffre encore, sa
maladie lui a laiss6 des suites p6nibles ; mais il est heureux de parcourir les montagnes et les vall6es, les forkts
et les plaines. I1 achkte pour un sou un pot de vin de riz,
il y fait dissoudre de 1'opium et il l'avale tout bouillant;
remMde inergique et pas cher.
L'ann6e 1874 s'ouvre pour lui a Tsitou au milieu de
ses confreres. II continue son voyage les jours suivants.
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Mille incidents remplissent sa vie de chaque jour : avec
les bateliers, les mendiants, les voleurs, les chr6tiens,
les pr6poses aux douanes, les soldats. Il y a des incidents
comiques, des incidents tragiques. Un jour il regoit
des presents; un autre des injures. Sur le lac
Poyang, deux soldats viennent pros de sa barque vocif&rer toutes sortes d'infamies contre les Europeens,
les missionnaires, la Sainte-Enfance. M. David garde
d'abord le silence, puis il les menace pour les faire taire.
Le soir, il note sur son journal, aqu'il ne faut pas compromettre par un acte de colere les intmrts de la religion ,.
C'est un de ces nombreux actes d'humilit6 par lesquels
M. David se montre une ime sup&ieure.
Le temps est detestable. Un vent 6pouvantable
pousse la barque oa elle ne veut pas aller. On heurte
un bateau de gardes mandarinaux. Quelle audace!
On n'en sortira pas sans avoir fait de grandes excuses
et surtout sans avoir payi 4oo sapekes pour le bateau
endommage, 400 sapekes pour le pourboire des employes,
800 sapekes pour le secretaire du tribunal. On achAte
un nouveau bateau ; le bois en est pourri; il y a des
fentes nombreuses ; 1'eau y entre en abondance ; le
vent empiche le bateau d'avancer; trois trombes de
pluie s'abattent sur les passagers ; M. David est mouill
jusqu'aux os; habits, couvertures, tout est tremp6;
les provisions s'6puisent ; enfin le 30 janvier 1874, on
entre ,dans le majestueux Yang-Tse-Kiang. Voici
Kin-Kiang. Mgr Bray est UA avec trois missionnaires,
tous sont pleins de prevenances et de bont6 ; un m&decin
anglais soigne M. David, un mois et demi. II n'y a pas
de progres assez satisfaisant pour continuer les explorations. Tout le monde est d'avis qu'il doit aller se reposer en France. M. David obeit sans trop de difficultis;
il s'embarque pour Shanghai sur un des plus beaux
bateaux de la compagnie Russel; le voyage dure
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44 heures. Le 3 avril, il monte sur le Siandh destination
de l'Europe et il arrive a Marseille, le 15 mai.
Son journal se termine par les regrets qu'il eprouve
de laisser inachev6s ses plans d'exploration. L'homme
propose, Dieu dispose.
Avant d'itudier M. David sur un nouveau terrain,
en France, pendant les generalats de MM. Bor6 et Fiat,
terminons ce chapitre par le dernier paragraphe d'une
notice sur sa vie de naturaliste composee par M. David
lui-meme : <En mettant fin A cette longue exquisse,
je me fais un devoir de justice de declarer encore une
fois que si j'ai pu ex6cuter heureusement mes travaux
et mes voyages d'exploration, je suis redevable de ce
succds, en partie au concours aussi genereux que bienveillant des missionnaires que je rencontrais un peu
partout et aussi A 1'assistance devoute des chritiens
indig&nes dont je portais le costume et parlais la langue
et i qui je pretais A l'occasion les secours de mon ministire sacerdotal. Laudate Dominum omnes gentes. Soli
Deo honor et gloria».

(A suiwre)

Edouard ROBERT.
PARIS

MAISON-M-RE : AU JOUR LE JOUR

3 septembre 1936, Ftedes Bienheureux Franfoiset Gruyer.
Dans le calme de la matinee, la cloche annonce inopin6ment la visite du cardinal Salotti, venant prier
saint Vincent. Parcourant, avec un pelerinage italien,

Lourdes, Paray-le-Monial, Nevers, Paris et Ars, Son
Eminence a c6lbr6 ce matin chez les Filles de la Charit6.
Comme le dit tout simplement le cardinal, le compliment de la rue de Sevres s'imposait: venir, pros de ses
reliques, s'impregner de 1'esprit de saint Vincent, ce
giant de la chariti.

-27-

Quelques confreres, toute la Communaut6 alors
disponible, se trouvent Al'arrivie de l'auto cardinalice :
quelques instants de priere, quelques mots en un aimable francais, et le Cardinal, qu'accompagnent nos
voeux, reprend rapidement non pas son bAton mais son

siege de pelerin. D'une taille l6anc6e, d'une figure asc6tique et ardente, devant nos yeux s'6voque le rble du
cardinal Salotti dans le domaine missionnaire durant
ces quinze dernieres ann6es: moderne apologiste dela foi;
biographe des martyrs annamites, chinois, maronites ;
historien des martyrs de l'Ouganda et de soeur Maria
Assunta, franciscaine missionnaire de Marie ; recteur
magnifique du College Urbain de la Propagande, un
des centres de disciplines missiologiques ; animateur
de la Propagation de la Foi et de I'ceuvre de SaintPierre apotre ; secretaire de la congregation de la Propagande de juillet 1930 A la fin de 1935... C'est
implicitement tout cela que nous entourons de nos
respectueuses salutations, en voyant passer les 66 ans
de son Eminence le cardinal Charles Salotti.
19 septembre. La remont6e progressive des vacances
vers la fin de juin, epoque classique des chaleurs, vient
d'amener la maison-mere A suivre, pour la retraite,

le groupe des clercs que dix semaines A Beaucamps ont
enfin reposes et r6cr6s...
Les exercices spirituels de regle s'ouvrent done, cette
ann&e, au soir du 19 pour se clore au matin du 28, aprfs
deux dimanches donnrs entidrement an Seigneur.

Pour Ia retraite, rien de special A noter, c'est I'horaire
du coutumier ; signalons toutefois que la lecture des
Decrets fut reportie A z: heures et demie : longtemps
souhait6e cette anticipation ne manque pas d'avantages.
La r6p6tition des cer&monies de la mesee eut lieu cependant 13 heureset demie. Mentionnons enfin que,se trouvant de passage A Paris et prenant part A la retraite,
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notre confrbre Mgr Fernand Taddei nous a rappelM, parmi
les bienfaits de Dieu A son endroit, les bons confreres
qu'il a connus au Bresil oh ils ont operi tant de bien.
20 septembrs. Dans le silence de notre retraite annuelle,
nous nous unissons a i'ouverture d'un chantier du
Cardinal: l'4glise Sainte-Louise-de-Marillac. Parmi la
centaine de nouvelles 6glises ou centres de culte, crs
dans le seul diocese de Paris, durant ces cinq dernires
annaes, le cardinal Verdier entreprend aujourd'hui'
Drancy cette nouvelle maison du bon Dieu. Voici ce
qu'en dit le Christ dans la banlieue, revue diocesaine de
l'urbanisme religieux, en son nurnmro d'octobre 1936.
< Depuis longtemps 1'ouverture d'un nouveau chantier en plein cceur de Drancy avait 6t6 envisag6e. Le
cher chanoine Canet, son ancien cur6, apres avoir favorise et aid6 de tout son pouvoir la creation de deux
nouveaux centres religieux a Drancy (Saint-Louis et
Saint-Jean de la Cite du Nord), avait mis dans son programme de realisations la construction d'une 6glise
paroissiale importante, destinee A prendre la place de
la modeste 6glise paroissiale, suffisante pour 1'ancien
village de Drancy (1.500 habitants), mais vraiment trop
exigue pour une population de 30.000 Ames.

Un magnifique terrain avait 6ti choisi et arret6 dans
l'enclos de 1'(Euvre des Filles de la Charit6, sur la place
de la Mairie. Mais les pourparlers durerent longtemps
(plus de deux ans), et M. le chanoine Canet, nomm6
cure de Saint-Pierre du Gros-Caillou, avait df, avec
tristesse,laisser en suspens une acquisition,pour laquelle
il avait su faire, an prix de combien de sacrifices, de
substantielles economies.
C'est A son successeur, M. I'abbE Deleuze, pretre
jeune, intelligent, actif, qu'itait r&serv6e la joie de r6aliser son projet.
i. Voir La Seaea rcigiessed Paris, 3 octobre 1936, p. 358-360.
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Aujourd'hui, le terrain est acheti, qui abritera
I'rglise et le presbytere. Depuis plusieurs mois, les travauxsont commenc6s [architecte M. F.Besnard-Bernadac
S. A. D. G]. Avec nos ressources, dont la plus grande
part fut apportee par Son Eminence, nous avons
entrepris la construction de la partie principale de la
grande nef avec la crypte qui la soutient.
Le sanctuaire portera le nom de Sainte-Lcui -de-

Marillac [Un des plus beaux fleurons de la couronne de
saintet4 de M. Vincent, 6crit Ace mm&e propos, Charles
Pichon].

-,

gv

2 octobre. Le TresHonor6 Prre, A la maison meme, et
dans la solitude silencieuse de sa chambre, commence sa
retraite annuelle. Egalement du 4 au o1de ce mois,
Son Excellence le Nonce apostolique de Paris, Mgr
Valerio Valeri accomplit chez nous ses exercices spirituels; respectueusement nous le croiscns A la chapelle,
gu refectoire et dans les couloirs de la maison.
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14 octobre. Le Tres Honori Pare part pour une rapide
visite A Cologne et aux maisons de Rhinanie. M le
Visiteur d'Allemagne raconte plus loin cette pr6sence
de quelques heures.
22 octobre. Depuis plusieurs jours, Mgr Mathieu,
kveque de Dax, est un des nombreux h6tes 6piscopaux
qui se succedent cans ; son ardeur, son allant bien
connu viennent de le mettre en relief ces derniers temps,
spcialement dans la question douloureuse des otages
espagnols de Bilbao. Ami personnel de M. Herbette,
ambassadeur de France A Madrid, ce dernier a fait
appel au devouement de Mgr Mathieu pour n6gocier,
comme basque de France, aupres des basques espagnols,
quelques 6changes de prisonniers ou tout au moins lur
procurer un r&confort, un adoucissement A leurs vives
souffrances. En rcreation ii nous donne des d6tail
intimes sur ses voyages et ses tractations A bord des
vaisseaux-prisons, il y ajoute quelques prcisons ijndites sur la lamentable condition de ces nialheureux
que guettent jour et nuit des reprssailles -sanglantes
et atroces, nobles victimes A la merci d'un pouvoir
discr6tionnaire. L'autorite s'avere impuissante a prot6ger ces saciifi6s ; ses d6cisions, elle ne peut meme pas
les faire respecter de la vile populace: les femmes
dkchain6es sont sp6cialement terribles. Abominable et
angoissante situation que r6prouve la conscience universelle !...

25 octobre. Flte du Christ-Roi. Une fois par an, dans
quasi toutes les 1glises et chapelles publiques de la
ville de Paris, un confirencier des Chantiersdu cardinal
sollicite la charit6 des catholiques... Cette ann&e-ci,
en notre chapelle, M. I'abbjJean de Mallmann vient
nous redire les besoins et les merites de cette couvre.
Avec precision et chiffres A ]'appui, il nous montre
les 1oo nouveaux chantiers que l'optimiste hardiesse
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du cardinal Verdier a successivement ouverts, en ces
cinq dernires annies. Soutenu, notons-le, par la bienveillance iclairbe des pouvoirs publics, 6paule par la
g6nerosit6 des fiddles, I'archeveque de Paris a done
fourni du travail et du pain pour plusieurs cent mille
journies; de l'argent a 6t6 mis en circulation par dizaines de millions; des lieux de culte, des 6glises, des
chapelles, des patronages mettent une note toujours
plus chritienne dans cette banlieue hypertrophi&e.
Devant ce monstrueux entassement, les plus delicats
problmes d'urbanisation se posent a la ville de Paris,
au departement de la Seine, A la nation: ils contraignent a une quantite d'obligations imperieuses pour le
bien-6tre mat6riel et moral de ces milliers d'etres
humains, ainsi agglom&r6s. La quasi totalith est chaque
jour aux prises avec les n6cessites quotidiennes du pain
et demeure privee de toute nourriture religieuse. Veritables kpaves, lamentables scories pour la sociWt- francaise si accueillante pourtant, si charitable A I'endroit
des indosirables et des refoulds, venus de toutes les
frontires, accourus de tous les coins de I'horizon...
Comme Ala Magdeleine de l'Evangile, pour cette charit6
hospitali&re, ii est probablement beaucoup pardonni
par un Dieu tris bon et tres juste, A la France chevaleresque et disinteressee.
Quoiqu'il en soit de ces intentions providentielles,
devant tant de besoins, I'Eglise de France n'a pu ni
voulu rester indiff6rente. Dans cet afflux de population
6trang&re, souvent sans croyance, quantit6 d'Ames ont
ntanmoins un inconscient besoin de religion: il faut
6tancher cette soif insoupgonn6e, exciter au moins cette
faim qui cherche A se satisfaire ailleurs; de IA, 1'effort
des catholiques. Soulignons ici que le probleme se pose
dans toute la Rgion parisienne : done aussi dans le
diocese de Versailles... o1 I'on rencontre ggalement de
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nombreuses creations de centres religieux. Cette obligation atteint encore quantit6 de centres urbains en
France et dans le monde entier : partout ou une pouss6e
de population a rendu plus criante l'insuffisance des
lieux de culte, ailleurs trop vastes, trop nombreux pour
les besoins du moment. C'est IA, le constant problime
de l'adaptation, de reconstruction, du remoddement de
la carte paroissiale ; c'est 1'obligatoire 6volution des
oeuvres dont chaque gienration doit parer diff6remment
a la necessit6 on A I'utilit6.
Paris compte actuellement 88 paroisses intra muros
et 128 dans sa banlieue: il faut au moins tripler ce
chiffre pour avoir le total des gglises ouvertes au public.
Mais ce nombre reste encore msuffisant : surtout il le
devient de plus en plus, d&s que la conqule spiriselle

amine chaque jour davantage au Christ et A son Eglise
des Ames qui ne les connaissent pas... A cet effort, A
cette lutte, des cceurs g6ndreux se d6pensent sans compter : les devouements sont innombrables et commandent
l'optimisme, bien que la froide raison et l'implacable
calcul soulignent ce qu'il y a, ce que toujours il y aura,
A accomplir et A pousser toujours plus avant.
De nombreuses Filles de la Charit6 en banlieue, et
quantit6 d'autres communautis ou oeuvres se divouent
sans 16siner, se sacrifient allkgrement au plus grand
bien de ces braves gens.
Comme tranche de vie, comme specimen d'apostolat
banlieusien, donnons ce vivant croquis du patronage
de Sainte-Colombe, oa travaillent d'apostoliques jeunes
filles. La langue et les personnages refl6tent la physionomie du milieu: ce cadre lepreux, est incontestablement
sordide A qui vient des Champs-Elysdes: mais on y
trouve A foison des ames neuves qui mritent certes
qu'on leur fasse du bien, qu'on se d6pense charitablement
pour elles. Le Christ dans la banlieue, en son numero
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d'octobre 1936, donne cette riconfortante serie de
tableaux qu'ont brosses l'art et le cceur des Guidesainies, 23 e Paris, anciennes Oleves de 1'Ecole normale
catholique :
Premier tableau : On cherche un patronage...
Voici une 6quipe de Guides-ainies, 12 jeunes filles.
Elles se r6unissent r6gulierement pour des cercles
d'6tudes, des sortiet. Mais elles savent qu'avant tout
il faut appliquer leur belle devise, il faut servir. Alors
on se met en quete... en quete d'un patronage ! nous
voulons donner de nous-memes, de notre temps. C'est
alors que, par hasard, nous apprenons l'entreprise des
Routiers du clan CardinalDubois : ils ont achet6 une
baraque ia l'Exposition, I'ont remont6e dans un terrain
vague, sur le plateau Sainte-Colombe, pres de Villejuif.
On a mis un poole, installk l'electricitk et : au travail !
Vite,un patronage pour les garxons ! un catechisme, le
dimanche matin !
II faudrait parallklement et dans le meme esprit
grouper les filles : on a ddjA commenc6, mais I'on voudrait des Guides pour prendre en main cette oeuvre. La
tache est tres ardue, nous dit-on. Jeudi, dimanche, c'est
beaucoup. Les enfants sont A demi-sauvages...
C'est bien, c'est ce que nous cherchions. Nous sommes
pr6tes !
Deuxieme tableau : Premiers jours 4 Sainte-Colombe.
Un dimanche apres-midi. z heures moins le quart,
une pluie fine, persistante. Nous pataugeons dans la
boue, en traversant les chemins dedi6s A d'illustres
communards. A droite et A gauche des roulottes, des
petites maisons, des murs en bois. Voici la grande 6cole
communiste qui arborera souvent le drapeau rouge...
C'est tout pres... On arrive... Un champ, une grande
baraque de bois.
-

Bonjour. Comment t'appelles-tu ?
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Marie.
Et toi ?
Virginie et lui, c'est Boulou.

Boulou doit avoir trois ans : des yeux de braise, des
cheveux en broussailles, une culotte longue en velours
beige, a c6tes (un heritage, certainement), des ficelles
tiennent lieu de bretelles. Je m'approche de Boulou
avec mon sourire le plus aimable. Cris de paon, hurlements, tr6pignements. Une grande arrive, moins sauvage, la main tendue.
- Et alors A Paris, quel temps qu'y fait ?
Vite,allons dans la baraque pendant que les garcons
jouent dehors au foot-ball. Les filles entrent derri&e
nous, suivies des petits freres, jeunes personnages de
5, 4 et meme a ans. A l'interieur on fait une ronde. Puis
tout le groupe s'arrite devant un tableau.
-

Qui c'est ?

-

Saint Vincent de Paul. Tu le connais bien ?

-

... (morne silence).
C'etait un bon saint qui aimait beaucoup les pe-

tits enfants et qui recueillait tous ceux qui n'ont plus
de maman...
II faut raconter maintenant toute l'histoire. Et les
petites frimousses paraissent kmues. On n'aurait pas
tout A l'heure, en voyant ces demi-sauvageons, soupconne tant de sensibilitY. Maintenant I'une de nous
explique.que cdes dames ont voulu, comme saint Vincent
de Paul, s'occuper des enfants U.On decrit le costume
des Filles de la Charit6.
-

Tu en as deja vu, voyons?

Pas de reponse, puis une petite voix s'6crie:
- Ah ! oui, c'est les dames qui habitent la-bas du
cot6 des cures. (Derriere la maison des Pares missionnaires, il y a un orphelinat).

Pendant ce temps, le soleil s'est lev6. Les jeux re-
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prennent dehors. Des petites, vite conquises, veulent
bien courir. Mais les autres boudent... veulent rentrer et,
comme on a ferme la porte, sautent par la fenetre. Elies
enfilent nos chapeaux, nos gants et vont se cacher A
quatre pattes derriere l'autel, dissimuld sous un lideau.
Impossible de les attraper. On tourne en rond... Comme
il va 6tre difficile de discipliner tout ce petit monde !
4 heures ! Cette fois toutes les filles sont presentes.
Du pain et du chocolat. Un cri retentit, bien vite repris
en chceur :
-

M'dame, j'ai soif.

Mon Dieu ! ILn'y a pas de verre et le voisin complaisant qui prate ses gobelets et fabrique habituellement
l'eau de coco, a din s'absenter. Je vais au bistro du coin.
On me prete un verre... Une brave femme qui est IA
(son mari est un des chefs communistes du plateau, nous
l'apprendrons plus tard) propose de preter des anciens
bocaux a cornchons. Un mot malheureux nous 6chappe:
- Merci beaucoup. S'ils sont propres, Ca ira tres bien.
Ah ! I'avalanche d'injures :
- J'ai-t-y 'air d'une fennm e sale, pt'ktre. M'as pas
regardee. Fais la degoitie. Si sont propres. Ah! mais
dis doec... (Et j'en passe ! ).
Enfin force nous est d'affirmer que les. bocaux A
cornichons sont toujours sales chez nous ! Tout s'arrange
et tout a 1'heure, en allant reporter les verres improvises,
nous ferons un brin de causette, nous admirerons le
fourneau luisant et nous nous quitterons les meilleures
amies du monde.
Troisieme tableau: a On s'organise... .
Nous sommes arriv6es ici avec beaucoup de bonne
volont6, un grand amour des enfants, des jeux de scouts
et des chants, plein notre tOte. Mais aucune connaissance
de la zone, aucune experience. 11 va falloir tout de meme
s'organiser, discipliner toutes ces petites filles.
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Au bout de deux mnois, elles sont devenues moins
sauvages. Elles viennent quand on les appelle... ce qui
est deja un grand progres. Mais il reste taut afaire...
Nous cherchons A crier de 1'imulation, a apprendre
aux enfants A jouer sans tricher, sans se battre aussi.
A leur expliquer les v6rites 6lementaires de la religion.
Et peu a peu la m6thode que nous appliquons en ce
moment s'organise :
Les filles ont kt6 divisees en deux equipes: les blanches,
les noires, On a aminag6 pour elles, pros de la
baraque des garcons, une toute petite maison de bois.
LA, chaque 6quipe a , son coin n o 1I'on met la plus belle
image, oi l'on apporte la plus jolie fleur ou une carte
postale pr6cieusement conservie toute la semaine. Les
plus sages, ou celles qui font beaucoup d'efforts pour le
devenir, sont admises au titre de Compagnes de SainteColombe. Elles ont un bel insigne: bleu dair avec une
co!ombe blanche. Elles ont une loi (imit&e de celle des
Guides et des Jeannettes, mais adaptie aux possibilitbs
de ces enfants) et une priere speciale, la priere de SainteCo!ombe qu'elles doivent dire chaque soir. La riception
des Compagnes de Sainte-Colombe est J'occasion d'une
petite ceremonie A laquelle assistent les parents et
M. 1'aum6nier.
Le jeudi ce sont les jeux, I'histoire sainte et une heure
de couture ou de travail de raphia. Le dimanche, c'est
une grande reunion sur un theme toujours defini.
Aujourd'hui, par exemple : les poissons.
Vite,un crayon et un papier par enfant et que chacune
dessine un poisson. Puis un grand jeu. Celle qui aura
gagne sera l'ondine. Apres on choisira les demoiselles
d'honneur de l'ondile.
- Et qui veut faire le crabe ?
- Moi ! Moi!
-- Et J'anguille ? Et la baleine ?
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La baleine a beaucoup de succs . Alors on mime
une grande seance sous-marine. Puis par 6quipe on
cherchera tous les noms de poissons connus.
-

Une chanson, maintenant !

- C'est Ca, on va chanter le Petit crocodile (c'est un
poisson comme un autre!) qui mangea pauvre Zoo.
Nous lisons ensuite la belle histoire de Kipling: (la
baleine qui avala le petit homme avec ses bretelles).
II est passionnant de chercher ensemble tous les ricits
du catichisme et de l'histoire sainte oi ilya un poisson:
Jonas et les petits poissons des premiers chretiens
et la multiplication des poissons. Et bien vite on mime
ces belles histoires. Ainsi, un autre jour, les enfants seront transportis dans la jungle, dans la montagne, en
bateau, chez les negres...
Et puis deux fois par an, il faut preparer une grande
seance recreative que 1'on donne aux parents. En cet
honneur, des louveteaux on des guides viennent jouer.
Mais A Sainte-Colombe aussi on a sa fiert6. II faut faire
quelque chose et quelque chose de bien. Et avec un
s6rieux exemplaire, nous rl6ptons les chants, nous
mimons Compre Guilleri ou le 31 du mois d'aoit. La
repetition gin6rale a lieu en costume: c'est magnifique.
D'autres progres ont ete realis6s : le vestiaire fonctionnera rigulierement. Chaque annie, nous envoyons,
grace a l'organisation d'une tombola, deux on trois filles
en colonies de vacances. II reste bien A faire. II faudrait
enclore le terrain vague, mieux amnnager les cabanes,
installer des cabinets, mais... Iargent nous manque.
Quatriame tableau: Noil au plateau.
8 heures du soir. Un froid sec. Nous marchons d'un
pas alerte vers le plateau. Quele nuit en perspective !
Des 9 heures, la baraque des gargons, eclairie, bien
chauffee, est remplie. Imaginez done cette merveilleuse
soiree : d'abord jusqu'i ii heures, une veiUle « artis-
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tique *, des chants repris en choeur, des pieces, et tres
dr6les, vous savez, , du vrai thiatre >,.Puis A II heures,
un arbre de Noel s'avance avec de beaux jouets et des
oranges. Enfin, A minuit, la messe que l'on suit bien
pieusement... sans lacher bien sfir les jouets (on pourrait les chiper !). Au premier rang, une brave femme serre
vigoureusement sous son bras gauche un lapin en peluche
et sous le droit un ane A roulette, et malgr6 tous ses
efforts, ses doigts ne peuvent se joindre. Qu'importe I
M. 1'Aum6nier a racont6 la naissance du petit Jesus et
tout en l'6coutant, beaucoup de parents songent aux
Noels de leur snfance, aux messes de Minuit d'autrefois...
Cinquieme tableau: Juillet 1936.
Voild les Cheflaines! et aussit6t nous voili environnees d'un groupe d'enfants de tous Ages, tendant
leurs mains plus ou moins propres, celle-ci avec une
image pour d6corer notre i coin ), celle-lI avec des
fleurs a pour la maman du petit Jesus )... et ce tout
petit bout qui tient prkcieusement, dans sa main bien
serree, un bonbon soigneusement gard6 pour la Cheftaine.
Petits d6tails naifs mais qui montrent que les cceurs
se sont ouverts et que la confiance a remplac6 la haine
et les mefiances des premiers jours. Le contact est ktabli,
I'accrochage s'est fait. Vite au local pour la priere suivie
d'un peu de catichisme :
, Alors, Mademoiselle, 1'Ame c'est un tout petit bout
de chair qui, le jour de la mort, s'envole au ciel ?
- Mais non, c'est une colombe qui se sauve.
- Pas du tout, c'est un fant6me.
Et maintenant, des jeux pour se dilasser un pen.
La Champagne et la Bourgogne sont danses avec un
entrain fou :
- Encore une fois, Cheftaine, une seule, on pout ?
c'est plus amusant que de jouer.
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Pendant ce temps, les petits, gravenent, font leurs
mouvements de gymnastique... Le depart traine un
peu : w DMja ? Moi je veux rester ! Et six semaines sans
revenir ? C'est plus des vacances... , et on donne un
si gros bouquet, tout ce qu'on a trouv6 chez les voisins
et chez soi, que c'est toute une affaire pour monter dans
l'autobus.
Quelle joie I'on apporte generalement de ces apresmidi : joie d'avoir pu servir, d'avoir pu depenser sa
jeunesse et son enthousiasme pour une belle cause.
Mais surtout joie profonde d'avoir pu faire connaitre
un peu A ces ames d'enfants Celui qui a dit: Toutceque
vous ferez a F'un de ces petits en mon nom, c'est a Moi
que vous 1'aurez fait o.
4 novembre. La Saint-Charles ne peut passer miapercue
en notre calendrier. La saison ne comportant pas de
cong6 a la campagne, on cel6bre la solennite a huis clos,
c'est-a-dire a la maison. Cl6turee par un salut, la journee
s'est inauguree par le chant, la pri&re du psaume:
Memento DomineDavid et omnis mansuetudiisejus: Oui,
Seigneur, ayez devant vos yeux ; souvenez-vous toujours
de noire David, de sa sollicitude, de ses soucis continuels.
I2 novembre. L'ceuvre du Bienheureux Perboyre
exalte son patron : messe et cantiques a 9 heures ; puis
le soir, vipres et allocution de M. Goidin: devant un
audntoire de jeunes, se degagent les leons de genhrosite,
de virilit6 que prodigue la vie heroique du Bienheureux.
M. Eugine Castel, I'organiste de PWkin, reveille de son
c6ti les echos soummeillants de la fete en faisant retentir,
en I'honneur du Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre,
la cantate jadis classique de Massenet.
15 novembre. M. B6nezet qui, ii y a quatre jours, avait
recu sur sa demande les derniers sacrements, rend aujourd'hui a Dieu son ame inergique et ardente. Issu
d'une nombreuse et catholique familleM. Louis-Firmin-
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Marie Benezet naquit, IC 24 avril 1877, A Berc, dans les

austeres et viriles montagnes de la Lozbre. Elve reconnaissant de Prime-Combe, il y apporte, d&s 1893, son
ardeur au travail, sa solide pikt6 et sa personnalite
dejh marquee. Requ au seminaire interne A Paris le
31 octobre 1897, il est bientot contraint de s'arrkter.
La fatigue et le climat parisien le font envoyer passer
une annie a Loos, comme professeur de l'6cole apostolique. Revenu i la maison-mere, il y poursuit ses deux
ans de philosophie, puis accomplit son service militaire
a Lod&ve (14 novembre 1900-21 septembre 19o1: bon

religieux, brave soldat, timoigne l'aum6nier). Enfin le
30 mars 1902, il 6mettait les saints voeux ; ii s'6tait

dejA ardemment mis a 1'etude de la theologie; mais
l'epuisement le force de nouveau A quitter Paris.
Envoy6 au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, il y
manifestait ce charisme de l'enseignement qui est fait
d'intelligente adaptation aux besoins et a ]a psychologie
de I'enfant, de competence suffisante et d'un inlassable
d&vouement... Ordonnk pr6tre au Bercean le 2omail905,

M. Be6nzet dipensait entre temps un peu de sa persevWrante activiti au rangement des livres de la bibliotheque; patientes victimes devant 1'indiff6rence de nos
curiositis intellectuelles trop t6t assoupies... Mais tout
cela ne suffit pas a son zle : avec M. Antoine S6vat, lui
aussi professeur au Berceau, et actuellement Vicaire
apostolique de Fort-Dauphin, M. Benizet en 1909
partait pour Madagascar. Son d&sir de comprendre
et servir I'ame malgache se prodigue longtemps a
Vangaindrano. Dans sa conception pratique de l'apostolat missionnaire et dans la dilicate saisie des croyances
ndigenes il a et garde ses idces et ses 16gitimes vues
personnelles. A les d6fendre, A les justifier, il met intr6pidement en branle son ardeur, son divouement total.
Comme fruit de.ses observations et reflexions, on peut
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lire dans les Annales de 1918, pages 1106-1120, une
lettre caract&ristique sur la situation qu'il avait devant
les yeux dans la vallie de l'Itomanpy.
La guerre 6tait alors survenue depuis quatre ans;
le Gouverneur general de Madagascar avait maintenu
M. B6n6zet en sursis d'appel : missionnaire, il servait
bien plus utilement que dans les colonnes du bataillon
d'infanterie colonial ede Emyrne.
Les fatigues accumulnes contraignent M. Benezet
av enir se reposer en France: mais pour tout vrai
missionnaire, cette detente n'est pas synonyme de paresse d6soeuvre : le d6lassement se doit sagement rkgler, tout comme l'activit6 la plus intense... Malgr6
les soins, M. Benezet ne peut hilas retourner A Madagascar: il restera done en France: le travail n'y fait
certes pas difaut... Pour la predication, M. Benezet
est successivement place i Limoux, a Prime-Combe,
A Lyon. Partout ses instructions sont soigneusement
prepar6es et 6tudies ; il s'impregne des enseignements
de 1'Eglise : de cette doctrine sociale, morale que scrutent nombre de hardis penseurs, et qu'apres une plriodique decantation r6sument et codifient de larges
Encycliques... A cet enthousiasme de la verite mieux
connue, M. Benezet met une vehemente ardeur A la
difendre et a la propager ; son temperament double les
convictions austres de son intelligence. A l'avoir
quelque pen &cout6, et apres avoir cause avec lui, on
sentait combien par exemple Quadragesimo anno et
Casti connubii trouvaient specialement en lui un champion, un chevalier qui souffrait devant certaines incomprehensions, pour lui specialement sensibles et
m6ritoires; providentiellement peut-on dire, il en a
itt et il en sera toujours ainsi... Sans ?'&couter, M. B&n6zet allait de l'avant: de leur c6te, les souffrances
physiques, la maladie essayaient de mater cette ardeur ;
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M. B6nizet lutta jusqu'au bout ; meme son s6jour de
dix-huit mois A l'infirmerie de la maison-mire ne fut
pas oisif: il sortait souvent, il prechait, il 6tudiait, il
catechisait en banlieue, ii se depensait sans compter,
allegrement. La sournoise maladie itait cependant
toujours la ; elle precipita ses attaques... Une occlusion
intestinale, un empoisonnement rapide de l'organisme
pourtant solide vinrent redoubler puis terminer ses
souffran(es.
Vraiment en regardant cette Ame, on trouvait un
vaillant confrere, un ardent ouvrier qui jamais n'a
rechign6 A la besogne : un bon, un vrai fils de saint
Vincent de Paul, dcvoue, tout aux ames du peuple et A
la sanctification du clerg6. Quoi de plus beau et de plus
Fernand COMBALUZIER.
vincentien ?
L'HAY-LES-ROSES
De nos jours, I'Hay-les-Roses, pour de nombreuses FiUes
de la Chariti tout au moins, reoque des souvenirs intimes
et pieusement caches. Ne serait-ce qu'd faire ressouwveir
de ces retraites annuelles, en donnant une silhoueae du
cadre, vu du dehors, cette courts page de M. Vaila poorsuivent ses courses autour de Paris, justifiera suf/isamment son insertion dans nos Annales.
Pour ajouter un tant soit peu aux brves notes qui
suivant, mentionnons aussi que l'Hay-les-Roses, &I'inster
de Drancy, verra prochainement une chapele didiie 4
sainie Louise de Marillac : la deuxieme sous ce vocable
parmi les Chantiers du Cardinal. Voici ce qu'en dit en
son numero d'octobre 1936 (page 24), le Christ dans la
banlieue, la revue dejd citee A 1'Hay-les-RGses, c'est
encore un edifice religieux consacre a sainte Louise de
Marillac qui va s'elever rue de Chalais, dans un quartier
bien distinct de I'agglombration paroissiale, borniepar
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Larue, la vallee de la Bievre et le territuire de Fresnes.
La population qui vit IA. et qui peut ktre evaluwe
A pies de 2.0ooo mes, habite des pavilions pour la plupart tres modestes, entoures de leur petit jardin :
A l'ouest, des champs de grande culture s'dtendent
encore jusqu'aux fameuses prisons de Fresnes. Grace
a l'intelligente habilet6 de M. le Cult, M. I'abl- Marcus,
nIKus avons pu decouvrir un terrain bien situe, parce que
cential. Un jeune architecte a concu pour ce coin de
banlieue d'aspect un peu particuliei, une chapelle de
forme octogonale. Ce sera tres original et constituera
le seul type de cette espece dans le diocese de Paris.).
(Note des Annales).
L'Hay-les Roses est surtout connue des Parisiens par
sa famense roseraie. Je ne suis pas tellement persuade
que cette rcseraie soit tout A fait conforme aux pridilectkns des maltres es arts du jardin. Le musee de la
rose qu'on y visite par les beaux jours, en m6me temps
que la roseraie, ne me parait guere plus interessant. On
a parle d'acheter toute la collection, de peur qu'elle
ne se disjoigne, et de l'installer a Bagatelle, dont la roseraie, am6nage par le regrettW J.-C.-N. Forestier, a plus
de style. Aussi bien l'administration departementak
a-t-elle songe A acqubrir non seulement la roseraie, mais
le domaine vacant par suite de la mort de MEm Gravereaux.

Le departement de la Seine voulait en faire une replique du parc de Sceaux et prelever une partie du terrain pour y construire une cole normale d'institutrices.
A la reflexion, le prix demand4 par les hMritiers de Mme
Gravereaux a paru trop OlevA, et les pourparlers en sont
restes IA; i serait regrettable d'y renoncer tout A fait,
cat on ne saurait trop favoriser la politique des espaces
libres autour de Paris. Disons-le, crions-le une fois de
plus, la collectivit6 devrait profiter, je m'excuse du cy-
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nisme de cc mot, profiter de la crise que subit la propri6te
fonciere pour acheter au plus vite les grands domaines
disponibles. Ainsi a-t-on proc6de dans le comt6 de Londres et en Allemagne apres la guerre. En constituant de
la sorte une reserve domaniale, on pourrait 6tudier, sans
crainte de la sp6culation inh6rente A l'annonce de tout
plan d'aminagement, une meilleure repartition de zones
de peuplement et des services publics, les routes n'6tant,
ne devant 6tre que la liaison des points anmnag6s. A agir
autrement, la collectivite ressemble assez A un propri&taire qui demanderait A un architecte d'ktablir le plan
d'une maison avant de connaitre le terrain sur lequel il
veut bAtir.
Le domaine Gravereaux vaut moins par sa roseraie
ou par son mus6e que par sa superficie, qui ne mesure
pas moins de 16 hectares, et par sa situation merveilleuse,
au point oi le plateau de Villejuif s'abaisse brusquement
vers la valle de la Bievre, que l'avenue Larroum6s
franchit par un petit pont. En cet endroit, la Bi&vre est
a ciel ouvert. De grands saules se penchent sur elle. L'avenue monte Aflanc de coteau, d6couvrant un des horizons les plus larges et les plus expressifs de la banlieue.
En contre-bas, a gauche, dans un verger, un regard d'eau,
avec son d6me de pierre, ressemble A quelque mausole
de la campagne romaine. II signale le trajet suivi par
l'amenee des eaux de Rungis A l'aqueduc d'Arcueil.
Celui-ci d6roule au loin la puissante architecture de ses
hautes arches construites au temps du second Empire
par Belgrand et, la brume aidant, ajoute au caract&re
de vraie grandeur qui se degage de cette vallee profondement encaissee entre les deux plateaux ofi les routes
de Fontainebleau et d'Orlkans tracent de longs rubans
de queue ainsi qu'autrefois sur la carte des chasses. Puis
I'avenue Larroumis bifurque : la branche de droite se
dirige vers Chevilly-Larue, c'est la route de Choisy;
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la branche de gauche va vers l'eglise ; 1'une et l'autre enserrent dans leur fourche la roseraie de l'Ha:, muree.
On y entre A main droite, un peu avant d'arriver a
l'cglise. Le point de vue est charmant. La perspective de
la rue, avec ses d6crochements, est tout A fait dans la
maniere du bon vieux temps. La maison qui forme le
premier plan date de l'6poque Louis XIII ; son toit Ala
Mansard, son portail par-dessus lequel retombe une
touffe de lierre, annoncent une existence retiree, et 1'on ne
peut se defendre de quelque itonnement quand on apprend que Rip, le revuiste, M. Thenon de son vrai nom,
y habite. A la reflexion la chose surprend moins, et
l'accent de quelques passages de ses revues laisse deviner
derriere le rideau brillant des fackties une seve de I'esprit qui implique l'amour d'une vieille maison de 'Ille
de France. En face de celle-ci, un portail incurv6, qui
forme avec le trottoir et la rue une sorte de petite place,
introduit A la maison Gravereaux, d'6poque Empire.
Henri Auguste, orf6vre de Napoleon, l'occupa. Les
pikces du rez-de-chaussee, le grand et le petit salon, la
table de billard ont gard6 leur decoration A palmettes et
leur mobilier d'origine. Ils ouvrent leurs portes sur la
terrasse d'ofi l'on d6couvrelesenchainements du paysage;
l'aqueduc y introduit une ( fabrique , dans la maniere
de Nicolas Poussin. Un ane tond I'herbe de la pelouse,
sans doute pour en faire un green de golf.
Quelques pas encore dans l'avenue Larroumws, et l'on
arrive A la petite place de l'Eglise. Pourquoi faut-il
qu'a I'angle de cette place et de l'avenue on ait biti
une maison pr6tentieusement < moderne , ? II 6tait si
simple de prolonger les lignes de la maison mitoyenne,
et de celle qui forme le fond de la place, et qui fut I'ancienne mairie ! Pourquoi a-t-on laisse badigeorner en
noir, par un quincaillier, le rez-de-chausske de l'une de
ces facades ?
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La rue Jean-Jaures fait suite a 1'avenue Larroumes.
Elle defile devant la nouvelle mairie. L'architecte ne l'a
pas construite dans le style <renaissanciste * cher A la
troisieme Republique, mais s'est born6 A habiller de
briques jaunes la fagade d'un ancien couvent. Malheureuseiment, elle manque de recul, et la rue de largeur. A
cet endroit, de beaux arbres s'61ancent par-dessus un
mur de cldture, rve6lant la presence d'un domaine que
la municipalite voudrait acquirir pour en faire un square
et donner de 1'air aux bitiments trop importants de son
h6tel de ville. Au coin de la rue Jean-Jaures et de la rue
Dispan s'dlve une maison de sant6 entouree, elle aussi,
de grands arbres, auxquels 1'hiver a donni une tonaliti
blonde, qu'accentue vigoureusement la tache sombre
d'un cedre.
Suivez a votre droite la rue Chevreul, et retenez ce
nom. Par la brkche d'un mur kcroule, vous apercevrez
un terrain vague dont le dlicieux ton beige est releve
d'un bouquet de cedres ou de cyprus, qui introduisent
dans cette campagne un air d'Italie. Les arbres exotiques
appartiennent au domaine dont je parlais tout Al'heure.
Le delicieux ton beige indique une briqueterie. Elle
forme un premier plan agreable A la silhouette du clocher et des maisons qui l'entourent. La rue Chevreul
dbbouche sur la rue des Tournelles qui nous ramenera
vers l'4glise. J'ai ainsi trac6 un itineraire propre a mettre en valeur les aspects de 'Hay-les-Roses : c'etait
jadis, c'est encore maintenant, malgr6 les lotissements
qui ont porte sa population A quelque 5.ooo habitants,
un vrai village. La plupart des terres appartenaient au
seigneur ou aux couvents, qui groupaient autour d'eux
juste le nombre de paysans nkcessaires A la culture. Ici
comme partout, sous i'ancen rigime, une proportion
satisfaisante rignait entre les aspects de la nature, le
peuplement, sa quantit6, sa qualit6 et ses moyens d'exis-.
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tence. Le progres des moyens de circulation detruisit
cette relation harmonieuse, ce coefficient du paysage et
de l'homme, en provoquant le dkveloppement excessif
des villes et le va-et-vient des marchandises necessaires
A leur subsistance, an detriment, parfois, du pays d'ofi
ces marchandises tirent leur origine.
Le nom de la rue des Tourelles fait allusion, comme
on sait, A un donjon flanqu6 de tourelles dont il ne reste
plus r'en, mais dont la silhouette se voyait de loin a la
ronde. Le no 8, une vieille demeure qui tombe en ruines,
fut habite au xvile siicle par un avocat notoire du barreau parisien et auparavant par Antoine Arnaud, docteur en Sorbonne ; son jardin communique par un portail avec la place de l'Iglise ; la municipalite en medite
l'acquisition. Dans son ensemble, la rue pr6sente une
image assez fiddle de ce que pouvait etre le village, il y
a un demi-sikcle.
Un de ses portails s'ouvre par une entree en chicane
sur le couvent des soeurs de Saint-Vincent de Paul.
Elles occupent une maison dont le style annonce la prenmire partie du xLxe siecle, bien que flanquee de deux
ailes recemment construites pour abriter les religieuses
postulantes et retraities, ainsi qu'un orphelinat agricole.
A droite sont les communs ; A gauche, un magnifique
jardin-potager, aux poiriers alignes ; son principal ornement est un pigeonnier rond coiff6 d'un toit conique,
perc6 d'une porte cintree.
La religieuse qui m'en fait les honneurs avec tant de
bienveillance m'introduit a la maison principale, qui
fut celle de Chevreul. Elle me montre les salons du rezde-chaussee avec leur decor A palmettes, les chambres
du premier etage, les caves vofitees, flanquees d'alveoles,
egalement vofitees et pourvues de cuves oi Chevreul
experimentait ses colorants. La maison a donne », en

arriere, sur un pare magnifique qui fut pour moi, avec
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1'6vocation du grand chiniste, la revelation de la journee.
A son retour d'Angleterre et encore sous 'influence des
parcs qu'il y avait visites, Chevreul am6nagea sa propri6et de 1'HaY d'une maniere qui rappelle en effet le
style anglais par la maniere, notamment, dont le grand
dkcouvert de gazon tout uni aamene ,,pour parler le
langage des architectes paysagistes, un bouquet d'arbres nettement d6taches et ainsi mis en valeur : ici
quelques sapins, l1des marronniers, plus loin des cedres,
plus loin encore des hktres pourpres, dont la tonalit6
diverse a 6te calcule, voulue au gr6 des saisons.
Le fond du parc, naguere encore en friche, pouvait
ktre consid6re, parait-il, comme un vestige des tres anciennes for6ts de l'lle-de-France. Je remarque un buis
qui. d'apr6s sa grosseur, doit avoir ete plant6 au xvne
siecle. Quasi en chaque saison, la pelouse est parseiee
de fleurs. En ce jour de f6vrier, tout en grisailles, sourient
d6jA les perce-neige et l'or des genets. Un mur s6pare
le pare du couvent et celui de la Roseraie. Ils formaient.
voilA quelques annres, une seule et mxme proprikte de
32 hectares de superficie, que le hasard des successions
divisa en deux partieg' peu pres 6gales : I'une fut acquise par le couvent, l'autre par M. Gravereaux, administrateur d'un grand magasin. On conCoit A quel point, il .
serait interessant pour le d&partement de la Seine d'acquerir la seconde, puisque la premiere est sauvegardee
par le fait qu'elle appartient a une communaut religieuse,
et que les communautes religieuses, comme les militaires, sont les meilleurs mainteneurs des espaces libres
dans le magma inextricable des lotissements. Couvent
et Roseraie ne seraient-ils pas les fragments principaux
de l'antique domaine du chateau des Tournelles ?
LIandre VAILLAT.
(Le Temps, II mars 1936).
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ALBI

LE CENTENAIRE DU GRAND SEMINAIRE
(1836- 2 juin - 1936)
Le 2 juin 1936, le grand seminaire d'Albi celebrait son glorieux
centenaire. La journee fut joyeuse et peut-Etre convient-il d'en
garder le souvenir.
'I. - Le grand s6minaire d'Albi date de loin. II y eut un premier essai sous 1'episcopat de Mgr Daillon de Lude. L'initiative
en revient A M. du Perrier, n &•Toulouse en 1609, membre
pendant quelque temps de la Sodite de Saint-Sulpice, collaborateur de M. Olier dans l'euvre des Missions, et qui vint &
Albi sur le conseil de saint Vincent de Paul. Devenu chanoine du
chapitre de Sainte-Ccile et Vicaire g6neral de Mgr d'Albi, il
fonda, nous disent ses Mimoires <le siminaire qu'il soutenait du
a peu de biens qu'il avait et qu'il cong&dia bient6t parce que son
a 6evque lui aurait diclare que ce siminaire lui diplaisait et lui
a semblait inutile puisqu'il y avait les Peres Jesuites ,.
Ce fut Mgr Serroni, le successeur de Daillon de Lude, qui le
fonda definitivement. Dans ses ordonnances synodales de 1679,
il declare a qu'il n'admettra aux ordres sacres aucun clerc qui
nn'ait demeuri neuf mois entiers dans le siminaire que nuus
venons d'tablir a.
Oi 6tait ce sinipaire ? I1s'ouvrit tout d'abord sur la paroise
de la Madeleine. Mais quelques annies apres il se transporta
hors des murs de la ville au lieu dit: a le Thfron dedameSalvage'...
et c'est sur ce m&me terrain que fut biti, apres la Revolution,
.le grand seminaire dont on vient de cki6brer le centenaire.
Les Pares de la Compagnie de Jesus en prirent la direction
presque &son origine et, pendant trois quarts de sicle de 1684 1
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1762,ils travaill[rent avec zele Ala formation du clerge albigeois.
Apris leur expulsion, les pritres du diocese prirent la succession qu'ils ne devaient garder qu'une douzaine d'ann-es.
Des 1774 les pretres de la Mission y sent appelis et ils y restent
jusqu'aux heures sombres de 1792. Le superieur, M. Bories,
meurt sur I'ichafaud le 2 mai 1794, apres avoir gtuvernr la
maison avec une sagesse et une energie renarquables.
Quand la tourmente fut passee, et a la suite du Concordat,
on se hita de racheter la vieille bitisse du Thiron.et surle terrain
diblayi de ses ruines on construisit un bel etablissement.
L'oeuvre etait A peu pres achevte en 1836; et Mgr de Gualy
se hata d'y rassembler tous les clercs de son archidiocase qui
englobait, depuis 1823, les trois evcches d'Albi, Castres et Lavaur.

En m6me temps, il fit appel aux fils de saint Vincent qui se hitrent d'accourir, heureux, de retrouver une maison oi ils avaient
laiss6 de si bons souvenirs. Depuis lors. ils en ont garde la direction a peine ininterrompue de 1903 A 1919 par un d6cret de sinistre memoire.
L'annee 1936 ramenait done le centitme anniversaire de
1'ktablissement et de son administration par la Congregation de
la Mission. Le diocese d'Albi s'unissait aux fils de saint Vincent
de Paul pour celebrer ce centenaire dans une joie commune.
11 convenait de fater dignement ce sidcle icoul| riche de pikti.
de travail, de science et de gloire.
Le programme en avait it dresse avec soin, et il s'ouvrait
largement aux sentiments de la Religion et des arts. Tout le
clerge albigeois utait invit i y prendre part.
L'appel avait iet adressi a des eveques, autrefois elives de la
maison, au Superieur general de la Mission, au Rivurendissime
Pire abbe d'Encalcat, A d'anciens directeurs, A tous ceux qui
avaient quelque lien avec le siminaire. Et la reponse arrivait
presque toujours favorable ou empreinte de cordialiti et de regrets
sinceres.
A l'intericur, I'esprit des seminaristes etait alerti : on se pre-"
parait avec entrain. Les voix s'exercaient a des chants inaccou-

tumes et I'ime des jeunes s'unissait Al'ime des anciensdans une

-

51 -

harmonic de sentiments, oh s'affirmait une fraterniti puissante
que le temps ne saurait briser et qui appartient en propre A la

famille clericale.
La journme du 2 iuin ne pouvait itre qu'une belle journie. Elle
le fut de tous points, et Dieu se plut k l'agrimenter encore d'un
soleil radieux qui se hSta de disparaitre des le lendemain.

Arrive dis la veille, M. Souvay, superieur gineral des Pritres
de la Mission et des Filles de la Chariti, cilibra, i 7 heures du
matin, la messe de communauti dans la vaste chapelle. Apris les
seminaristes, un nombre respectable de religieuses voulut communier de sa main et participer ainsi aux plus douces mnotions de
la journie. A 9 h. 1/2, ce fut la messe pontificale chant&e par
Mgr I'Archevique dans tout l'iclat de la liturgie et avec la solenniti des grandes fites. Devant l'autel magnifiquement pare
200 pritres environ se trouvaient reunis. Au chceur avaient pris
place Mgr Barthes, ivique auxiliaire. M. Souvay, Superieur
gindral, le Rievrendissime Pere abbe d'Encalcat, Mgr Bruno de
Solages, recteur de I'Institut catholique de Toulouse. Au milieu
de la nef, on remarquait Mgr Sigonzac,Vicaire g6enral, M.Frasse,
superieur de la maison de Marseille et Visiteur de la Province,
M. Roux, superieur de la maison de Toulouse, M. Gounot,
supeieur du grand seminaire de Montauban. Dans les stalles
et les chapelles, se pressaient cures, professeurs, vicaires, aum6niers (plus de 200) prats i prater le secours de leurs fortes voix
aux s6minaristes groupes a la tribune, autour d'un orgue modeste,
mais que le talent de M. le chanoine Crayol, titulaire des grandes
orgues de Sainte-Ccile, allait rendre digne des exigences du
moment. Les communautes religieuses de femmes etaient
largement reprisentees et remplissaient le reste de kI chapelle.
Les chants confis aux enfants de la Maitrise et aux chaours du
grand s6minaire furent executis d'une facon impeccable, sous

la direction de M. Corbiere, superieur de la Maitrise. La messe
Iste Confessor de Palestrina, i 4 voix mixtes, fut magistralement
interpritie.
A l'Evangile, Mgr Bruno de Solages prit la parole. L'eminent
recteur, qui arrivait de Paris oii i avait assiste au beau congris
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du cinquantenaire de 1'A. C. J. F., prcisa le r6le des seminaires
a l'heure presente. lls ont a former des hommes de Dieu, tout
remplis de surnaturel, et aussi des hommes qui soient de leur
temps et de leur pays, des pritres indigenes dans le milieu oil
ils vivent, comprenant les besoins particuliers de leur epoque et
adaptant aux ncessites actuelles les ternelles mithodes d'apostolat. Cela fut dit par un Maitre et avec une dilicatesse de pensee
et d'expression qui charma l'auditoire. Le texte, malheureusement, nous manque et nous regrettons vivement de ne pouvoir
lui reserver ici la place qu'il meriterait.
A midi, dans un refectoire remis a neuf, eurent lieu les agapes
fraternelles.
M. Bataille, I'htelier bien connu d'Albi, s'etait charge d'embellir la salle et de preparer le repas. 11 le fit avec goft et avec un
art parfait. Autour de Mgr I'Archevique, de Mgr l'Auxiliaire,
des prelats deji nomnnes et du T. H. P. Souvay, 200 convives
etaient alignes dans une atmosphere de gaieti et de fraternite

debordante. Le souvenir du passe se milait a la vie du present,
apportant au banquet un agrement nouveau et tout a fait .rconfortant. Quand vint l'heure des tostes, i fallut limiterledibordement des langues. Le temps pressait : la sance acadimique
etait fixee a 14 h. 1/2.
Ce fut le superieur du grand seminaire qui parla le premier
et ce fut pour remercier ses hotes. Apres s'itre excuse de prendre
la parole en si roble assemblee :
, Messieurs, poursuivit-il, je ne vous cache pas que je serais
< heureux, puisque je suis a la fois Albigeois et fils de saint
4 Vincent, si le diocese d'Albi et la Congregation de la Mission
0 se donnaient en ma personne I'accolade fraternelle. Depuis
, un siecle, et meme avant, par de6i la Revolution, ces deux
grands freres font bon menage et au bout de ces cent ans de
( vie commune, ils ne peuvent qu'itre heureux de faire ce geste
( d'amitie sincere et profonde. Le seminaire est a la joie, et ce
n'est pas sans raison. Cent ans d'existence c'est une belle carriere et elle n'est pas sans gloire... Vous ites la d'ailleurs
<,pour attester qu'elle continue. Les jeunes donnent la main aux
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Sanciens. etsi quelques-uns se servent de cannes pour soutenir
" leur vieillesse, les autres peuvent se livrer impuniment a des
" exercices de souplesse et de rapiditi qui eussent fait fremir

de M. Bourdarie, mais qui attestent la vitalit6 du clerge
Iame
'
Salbigeois et la certitude de son avenir. 11 est i la joie parce
a qu'il vous voit rmunis en une fete de famille, i la table coma mune oh ii jouit un peu de votre cordiale sympathie et oh
o il est heureux de vous offrir, malgri la crise, un peu de
a confortable, pour 'vous aider i chanter I'hymne des amis de
( Dieu : Ecce quam bomnm et qwam jucadum... II est i la ioie
a parce qu'il recoit des h6tes illustres... a leur tate, le granda pere de famille qui veille avec tant de vigilance sur ses ena fants pour que rien ne leur manque. ni au point de vue de la
a pikti, ni au point de vue de la science, ni au point de vue de
a la sant. Excellence, en votre personne, le clerge salue tous les
a archeviques qui ont preside aux destinies de notre maison,
a et il est fier et heureux de pouvoir dire & Celui qui les
a reprisente si bien auiourd'hui par sa sagesse et son grand caur,
Ssa reconnaissance, son affection et son indifectible fidelite.
u Et e'est vous, Tris Honore Pere Souvay, que i'ai le plaisir
< de voir au milieu de la famille albigeoise, dans cette maison que,
tout jeune directeur an grand seminaire de Saint-Flour, vous
Sveniez deia visiter. Auiourd'hui vous ates le Superieur gineral
a de la Congregation de la Mission, et ce ne sont pas seulement
vOes fils qui sont heureux de vous possider, ce sont tons les
Samis de saint Vincent de Paul, et saint Vincent de Paul n'a que
Sque des amis dans le diocse d'Albi. Vous nous apportez avec
aI'aurole et I'autorite incomparable de votre charge et de la
Sscience que vous avez conquise i Rome et dont les grades aca, dimiques sont la preuve, la simpliciti, la bont6, la charit6 de
ccelui qu'on a voulu appeler : a Le grand saint du grand siecle .
Et tour i tour, Mgr Barthas, Mgr Sigonzec, Mgr Bruno de
Solages, le R P. abbe d'Encalcat, les representants des families
religieuses de Saint-Dominique, de Saint-Franmois passent i
l'ordre du jour et reqoivent les compliments qu'ils mfritent.
11 conclut: a Vous tous,Messieurs (car je ne voudrais oublie
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Spersonne) en nous apportant un peu de votre caur, vous faites

a tressaillir le natre de douces emotions. Votre presence nous
a dit que vous aimez toujours la maison qui vous prepara au
<sacerdoce.Vous donnez i nos jeunes un bel exemple de fidlite
<ca I'ideal qui vous amena ici.L'id;al n'a pas chang4 et le jeune
Sclerg6, qui vous entoure et que je connais bien, marchera sur
Svos traces et gardera votre ame faite de vertu et de divoue( ment. A tous, avec ma vive reconnaissance, j'adresse mon
( souhait fraternel : ad multos annos !... Les murs qui abritent
Sles recrues sacerdotales peuvent changer, la famille clricale
" ne cesse pas de se renouveler parce qu'elle est I'ceuvre de
, Dieu !... Je bois

a l'union durable et fraternelle du diocese

, d'Albi et de la Congregation de la Mission *. I
Mgr Segonzac, malgr6 le silence dont il aime a s'entourer,
avait accepti de parler au nom du clerg6 albigeois. II le fit avec
coeur et en un langage levC et delicat.
Tres Honore Pere Superieur,
Voili cent ans que les fils de saint Vincent de Paul revenaient
i Albi pour y reprendre la direction du grand s6minaire. Un
evenement aussi considerable dans notre diocese rneritait bien
d'etre cdlIbre avec tout l'clat qu'a voulu lui donner M. le Superieur et auquel votre presence ajoute une nouvelle splendeur.
Les pr&tres du diocese, tous forms par ces maitres sp&cialisis,
ont voulu participer en tres grand nombre i cette f&te, qui est
assuriment la f8tede toute notre famille sacerdotale.C'est enleur
nom que je dois, au titre de mon anciennete, vous adresser ici
!e tres respectueux hommage de la profonde reconnaissance que
nous gardons tous pour l'inestimable bienfait de notre iducation
et de notre formation clericale.
C'est aux fils de saint Vincent, en effet que nous devons la
formation de notre esprit et notre initiation a I tude des sciences
sacrees, etude souvent ardue et difficile. Pour ouvrir notre intelligence parfois rebelle ou peu docile, il leur a fallu une ingenieuse
et inlassable patience, au moyen de laquelle ils ont pu enfin y
insinuer le goft et I'amour de l'etude ; pricieux risultat qui nous
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a permis aux heures quelquefois longues de nos loisirs d'accroitre
nos connaissances et de dissiper les langueurs dangereuses de
l'oisiveti ou de I'ennui.
La formation de notre volonte n'a pas exige un divouement
et un tact moins miritoire. Pour nous faire acquerir une volonte
ferme et resoluede quele paternelle sollicitude n'a pas di nous
entourer celui que nous appelions justement notre directeur, le
pere de notre ame, pour nous conduire et nous maintenir dans la
voie du bien, pour y soutenir nos pas chancelants, pour nous y
faire progresser, pour nous secouer, peut-etre, dans une crise de
torpeur ou d'apathie, qui aurait pu nuire a une vocation delicate,
comme celle du sacercoce. 11 n'y a pas assuriment un seul de

nous qui n'ait garde au trifond de sa mnmoire et au plus intime de
son cour, le souvenir de cette influence douce et forte ala fois,
de son directeur du seminaire. Plusieurs peut-etre doivent-ils
a ses instances ritiries d'avoir persever dans leur vocation ?
Et si le ministire des uns et des autres a pu obtenir quelques
heureux resultats, si dans son ensemble, le clergi d'Albi mine une
vie riguliere de pikti, de zile, de sacrifice, c'est pour une bonne
part I la sage formation revue au siminaire qu'il faut, apris Dieu,
en attribuer le bienfait.
Tel est en raccourci, Tris Viniri Pere, le bilan de ce que nous
devons a nos vindres maitres du siminaire. Quelle que soit leur
personnalit6 propre, tous, ils se sont divouis sans rserve a cet
important ministere de notre preparation au sacerdoce.
C'est a eux que doit aller et que va notre reconnaissance. Au
ven&rable M. Bourdarie, de ligendaire memoire, dent ne survivent plus que de tris rares disciples, plus qu'octoginaires ;
au pieux M. Nicolle; an zili et paternel M.Wenis trop tot ravi
a notre affection ; a l'actif M. Coitoux, qui sut compliter les
batiments, alors insuffisants, du siminaire, dont il devait quelques
ann6es apres, ktre expuls6 par un ancien seminariste, miserable
renegat, que la perspicaciti judicieuse de M. Bourdarie avait
heureusement icarti du sacerdoce... A tous ces vineres superieurs et a leurs confreres, vont les sentiments de la pieuse
gratitude de leurs anciens disciples.'

-56Je ne voudrais pas affliger M. le Superieur actuel et ses chers
collaborateurs, en leur donnant des louanges largement m6rities.
mais dont ils ne veulent point, en vrais fils de saint Vincent.
Cependant les pretres dont je suis ici I'interprite ne me pardonneraient pas si je ne leur disais un tres cordial merci, pour le
devouement tout apostolique avec lequel ils se pritent si volontiers &rendre service A nos pretres des paroisses, pour leur zile
a pricher dans nos 6glises en faveur de l'(Euvre de Marie,
Reine du Clerge, pour le recrutement de nos seminaires.
Ce nous est un devoir bien doux, Tris Honori P&re, de vous
dire ce t6moignage de notre reconnaissante admiration envers
tous ces dignes fils de saint Vincent, vos freres autrefois et vos
fils d'aujourd'hui.
La gloire des fils rkjouit le cceur du Pere, dit la Sagesse an livre
desProverbes.Nous serions tous heureux sicette expression solennelle de notre gratitude pouvait faire passer un rayon de joie parmiles soucis de votre charge.
Daignez, V6nlri Pire, agrier ce tris modeste et trop imparfait
hommage et nous permettre d'y ajouter le veu d'une prospbriti
toujours croissante de votre glorieuse Congregation, afin que de
plus en plus, vous puissiez donner de vaillants ouvriers aux siminaires et aux missions.
Quand Mgr Segonzac eut fini, son Exc. Mgr i'Archevique
se leva pour dire h tous et i chacun le mot qui convenait. II remercia surtout M. le Supirieur general de la Mission pour le bon
travail fait par ses fils dans le diocese, et pour la joie qu'il lui
procurait, en honorant de sa presence cette fete de famille.
Des applaudissements enthousiastes accueillirent ces divers
discours et exprim&rent au vif l'unanimiti et la sinc&ritc des seitiments qui 6taient au fond des ames. Combien auraient desire
pouvoir raconter quelques souvenirs du pass et louer leurs
anciens maitres ! Mais le temps pressait. La sbance du soir
allait s'ouvrir et, selon la tradition, apris i'heure marque&au
programme.
A 15 heures enfin on se trouvait riunis dans la salk
l Iddai .
Elle venait de s'ajouter A la slaison des euvres qui s'lvl&v eti
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face de l'ancien grand seminaire entre la rue de la Ripublique et
celle des Terrassiers. Construite et aminagee avec goat, elle
peut contenir 1.100 personnes assises dans de beaux fauteuils
aux couleurs varies. Vraiment rien n'a eti niglige pour la
commoditi des spectateurs : aeration, lumiere, acoustique,
vue generale de la scine. I1 est difficile de faire mieux, et si le
diocese posside d'autres belles salles de spectacle, celle-ci ne le
cede 1 aucune. L'inauguration en avait itC fixie au cinquantenaire de i'euvre des orphelins d'Albi. Elle se trouva malheureusement inachevie a cette date. Elle s'ouvrait done pour la premidre fois et se trouvait occupee dans tous les coins et recoins.
Prtres, siminaristes, orphelins, religieux, religieuses, amis du
s&mninaire se pressaient en foule dans le vaste amphithbetre.
Sur I'estrade, Mgr 1'Archevuque prisidait entoure des personnages que nous connaissons daja. Sur I'estrade aussi figuraient
un piano que M. Cabit, du Conservatoire de Paris, et titulaire
du grand orgue de Saint-Salvy va tout A I'heure faire vibrer magnifiquement... et deux harmoniums oi M. le chanoine Crayol
et le vicaire de Saint-Salvy, M. Vaissiere, vont italer la virtuositi de leur art.
La seance dibuta par une entrie musicale et 1execution de
la Marche nuptiale de Mendelssohn.
M. le Superieur du grand siminaire se leva alors pour lire son
rapport sur le centenaire. En voic le texte complet.

CENTENAIRE DU GRAND SEMINAIRE D'ALBI
[Rapport de M. Joseph Durand]
1836-1936
Un centenaire, un si-cle d'existence pour un grand seminaire
cela vaut-i la peine d'etresignale et surtout cilbrr par une fete ?
La vie y est si uniforme et la maison si remplie de silence I
Peut-etre i cette nouvelle imprevue avez-vous ripandu par le
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sourire, et je ne suis pas sur qu'il ne s'y glissat pas un peu d'ironie
malicieuse.
Pourtant, cette solennite du centenaire je l'ai voulue.
-

Je 1'ai voulue parce que j'y ai vu comme un moyen pra-

tique et facile de repondre A l'invitation de 1'Esprit-Saint. N'a-tII pas fait icrire par son ap6tre : " Souvenez- vous de vos chefs
spirituels, de ceux qui vous ont transmis le cdeste message et vous
ont laisse la trace de leurs vertus ? ".
- Je l'ai voulue parce que sur 1'&cran de ce sicle qui va de

1836 i 1936, j'ai apercu de belles figures d'archeviques, de
superieurs, de directeurs, d'eleves ecclisiastiques, vivant dans des
temps rarement sereins, souvent heroiques et marquant leur
passage par des traits de lumiere qui enchantent la vue et rijouissent le coeur.
- Je l'ai voulue parce qu'il nous laisse entendre de hautes
lemons de pidti, de discipline, et d'apostolat. Et ce n'est pas inutile a l'heure pirilleuse et troublie oil nous sommes.
- Je l'ai voulue parce qu'il est une belle occasion de faire
entendre l'hymne sacri de la reconnaissance ! Reconnaissance
a Dieu qui, pendant cent ans, a fait descendre sur e clerge albigeois des grices de choix en abondance.Reconnaissance i nos
illustres archeveques qui tous ont veilli sur la maison avec un
soin tout paternel et ont bien miriti de leurs pr&tres. Reconnaissance a tous ces maitres venerables qui ont fait ici le bon
travail de la formation clricale. par l'enseignement dela doctrine
sacrie, par l'exemple de leur vie et une haute conscience de leur
responsabilit6 professionnelle. Reconnaissance aussi au diocese
qui s'est montre si confiant dans les fils de saint Vincent et n'a
pas voulu les laisser longtemps dans 1'exil.
Ah ! sans doute, pour redire cette longue page d'histoire, il y
faudrait des talents que je n'ai pas. D'autres, je le sais, diraient
infiniment mieux et arriveraient facilement a vous captiver.
Personne cependant n'y apporterait plus de sinceriti et plus de
ceur et c'est pourquoi je m'excuse de vous infliger mon modeste
recit qui voudrait atre comme une synthese de la vie du grand
siminaire pendant l'espace d'un siele.
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A tout Seigneur tout honneur ! Saluons d'abord nos grands
archeviques :
I. - Mgr. BRAULT. 1823-1833.
Quand Mgr Brault arriva de Bayeux, le 26 fevrier 1823,
il trouvait un vaste diocese comprenant tout le departement du
Tarn, et oh la besogne ne manquait pas, Sans doute,sous la direction de l'-veque de Montpellier, les traces trop visibles de la
Rivolution avaient disparu ; derge et fideles avaient vu leur situation religieuse s'amiliorer sensiblement. Toutefois le progres
etait lent et le bien realise fort incomplet encore. Mgr Brault
vaillamment se mit 1 l'euvre. II songea d'abord a I'iducation
chretienne des enfants et fit publier un catichisme qui devait
avoir une longue fortune. Puis il se prioccupa de I'organisation
du diocese, 6tablit 4 archidiaconis, 4 archipritris, 31 districts
avec autant de Vicaires forains. Cette solide stucture existe
touiours substantiellement la mime. II avait d6cide de reunir
dans une vaste maison les clercs dispersis de son archidiocise
quand la mort vint le surprendre le 25 fivrier 1833. Ses dix
annies d'6piscopat avaient eti bien employ&es et Mgr Brault
laissa la reputation d'un grand archevEque.
II. -

Mgr de GUALY, 1833-1842.

Ce fut Mgr de Gualy, transfiride Saint-Flour &Albi le 30 septembre, qui eut I'honneur de raaliser l'seuvre proiet~e par son
pridcesseur. Dans son premier mandement, date du 16 janvier 1834 il ecrit : Ici vous avez deux grands siminaires oh la
race choisie se forme aux belles vertus de son saint itat, et se
rend digne de continuer le grand ceuvre de la Ridemption ,.
Et il songe diej & uniforniser sa maison cliricale. I1 avait dej6
l'endroit favorable, le terrainmeme sur lequel avait &t6construit
l'ancien s6minaire d'avant la Revolution. Aussit6t il se met A
bAtir et le 15 aoft 1836 il peut adresser a son clergi la lettre sui-
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vante: La construction du nouveau seminaire ktant en partie
terminee, j'ai cru devoir executer cette annee le projet formn par

mon illustre predecesseur d'appeler pres de lui tous les clercs en
thiologie et en philosophie. L'exemple d'autres ev&ques, le besoin de connaitre parfaitement les sujets, la necessiti de leur donner a tous les mm&es regles de direction afin de les disposer a se
conduire autant que possible d'une maniere uniforme dans le
saint exercice de leurs fonctions ; I'arrive d'une pieuse congregation a laquelle je confie mon seminaire pour appliquer MM. les
Directeurs actuels a la grande aeuvre des missions diocesaines,
tous ces motifs me prescrivent cette mesure. H II s'excuse en
terminant d'imposer au cerge de Castres un sacrifice dont ii
comprend toute la profondeur. Le grand seminaire d'Albi itait
fond6 : le 1 • octobre 1836 il ouvrait ses portes a tous les futurs
pretres du diocese.
Belle figure que celle de Mgr de Gualy auquel nous devons
encore le r&tablissement des conf6rences eccl6siastiques et la
fondation des Filles de Sainte-Agnes qui rendirent tant de services aupres des cures comme servantes et marguillieres, aupris
des malades comme infirmieres benivoles.
III. -

Mgr de JERPHANION, 1843-1864.

Mgr de Jerphanion remplace Mgr de Gualy en 1843. 1I venait de Saint-Die et arriva i Albi le 27 janvier. Dieu l'appelit
gouverner le diocese pendant plus de vingt ans. Aussi eut-il
le temps d'accomplir des muvres considirables. En 1846 i1
ouvre la maison du refuge dans la ville de Castres. En 1850 it
tient un concile provincial qui porta d'excellents d&crets pour la
bonne administration des divers dioceses de la Province ecclesiastique. En !854 il fait ilever au rang de Basilique insigne
i'glise mitropolitaine de Sainte-C&cile et adopte la liturgie
romaine. En 1855 il reorganise les missions diocesaines, tablit
l'aeuvre de la Sainte-Enfance en 1858; 'adoration perpituelle
en 1862; l'ceuvre de Saint Francois de Sales en 1867. 11 n'a
garde d'oublier la formation de ses clercs. Dans une lettre dat&i

a
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de 1855 it filicite a les cures qui out formn de jeunes clercs
capables de remplir les fonctions que la liturgie leur permet *.
II veille sur les examens du grand seminaire qu'il preside luimime ou par ses vicaires gineraux. 11 ti•moigne a M. Bourdarie
une confiance illimitie et determine avec lui les plus sages mesures pour la parfaite tenue du clerg6. A sa mort I'archidiocise
d'Albi se trouve dans un itat remarquable de prosperit. Cest
un tris grand archevique, un saint qu'il n'est que juste de reconnaitre en lui.

IV. -

Mgr LYONNET, 1865-1875.

Mgr Lyonnet nous vint de Valence le 25 mars 1865. I1 itait
la bonti mime et pendant les dix ans de son episcopat ii jouit de
i'affection ginarale. Son gouvernement ne fut pas de tout repos.
Pendant la guerre de 1870. il eut a soutenir le moral du clerge
et des fideles et surtout a veiller sur ses siminaires. 11 ne semble
pas que ses clercs aient eu beaucoup a souffrir. Les ressources
cependant menacirent de tarir. Alors pour subvenir aux besoins
pecuniaires de ses maisons clericales ilobtint de Rome l'indult
necessaire pour permettre A ses pretres de recevoir un honoraire
les jours de fetes supprimnes en faveur de I'oeuvre des seminaires.
A Mgr Lyonnet nous devons la paroisse et la belle iglise de
Saint-Joseph. Nous lui devons aussi une soumission parfaite
aux dicisions du concile du Vatican dont il fut un des Pires et
dont il promulga aussitat les dcrets. Tout divoui a 1'Eglise et
A la France, il consola Pie IX dans ses malheurs et ouvrit une
large souscription pour la liberation du territoire. Inclinons-nous
devantce pasteur aussi bon que zi. IIoccupe unebelle place parmi
les archev&ques quele clerg albigeois admire et dont ilest fier.
V. -

Mgr. RAMADIE, 1876-1884.
A Mgr Lyonnet succida Mgr Ramadii. II avait deji gouverni
le diocese de Perpignan oh sa rare 6nergie et son divouement
s'6taient affirmis avec &clat.
Esprit positif et ardent, thbologien averti, Lme de feu pour les
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saintes causes, il entre sans hisiter dans la lutte scolaire.A difendre l'enseignement chritien et l'ime des enfants il mit un zile
tout apostolique. II ne nigligea pas pour autant son clerg. Deux
synodes diocisains tenus en 1879-1880 mirent au point la legislation diocesaine. Mandements et quotes aidirent a la creation
d'abord, au soutien ensuite de H'Institut catholique de Toulouse.
Un programme d'examen special aux jeunes pretres et surtut
la fondation de l'Institucion Saint-Etienne ( petit siminaire de
Valence a manifesta jusqu'a quel point Mgr Ramadi& avait a
cour la parfaite formation du clerge. C'est un devgir de haute
convenance de rendre hommage a l'activiti et A la t6nacit6 indomptable de ce pasteur, dont la mimoire restera en benidiction.
VI. --

Mgr FONTENEAU,

1884-1899.

Mgr Fonteneau transferi d'Agen a Albi le 13 novembre 1884
devait occuper le siege d'Albi pris de vingt ans. Dans sa lettre
de prise de possession je lis: L'Uloge du clerge d'Albi
s'ecrit avec ses euvres... Ccmbien nous sommes heureux de
trouver a la tate de la jeune milice dans notre grand seminaire les
fils de saint Vincent de Paul. Formis selon l'esprit de ce grand
Saint qui fut un modile si accompli des vertus du pretre, les
nouveaux venus se montreront toujours dignes des anciens du
sacerdoce ,.
C'6tait laisser pressentir son attachement a la grande cause des
seminaires. De fait I'histoire ne peut que constater les heureux
gestes de son 6piscopat dans ce sens. En 1886 il fonde I'ceuvre des
vocations ecclsiastiques avec un comit6 paroissial et diocesain.
La mime ann6e il recommande a la surveillance de MM. les
cur6s les seminaristes en vacances, et demande aux vicaires et
procureurs forains de leur faire subir un examen spicial sur leur
travail et leur conduite, pendant leur passage dans la famille.
En 1887 il annonce qu'un certain nombre de jeunes pratres
seront envoyes i I'Institut catholique pour y continuer a la chaine
glorieuse des laureats albigeois ,. II suit pas a pas dans le meme
sens les hautes directions de Leon XIII, prescrit l'&ude de la
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philosophie scolastique et del'ecriture sainte,trace un programme
spcial a ce suiet pour les ilives du grand siminaire, rouvre
Massals et se prioccupe de trouver les ressources indispensables
pour I'entretien des diverses maisons cliricales.
A c6ti de cet apostolat sacerdotal il convient de signaler sous
son episcopat l'introduction de l'ordre benidictin dans notre
diocese. Le 8 juin 1888, en la fete du Sacri-CoeurDom Romain
s'itablissait & En-Calcat et le 27 septembre 18%, il recevait
la b6nidiction abbatiale des mains de Mgr Fonteneau. Le lendemain,au monastire de Sainte Scolastique une ceremonie semblable donnait une abbesse aux flles de Saint-Benoit qui s'itaient
groupees dans le voisinage.
Ce sont ia des titres authentiques a notre gratitude. Pourquoi
faut-il que cet 'piscopat ait iti traverse par des luttes douloureuses ? Une bonti, peut-etre excessive pour sa famille, des
embarras pcunaaires, des problimes politiques d'administration
occasionnerent A Mgr Fonteneau de douloureuses ipreuves, et
sa m6moire en a quelque peu souffert.
VII. -

Mgr MIGNOT, 1899-1918.

Un grand archeveque vint en 1899 prendre sa place. Aurai-je
le temps de prononcer son nom avant d'entendre les battements
de mains cr6piter en son honneur, et traduire au dehors vos
sentiments intimes de respect et d'affection ?
Mgr Mignot, hier 6vuque de. Frejus, itait maintenant archev&que d'Albi et devait le rester prks de vingt ans. I1nous apportait une riputation de sagesse, de savoir, que les faits devaient
magnifiquement confirmer. C'est sur la formation intellectuelle
du clergi qu'il travaille tout d'abord et avec quel 6clat ! Les
lettres sur les Etudes ecclisiastiques se suivent et se multiplient
pour repandre la lumire sur toutes les questions importantes
qui intiressent la religion: philosophie, apologetique, thiologie
histoire, ,criture sainte tour a tour aborddes et traities avec un
esprit averti et passionni de vtrit6.
Malheureusement les temps se font tout de suite et de jour
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en jour plus menawants. Mgr Mignot avec un courage intrepide
essaie de tenir tate iaForage. Au d&cret d'expulsion qui chasse les
Lazaristes de son grand seminaire il repond par une lettre de
protestation. "al manquait un mot a un vieux texte, d&care-t-il :
Autorisis pour les missions,les Lazaristes ne le sont pas pour les
grands seminaires ). Et quand il voit I'inutiliti de sa protestation
il exprime la profondeur de sa douleur par ces paroles &mouvantes. (, Les liens qui vous unissent i ce diocese sont de ceux
qui survivent aux vicissitudes du dehors. Votre tiche sera continube par ceux qui ont regu vos leons. Si vous vous iloignez,
votre esprit demeure avec nous, et Dieu connait l'heure qui
marquera la fin de l'epreuve >.Sans delai le nouveau personnel
entra en fonctions et l'archeveque marqua le but a atteindre :
creer une 6lite intellectuelle qui se rapprochat le plus possible
des Instituts catholiques.
Seulement la persecution battait son plein et les ruines s'accumulaient. En 1905 la loi de siparation entre I'Eglise et 1'Etat
est votee. Les biens d'Eplise sont places saus siquestre, et le
grand seminaire ferme ses portes aux jeunes recrues du sacerdoce.
Mgr Mignot se met en quite d'un logement pour ses clercs.
Les moines bknedictins exiles en Espagne laissent a En-Calcat
pris de Dourgne, un monastere vide. L'abbl Dom Romain se
hate d'offrir la maison qui est son bien de famille a I'archevique en detresse pour y abriter ses enfants exilI. Le grand
seminaire devait y rester jusqu'en octobre 1909. II vint alors
s'installer au couvent deNotre-Dame.dont une aile etait occupee
par I'archeveque depuis 1'6te de 1907.
A l'occasion des souhaits du nouvel an pour 1910,M.leVicaire
general Fabre f6licitait son archeveque de l'am&nagement de
la maison : " Notre-Dame est devenu une vraie cite episcopale
groupant dans une mmne enceinte l'archev&que, les appartements des Vicaires giniraux, les bureaux du secretariat et le
grand siminaire. Elle sera le coeur d'oi rayonnera jusqu'aux
membres les plus dloignes de ce corps le sang qui le vivifiera
tout entier o.

Et puis ce fut la guerre... la guerre interminable avec ses
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ravages et son deluge de sang. Mgr Mignot vit son pays envahi,
le siens fugitifs, ses siminaristes aux armees ; les maitres mobilises, le grand siminaire vide ou fermn . 1en ressentit une douleur
indcible, et en mars 1918 il partait pour un monde meilleur,
non sans avoir donni au diocese un successeur digne deglui et
que jai la grande ioie de saluer maintenant.

VIII. -

Mgr CEZEAC (1918).

C'est i vous. Excellence, que nous devons d'avoir retrouve la
maison qui ttait si chlre aux fils de saint Vincent de Paul. Et
depuis le debut de votre glorieux episcopat que n'avez-vous pas
fait pour le grand siminaire et les maisons qui le preparent ?'
Qu'il me suffise d'enumrervos euvres clricales, puisqu'aussi
bien elles s'jtalent sous nos yeux avec tant d'clat: Saint-Sulpice
rebiti, Castres et Pratlong construits de toutes pieces, Massals
reorganisu. Cest partout que vous allez chercher des enfants
pour le sacerdoce. C'est partout que par I'<uvre de Marie, Reine
du ClergC, vous faites entendre aux families chritiennesia grande
misere de l'Eglise d'Albi &I'heure actuele ; des paroisses sans
cure, des 6glises sans pratres, des troupeaux sans pasteur.
Assurament vous ites bien de la lignie des grands archeviques
d'Albi qui vous ont pr&cidi. Aucun n'a eu plus de souci pour le
recrutement et la formation du clerge. Aucun n'a rempli un plus
beau rale dans le gouvernementdu diocese. Partout je trouve des
preuves de votre activiti. Partout des ouvres nouvelles ; oeuvres
de eunesse, aeuvres de toutes sertes qui atteignent toutes les
classes de la socidt• et auiourd'hui, c'est cette magnifique saile
que vous ofrez a I'action catholique.
... Et voill ce quaont fait les archevques d'Albi pendapt ce
sicde; est-ce asez beau ? est-ce assez grand ? asse admirable ?... Vraiment l'Eglise d'Albi n'a pas menti a sa dise :
La houlette du pasteur ae tient ferme et levie: le lions vigilant
monteat la grde autour de 1'enceinte en srete'. Sat bicuw,
vigdata. Ito, kurrisque tuegt I
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Vous ne trouverez pas mauvais que je m'arrite maintenant

devant les figures vinarables des Supirieurs qui se sont succ6de
dans la maison et que je salue en passant quelques-uns des

maitres qui ont trace un large sillon de science et de vertu.
I. -

M. CHOSSAT 1836-1841.

Le premier superieur du nouveau sininaire d'Albi etait natif
de Belley, et arriva en septembre 1836.
C'6tait un homme tout d'une piece, autoritaire et dou6 de
talents remarquables pourle commandement.Un de ses confreres,
un Albigeois, M.Sudre qui le connaissait bien en fait le portrait
suivant : < C'itait un modile de superieur. Une maison oh il
etait passe tait une maison fond&e. Homme d'autcrit6 ii disait
qu'en son absence son ombre devait suffire a gouverner la maison ,. Le choix 6tait bon. Les aeves venaient alors d'etablissements bien diffirents : ils avaient recu une formation singuliirement disparate; animbs pour la plupart d'un esprit particulariste tres prononc6, ayant joui d'une grande independance, un
peu frondeurs par temparament, ils portaient I'air du terroir,
et il n'est pas str qu'au fond de leur •me il n'y eut encore quelques vibrations sourdes des revolutions passes.
M. Chossat sut les discipliner et les soumettre a un reglement
sveire qui d'ailleurs ne s'est modifie que pour s'adoucir. II fut
un superieur plus redouti qu'aim6, aussi missionnaire qu'educateur. Mgr de Gualy le tint en haute estime comme le prouve
la lettre qu'il adressa a son derg6 le 25 juin 1837 : ( Nous vous
informons avec la plus grande satisfaction que M. Chossat,
superieur de notre grand siminaire a bien voulu se charger,
malgre ses nombreuses occupations, de remplacer M. de Bussy
(il s'agit d'un pere jisuite qui fut empech6 au dernier moment de
pracher la retraite eccl6siastique). Le zele et les lumieres de ce
respectable eccl6siastique et le bien qu'il a deja fait dans ce
genre de ministire nous donne l'espoir bien fondi que la retraite
ecclesiastique produira des fruits de salut les plus abondants ,.
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M. Chossat fut aide dans sa charge par six confr&res, dont
l'un M. Delteil devait dans la suite occuper le poste important
d'assistant de la Congregation de la Missoin.
II. -

M. HARAN, 1841-1844.
M. Haran, deja dans la maison en qualit4 de directeur et professeur de dogme, prit sa place. II etait breton de naissance et
quoique bien jeune, s'etait impose au respect de tous et i 'attention de I'autorite. C'6tait un pritre modeste mais dune dignite
parfaite et d'une pi4ti remarquable. II gouverna avec sagesse
dans la direction tracee par son pr&decesseur. Malheureusement
la maladie ne tarda pas a fondre sur lui et elle fut implacable.
Quatre ans a peine apres sa nomination la mort I'enlevait a
l'affection unanime des maitres et des ilives.
L'arrivie de M. Bourdarie, le superieur ideal et legendaire,
fut une belle compensation et une b6nidiction signalie de la
Providence.
III. -

M.BOURDARIE, 1844-1874.

II itait ni a Montfaucon, dans le Lot, et des son enfance, il
montra une sagesse consommie. Dieu lui avait donn6 en partage avec de riels talents, le bon sens et une admirable prudence.
D&s son entrie dans la Congregation de la Mission, ii se fait
remarquer par sa riserve, sa modestie, sa douce gaiti, un langage
clair et une exactitude indifectible. Le directeur du siminaire
interne se livre diji &des pronostics :a M.Bourdarie sera un bon
superieur '. On ne tarda pas & dire de lui : , II n'a jamais 6ti
jeune ,. Lorsqu'il vint &Albi, en 1844, sa sagesse s'etait mirie
a l'ecole de l'exp&rience. Plac6 immidiatement dans les grands
seminaires,il y avait enseign6 la philosophieet la morale avecune
parfaite maitrise, et sa haute vertu lui avait assure une grande
influence sur les imes. Mgr de Jerphanion lui fit bon accueil
et le clerge ne tarda pas A apprecier cet homme de Dieu en qui
I'autorit6, le devouement, la circonspection,le sens du surnaturel
et le sentiment de la dignit6 eccl6siastique avaient Blu domicile.
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Au surplus ii eut le temps de donner sa mesure puisqu'il resta
trente ais parmi nous. Sa direction etait faite de bonti, de frenati.
de sagesse. La lgende, si legende 11y a, a multipli l s gestes
qui timoignent toujours du jugement, de i'-propos, de I'esprit.
du sens pratique de ce parfait superieur. La legende lui est toujours favorable et donne Asa physionomie un charme irresistible.
I1avait I'artde discerner l'ilu de Dieu. En tous cas il ne se trompa
point lorsqu'il eut a appricier le jeune Combes, qui devait devenir plus tard I'honmme d'Etat d&chain6 contre les Congregations
et I'Eglise : a Talent ordinaire, profond orgueil, sans vocation a
et il le congidia.
L'ascendant de M. Bourdarie sur les jeunes et les anciens ne se
dementit jamais et il exerca une inorme influence sur la masse
du clergi, et aussi sur I'administration dioc&saine. A la mort de
Mgr de Jerphanion le chapitre de Sainte-C&cile mit an nombre
des quatre capitulaires elus.
Quand il partit pour aller occuper le poste d'assistant de la
Congrigation et de directeur des Filles de la Chariti il avait
donni pris de 500 pr6tres au diocese et trace dans les esprits
et les cours un sillon que le temps ne devait pas effacer. On ne
parle plus de ses pridecesseurs, mais ses successeurs ne I'ont pas
fait oublier. Le clerge albigeois garde fidlement sa memoire et
sa famille religieuse peut itre fi&re de lui, car il lui a fait honneur
et par sa vertu et par sa science et par sa prudence partout oh

il est passi.
IV. -

M. NICOLLE, 1874-1880.

La succession vraiment n'etait pas facile. M.N icolle s'employa

A laarndre moins douloureuse et sans digit. Ni a Gigny, au
diocese de Sens,il avait d'abord itc employcdans les siminaires,
puis dans les missions et dirigeait alors avec grand succhs iL
plerinage de Valfleury pres de Saint-Chamond. C'est Ih que
Mgr Lyonnet I'avait connu et il disait de lui : a Tout lui reussit .
L'archevique tranfir~r a Albi avait deji accueilli dcans ro
nouveau diocese les seurs de la Sainte-Agonie dont M. Nicolle
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une indication suffisante pour sa nomination i Albi.
M. Nicolle rivela aussit6t ce qu'il tait: pretre dans toute
la force du terme, simple, modeste, mortifii, dClicat de cette
dllicatesse qui va au cour. ii rialisait i la lettre la recommandation du concile de Trente : Maintien, maniere, demarche,
langage, tout respirait la graviti, la moderaticn, l'esprit de religion a. II precha la splendeur du culte divin, la priere et la pinitence. II rAvait de rivaliser avec saint Lazare pour la c6libration
des offices religieux, et combien de fois en lecture spirituelle
il montra i son jeune auditoire ses religieuses de I'Aponie prosternes dans la priere et la pratique de la mortification. II fut un
fervent du culte de la Vierge Marie et mit en honneur les pelerinages de la Dr&che et de Notre-Dame de Graces. II ne resta
que cinq ans i la tEte du seminaire ; des infirmitis pricoces lui
imposrent la retraite. Mais le diocese a garde ses restes : son
corps repose au cimetiere de Mazamet au milieu de ses filles qui
ne voulurent pas s'en separer. Le clerge d'AIbi n'oublie pas le
parfait modele du bon pretre qui lui a ligui avec sa famille religieuse un parfum d'"dification.
V. -

M. AaOUREL, 1880-1885.

M. Amourel vint prendre sa place. N dans l'Hrault &Abeilhan, il nous apportait avec la ieunesse un temperament fait
d'entrain, de spontaneit6, de vivacitt, de rnndeur, de loyaut6
et d'un sens aigu des responsabilitis. Incapable de cacher sa
pens&e, son ame se rivelait tout entiire a travers ses gestes, ses
paroles, ses manieres. II portait I'empreinte bien marquie des
hommes du midi. Ayant cru remarquer quelque relichement ii
se mit a expliquer le riglement d'un ton bref et tranchant. II
pourchassa les abus impitoyablement, et devant les risistances,
il laissa quelque peu percer I'impatience et I'emotion. II tint bon
et ayant bris6 toute opposition il laissa entrevoir la richesse de
son coeur.
La victoire paraissait complete quand, pour des raisons dont
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I'administration a garde le secret, M. Amourel fut rappeli i
Paris. Le jour de son depart on vit couler des larmes et un de ses
confreres dolt le chagrin etait profond crut devoir s'inspirer
dans son instruction dominicale des Actes des ap6tres a la page
oh ils nous montrent saint Paul conduit par ses frires au milieu
des sanglots, sur le vaisseau qui 1'emporte vers Jerusalem, d'o&
I'Ap6tre repartira pour Rome et le martyre. C'itait peut-etre
exager&. Mais quand on n'est pas trop loin de la Garonne on
comprend toutes les hyperboles. Elles foisonnent dans notre
Midi et sement sur les visages une douce gaieti. Toujours est-il
que M. Amourel n'est pas encore oublie par ses amis qui sont
nombreux et je lui apporte a mon tour un temoignage emu de
reconnaissance et d'affection, car je lui dois mon entree &SaintLazare.
VI. -

M. COCQUEREL, 1885-1887.

De M. Cocquerel qui prit la direction de la maison apris
M. Amourel rien a dire d'important. Ne a Montdidier il avait la
finesse et I'engoiment du vrai picard; des talents trs reels et un
coeur d'or. A Oran oh il resta longtemps il sut se faire apprdcer
et on y garde fidelement sa m6moire. Chez nous son passage fut
trop court pour y avoir laissi des traces. I1arrivait d'ailleurs a des
heures troubles oh la division des esprits,tant chez les maitres
que chez les 6l&ves,s'accentuait d'une facon inquietante. M.Cocquerel en souffrit; mais son ame ne semble pas avoir eti assez
trempre pour maitriser le mal. La Providence veillait et envoya
sans tarder I'homme qui devait tout rem-ttre en ordre pour le
bien du clergs et I'honneur de la Congrigation... J'ai nommi
M. Wends.
VII. -

M. WENEs, 1887-1892.

II 6tait beige et on le sut tout de suite A son accent. Mais
c'itait un beau caractire et un grand ceur. En venant a Albi il
laissait &Angoul&ne d'unanimes regrets et nous apportait 'autoriti qui s'impose et devant laquelle l'esprit frondeur ne sau-
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rait tenir. II etait d'ailleurs entouri d'une elite de directeurs parfaitement unis et a la hauteur de leur tiche. Ii commenca par
ctouffer dans son germe toute manifestation d'indiscipline. Des
sanctions sevires firent comprendre i tous que la maison avait
un maitre et un seul. Homme d'ailleurs tout surnaturel il pr&cha, sans se lasser, I'idial du sacerdoce, imprima aux itudes une
forte impulsion, et fonda cette conference des ceuvres, qui devait avoir un bel avenir. Tout annoncait des annies heureuses
d'administration, quand, au retour d'un voyage en Belgique, et
au sortir d'une visite qu'il venait de faire a son archeveque, il
fut frappi d'une attaque foudroyante.
Mgr Fonteneau dans une lettre emouvante i son clerge, nous
dit en quelle estime il tenait M. Wenes : Nous avons la douleur
de vous annoncer la mort presque subite du digne et saint superieur de notre grand seminaire. Envoyi i Albi en 1858 pendant
un an sous le commandement d'un superieur dent le nom est
synonyme de sagesse et de paterniti, M. Bourdarie, il s'initia
aux devoirs du directeur, I 'enseignement du professeur et fit
prisager, par un ensemble de qualitis I'homme qu'il serait un
jour. Ce qui distinguait M. Wenes dans ses lecons, i I'avait dans
ses conversations et ses conseils. Voici cinq ans passis depuis sa
nomination i Albi, annies laborieuses pendant lesquelles il n'a
pas manqutun seul jour d'etre l'homme fidele et prudent, loui
par la sagesse. Oui, il a kt fidile a la Congregation dont il a maintenul'esprit !t la tradition, fidGle A 'Eglise dont il a observý et
fait observer les lois, fidele A la v4rite dont il a pr&ch et pratique les exigences, fidele a sa conscience jusqu'i la mort >.
Ses obsiques furent une dimenstration vivante de la place qu'il
occupait dans le ceur du clerge. Son corps repose au cimetiere
de l'h6pital, et tous les ans les sinainaristes vont prier sur sa
tombe.
VIII. - M. COIToux, 1892-1903.
Le professeur de morale, M.Coitoux itait I'homme tout disigni pour prendre la succession. II occupait djat une belle place
dans I'esprit et le coeur des seninarstes. Haute taille, port grave,
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masque impassible, regard inquisiteur, parole breve et tranchante, extirieur froid qui tient a distance, te apparaissait
M. Coitoux au dehors. Au dedans ii portait une belle intelligence
et des tresors de d&vouement et de bonti. 11 avait I'experience
des imes et de l'administration. L'avenir ne devait pas tarder a
confirmer ces esperances.
La maison, depuis M. Wenes marchait a merveille. M. Coitoux la maintintau meme niveau de regulariti, de piete et d'ttude,
et en cela il fut admirablement aide par ses confreres. Son euvre
vraiment personnelle, ce fut l'agrandissement du seminaire et
une exploitation tres poussie de la propri4ti du Roc. II sut
trouver les ressources suffisantes pour les constructions n6cessaires et obtint un rendement merveilleux.
Et soudain forage depuis longtemps menacant clata. Un
dcret d'expulsion dat6 de juin 1902 nous chassa du siminaire
en 1903. Mgr Mignot qui avait tout fait pour arriter ces mesures injustes, &crivitalors A M. Coitcux une lettre flatteuse et
Amouvante : a Quant a vous, M. le Superieur, vos euvres sent
sous les yeux de jous et suffisent &faire votre gloge. Non seulement vous avez donne aux 6tudes une impulsion vigoureuse
par vos propres travaux, mais encore apris douze ans d'une
sage administration, et sans quele diocese ait eun fairele moindre
sacrifice, vous laissez le seminaire agrandi, son domaine augment6 et parfaitement amenagi, de sorte que ces rhsultats
obtenus, grace a la confiance que vous avez su inspirer, vous
assurent au milieu de nous un long et reconnaissant souvenir *.
M. Coitoux se retira &Dax ohi it continua a s'intiresser an seminaire qui lui tenait tant a coeur, et oa il exerca jusqu' la fin
un ministere fructueux aupris des itudiants de la Congregation, aupris du clergi de Dax et aupres d'un grand nombre
de fidbles qui voulurent profiter de son experience et de
son zAie.

IX. -

MM. CAVAUL 1903-1909 et BONNET 1909-1919.
Les pratres de la Mission partis, ii fallut chercher dans le
clerg6 albigeois les meilleurs sujets pour occuper la place va-
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cante. M. Cavalie d'abord, puis M. Bonnet furent choisis
comme superieurs et is trouverent pour les aider des collabcrateurs d'elite. a Avec de tels etlments, declara Mgr Mignot,
il nous est permis d'avoir une grande confiance dans la direction qui sera donnee au siminaire 1. M. Cavalie possidait des
qualitis sacerdotales, intellectuelles et morales fort appreciies.
ElIes furent d'ailleurs mises a forte ipreuve. Les changements
brusques dans la direction des seminaires ne se font pas sans
susciter des mouvements qui deviennent facilement de I'agitation et du trouble. Puis ce fut l separation et il fallut chercher
& En-Calcat un refuge pour les clercs.
Lorsqu'ils revinrent le 2 octobre 1909, M. Bonnet qui venait
de diriger le petit seminaire de Lavaur transporte a Saint-Sulpice,
et qui d'ailleurs avait iti profeqseur de morale pendant quatre
ans, remplaca M. Cavalie nommi cure de Notre-Dame de la
Plate, a Castres.
Allait-on enfin avoir la paix ? Hilas, apris avoir vu flichir
dans des proportions inquiktantes le ncmbre des recrues pour
le sacerdoce, ce fut la guerre... Maitres et ieves arllent se battre
au champ d'bonneut en 1914, et le grand siminaire se trouva
depeupl et a peu pr&s ferm6 jusqu'en 1919.
X. -

RETOUR D'EXL.

Ce fut le moment, Excellence, qui, par votre bienveillance et
celle du clerg6, termina notre exil. De cette derniere epoque,
du grand siminaire ii ne me convient pas de parler. II me suffit
de dire que nous nous efforCons de maintenir le niveau de pit;i,
de rigularit, de travail que le grand siminaire s'itait efforch
d'obtenir.
Mais un scrupule me prend. Je n'ai rien dit de ces directeurs
nombreux qui ont passe dans la maison a travers le sicle.
Beaucoup m6riteraient d'tre signals i votre admiration. Qu'il
me suffise de nommer MM. Delteii Morlhon, Vernikres, Chevalier, Gobaud, Chamballon, Briffon, Fabre, Bonsirven, Riviere
de Lacger. Its furent d'excellents formateurs du clerge et c'est
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vie plus intime de la maison. Ce n'est pas la page la moins int6ressante, i laquelle vous pourriez ajouter d'innombrables souvenirs personnels.
La vie d'un grand seminaire peut-elle avoir une histoire ?
II est permis d'en douter. La maison est tellement ferm&e aux
bruits du dehors ! On y vit sous le joug d'une rigle severe.
Exercices de piti•, itudes, cours, repas, ricriations se succedent avec une regulariti absolue et une monotonie singulire.
Les jours se suivent et se ressemblent si bien I
Et cependant il y a de la vie au grand seminaire et meme
une vie abondante. Et d'abord il y a de la vie parce qu'il y a
de la jeunesse, et la jeunesse est toujours en mouvement. 11
y a de la vie parce qu'il y a des ames, et les ames grandissent
en science et en vertu. II y a de la vie parce qu'il y a Dieu, et
que Dieu y fait du bon travail, illuminant les esprits, fortifant les volontes, priparant ses apotres a la besogne de demain.
II y a de la vie parce que les geinrations y passent sans arret
ei que les jeunes recrues se renouvellent. Et cette vie a comme
les autres ses bons et ses mauvais moments. Elle connat les
maladies, les fiivres, les tristesses, les heures douloureuses.
Les institutions, les families, les maisons, tout comme les individus passent par des crises. Au calme succide la tempate,
au bien-4tre la souffrance, aux douceurs de la paix les epreuves
de la lutte. Le grand smninaire ne saurait ichapper a la loi inexorable. Dieu seul ne change pas.
Seulement la vie, lorsqu'elle est rieile, se montre au grand
jour, et puisqu'il s'agit d'une vie de cent ans, il ne nous sera
pas malaise d'en constater les manifestations.
La vie de notre grande maison cliricale je la vois d'abord
dansjles etudes. Qu'etaient-elles au debut et que sont-elles
depuis ? En 1836, on entre au grand siminaire avec un bagage
intellectuel assez modeste. On sait le latin; on a etudii le franqais; on posside quelques notions d'histoire et de littirature.
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Mais on n'a pas fait de sciences, et pendant plus de vingt ans
il y aura au grand seminaire un cours de mathematiques et
de physique pour les nouveaux venus. Et puis c'est la philosophie, la thiologie, 1'ecriture sainte, I'histoire, l'iloquence, les
ceremonies, c'est-a-dire ie programme de toujours. Malheureusement les instruments du travail manquent. Peu d'auteurs
contemporains a consulter; aucun dictionnaire approprie,
aucune revue, des manuels imparfaits. Et pour comble de

malheur la philosophie a divie ; elle a abandonni saint Thomas
pour devenir plus ou moins cartesienne. Toute la doctrine s'en
ressent. Quel progris depuis ! Les livres se sont multiplies,
les grands dictionnaires d'criture sainte, d'apologitique, de
theologie, d'histoire, de liturgie, d'archiologie ont paru... et

sur toute matiire il y a abondance d'6tudes particulieres. Le
travail est devenu d'une grande faciliti, et, grace A 'impulsion
de LIon XIII et de ses successeurs, nous avons retrouv6 le
chemin sCr et la voie qui mine sans trop de danger a la viriti.
La vie, ie la vois dans ce contr6le qui met I'elive a l'epreuve
et le guide dans ses recherches et le tient sous pression constante. Au debut les portes du grand siminaire s'ouvraient facilement, trop facilqenent mame. II suffisait presque d'un certificat de piet6 et de bonne conduite pour atre admis dans I'etablissement. On s'apercut vite du peril, et des examens iliminatoires icarterent les incapables et les inaptes. Puis les examens annuels devinrent semestriels; l'oral complta 1'6crit ;
les compositions mensuelles sur differentes matieres tinrent
les l&ves en haleine, et nous sommes maintenant aux devoirs
crits qui s'ajoutent i tout le reste, et donnent i chacun le moyen
de montrer son talent. Et le contr6le d'ailleurs porte sur tout
1'enscignement: philcsophie, dogme, apologitique, morale,
ecriture sainte, droit canon, histoire, liturgie, chant, harmonium.
Certes, je n'ai pas l'illusion de croire que tout est paifait.
Je ne suis pas meme sur quetout soit profit danstcette activiti

fievreuse et on a pu dire sans trop de pidanterie : c Autrefois
on faisait d'un cerveau un instrument de travail, aujourd'hui
on en fait un magasin i marchandises ,. J'affirme seulement
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La Vie. ela vois dans l'ideal qui soulive I'5me, I'ime du maitre
comme de 1~lve. Certes, de tout temps le sacerdoce est apparu

dans toute sa grandeur ; de tout temps la maison a voulu former
des hommes, des pretres, des apStres, des saints. Mais les
bemins de la soci&e varient avec les ipoques. L'humanit6 dans
sa marche vers I'avenir ne ressent pas toujours les memes sen-

sations. Autrefois pour amener les Ames A Dieu ii y suffisait
d'un sacerdoce pieux, regulier, remplissant fidclement les fonctions sacries. L'Eglise se remplissait toute seule. Nous n'en
sommes plus 1a: nous avons affaire a des brebis r&calcitrantes
que les paturages spirituels n'attirent guire. D'oU la n6cessiti
d'un apostolat nouveau, oi toutes les industries du zMe trouveront leur place. L'ideal, certes, clans son element essentiel
n'apointchang6;formerl'homme an service deDieuetdes mies,
setlement il tend A s'adapter aux ncessit6s de I'heure et aux
meilleurs moyens de ramener au Christ une sociiti qui le fuit.
Ce qui attire les jeunes aspirants au sacerdoce, ce qui les enchante c'est, avec une vie intirieure intense, la formation de1'elite, le mouvement de sp6cialisation qui permet d'atteindre
tous les milieux, 'esprit de conquSte sociale. Le but est touiours le mime : glorifier Dieu en sauvant les Ames. Mais I'apostolat revet des formes plus vastes, plus pratiques, plus conqu&-

rantes, et va aboutir a Iaction catholique qui met les laiques
au service du pratre, pour faire arriver le rigne de Dieu sur
la terre.

La vie, e la vois dans le fructueux rendement d'un sidcle de
formation cldricale. Le chantier n'a pas cesse de produire et
jusqu' la siparation de 1'Eglise et de I'Etat en France, 'ceuvre
fut d'une ficondit6 merveilleuse. Plus de 1.500 pretres en sont
sortis, et Dieu seul sait tout ce qu'ils ont donni A I'Elise de
vertu et d'activiti, au Cel des elus. Pourquoi faut-il que le
chantier subisse A cette heure un ralentissement sensible et
inquietant ?

Laissez-moi en saluer quelques-uns les plus grands, les meil-
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leurs... Plusieurs sont sous vos yeux et d'autres dans votre
mnmoire at votre cour. 11 ne vous diplaira pas de les voir nommis
au tableau d'honneur du respect, de l'admiration et de la fierti
diocesaine.
Je vois un archevique, let c'est Son Exc. Mgr Roques, que
le diocese de Montauban ncus prit d'abord, et que Pie XI a
mis sur le siege metropolitain d'Aix-en-Provence.
Je vois des iveques. Apres Mgr Caraguel qui, dt cure de
Sainte-C.cile devint evique de Perpignan, c'est Vous, Mg Barthbs, mon illustre collaborateur, qui ites devenu le fidcle et
dvoud auxiliaire de notre tres cher et v&nire archev&que...
C'est Vous, Mgr Durand qui, du doyenni de Lisle, prenez la
direction de r'glise de Montauban ot, pour la seconde fois,
le clerg- d'Albi est appele a I'honneur. Je vois des prelats:
Mgr Fabre, Mgr Segonzac que j'ai la joie de saluer ici.
Je vois des religieux. C'est Dom Romain qui, parti du grand
seminaire & la Pierre-qui-Vire nous est revenu a En-Calcat et
nous a luie sa double famille de b6nidictins et binidictines
de Dourgne. C'est le chanoine Colombier, que Dieu choisit
pour en faire le pere des orphelins, et A qui nous devons les
Oblats et Oblates de Saint-Benoit. C'est le chanoine Roccu,
qui 4tablit i Massac la congrigation des Filles de J&sus qu'il
nous plait aujourd'hui de saluer comme les auxiliatrices pr6ceuses de la grande famille sacerdotale.
Je vois aussi des savants, litterateurs, philosophes, poctes,
dont la valeur a &t6reconnue par les Instituts catholiques et
par les Ecoles de 1'Etat, Clevis aux grades acadimiques et qui
sont I'bonneur du diocese.
Je w.'excuse en fnissant de vous avoir impose la dure penitence d'entendre jusqu'au bout ce modeste resume des gloires
d'une maison et d'un sid&e de formation cl6ricale.
Ah ! pourquoi faut-il qu'il y ait des ombres au tableau et
place aux larmes ? Le terrain que nous possidions avant mime
la Revolution nous ne l'avons plus. La maison qui, depuis 1836,
abritait les ieunes recrues du sacerdoce nous l'avos perdue.
En 1905, l loi de S4paration nous a depouillus de tout. 1est,
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vrai, nous nous accrcchons au terrain et nsus sommes tout i
c6ti de notre ancien seminaire. L'heure sonnera-t-elle un jour
oi nous retrouverons la demeure sacrie si douce A notre jeunesse sacerdotale ? C'est le secret de Dieu et le desir de nos
ccEurs.

En attendant, gloire i Dieu ! Restons confiants et optimistes.
Dieu veille sur le sacerdoce. II n'est pas b l'abri, certes, des
persecutions de la politique et des assauts des passions humaines.
Mais s'il se diplace ce n'est pas pour disparaitre, c'est pour
nanifester au monde qu'il n'est pas l'ceuvre des hommes, mais
I'euvre mrme de Dieu.
L'auditcire 6coute avec une sympathie visible ces rages
&crites a la gloire des archeviques d'Albi, des pritres de la
Mission, et de l'ceuvie du siminaire. I1 en avait ponctui les
principaux passages par des applaudissements ripit&s et vibrants.
Et ce fut alors pendant une bonne demi-heure un regal artistique de po6sie et d'harmonie. Un chceur compose de la Maitrise et d'un groupe de snminaristes executa une cantate de
circonstance ecrite spidalement pour cette fite (paroles et
musique) par Dom Clement Jacob, de I'abbaye d'En-Calcat.
Ecout6e avec un religieux silence, elle fut finietiquement et
plusieurs fois applaudie. Le bon Pire d'En-Calcat qui tenait
lui-mime la baguette fut appeli au balcon pour recevoir I'hommage d'admiration de toute la salle. Nous donnons ici les paroles
de la cantate qui ne prennent tout leur sens qu'a travers les
priodes harmonieuses et varies de l'interpritation musicale.
Le charme ne cessa pas avecle r&ve seduisant de l'abbWBories,
mettant en prisence un siminariste de 1836 et, en notre XXe sizcle
un ileve du grand seminaire y arrivant en moto.
SExcellences, Monseigneur, Messieurs,
SUn poete a pritendu qu'une parcelle de beauti ktait une
jole pour toujours ; encore faut-il que rien ne vienne mettre
obstacle . cette jouissance. Dans cette magnifique cantate, cue
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de parcelles i recueillir, depuis ces chceurs puissants et majestueux, jusqu'a ces gracieuses mlodies quees suvoix souples et
legeres de nos petits chanteurs ont su interpriter de fagon si
charmante. Et vos applaudissements ont dit a son auteur qui
vient de la diriger avec un art incomparable, combien vous lui
itiez reconnaissants de vous avoir procure cette joie ce soir.
a Mais va-t-elle durer ? On est bien pres d'en douter, lorsqu'on voit succ6der A cette partie du programme si intressant,
un seminariste embarrasse par de larges feuilles qui semblent
itre la promesse d'un solennel discours, qui semblent simplement,
car ii ne s'agit pas d'un discours : ce rgal vous est I6serve pour
tout a l'heure. Pourtant, ce serait un moindre mal, compose
d'apris les rgles severes de l' loquence, en deux ou trois points
nettement marquis, un discours de siminariste risquerait de
presenter quelque semblant de cohision. Hilas, il en est tout
autrement: I ce seminariste on a demandi de venir raconter
ce qu'il y a au monde de plus incoherent; un rive, sans lieu
ni suite aucune, un rve bizarre que j'ai fait la nuit dernikre.
- Heureusement je suis sfr que I'atmosphare, toute de rythme
et d'harmonie dans laquelle vous venez d'etre baignis, votre

indulgence aussi, sauront mettre un peu d'Qrdre dans ce chaotique ricit.
( C'est a Albi, par une de ces chaudes et riantes soirees d'octobre, que l'automne se plait encore a ensoleiller. La rue de
la Ripublique, une rue bien curieuse a la viriti, puisqu'elle
possde deqi grands siminaires, voit arriver plusieurs jeunes
clercs qui, les vacances terminees, se preparent a la nouvele
annie. Des groupes se forment; on entend de joyeuses exclamations, des rires, des questions sans fin. Comma blottis dans
I'encoignure du portail, quatre ou cinq jeunes abbis semblent
fort occupes : ils discutent je ne sais plus quelle thise de philosophie, penible et dur labeur des vacances passies, etqu'ilfaudra
le lendemain matin soumettre A un jury dont les tentatives de
severite se revileront impuissantes, en face de l'indulgence que
riclame un travail fait dans des conditions si peu favorables.
- Mais cette savante dissertation se trouve brusquement inter-

rompue par I'arrivee d'un confrere qui, tout emu, raconte en
phrases saccadees ses aventures de voyage. I1anive de tres loin.
pres de 80 kilomtres ; pensez donc: parti depuis la velle, II
a do plusieurs fois descendre de la diligence, priter son concours
aux autres voyageurs, pour tirer de I'orniere oi elles s'itaient
embourbes, les roues de la voiture. Et bien plus 4loquemment
que sa parole, son costume dit toutes les piripeties de ce long
trajet; la pauvre soutane est arrivee en fort mauvais tat, toute
boueuse, et probablement pour compatir a sa mnsaventure. lhaut sur la tite,le tricorne tout bossel se penche en une position d'equilibre fort perilleuse, tandis que le rabat ped lamentablement. Tout I'attirail du voyage s'est mis a l'unisson; il
ont F'air bien fatiguei aussi. les grands paniersd'osier qui pendent i chaque bras, et oh Fon devine, enfouis pile-mnie du
linge, des livres, assez rares, et peut-tre tout au fond (est-il
bien prudent de le dire ?) quelques quartiers de l'oie, cette oe
fameuse, dont chaque annee, i l'explication du Riglement (chapitre des provisions, ie crois ?) 'histoire est attendue avec
tant d'impatience.
a Trajet bien mouvementi, n'est-il pas vrai ? Aussi quelle stupfaction pour le jeune levite qui venait d'en etre le bros, de
voir arriver a I'autre bout de la rue, au milieu d'un bruit •erange,
une grosse machine qui, tout en n'ayant que deux rtoes, se
tenait en un parfait equilibre. Quele stupeur de voir descendre
un individu revitu, mais out, c'6tait bien vrai, d'une longue
blouse noire recouvrant certainement une soutanede cootaempier ces enormes gants de cuir, ce casque, ces lunettes. Quel
atonnement surtout. lorsque cet attirail enleve, apparut ua
joune et souriant visage de s6minariste, qui dd arait i son entomw
rage : a Ma foi non, ie ne me suis pas trop presse. Une petite
heure pour faire 60 kilomatres, c'est beaucoup plus de temps
quil ne faut ).
a Deux entries au Siminaire fort diffireotes, oui.mais toutes
deux baigaees de cette joic que l'oun prouve a se retrouver entre
frbres, et toutes deux aussi, faites avec lintention de commence
I'annee par une fervente retraite. Mais de lavis de tus. cet
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exercice indispensable etait quelque peu fatigant; il fait encore
chaud au mois d'octobe ; puis la transition si brusque d'avec
les vacances; enfin, on se permettait de jouir un pen i I'avance
de la periode de d4tente qui allait suivre.
a Et I'un de nos jeunes livites songeait dej ia a longue promenade sur la rute encore ombragie, a la lecture si doucement
reposante qu'il allait faire lk-bas, bien au frais, tout pres du
petit ruisseau de Roc... tandis que 'autre pensait : Oh ! comme
elle sera fameusement disputie, la partie de foot-ball de jeudi
prochain, a l'Ermitage Saint-Pierre ». Et de)& son imagination
lui representait les diff-rentes peripetles de la lutte, oiu, mon
Dieu, les chances ,taient bien grandes pour les philosophes
de battre les thaologiens.
a Mon reve ne m'a pas conduit jusqu'A la fin de la retraite,
Monseigneur, et je n'ai pu constater les reactions du seminariste, d'il y a cent ans devant les exploits sportifs du jeune clergi
d'aujourd'hui. Mais tout naturellenpent ma pens&e s'en est
allie vers Votre Excellence, de qui viennent toutes ces heureuses initiatives, grace auxquelles nous pouvons nous rkcreer,
nous ibattrejoyeusement et sainement. De quoi ne vous sommesnous pas redevables dans ce domaine ? Le jeune clerc dont il
etait question tout a I'heure rentrait an semnnaire pour dix longs
mois de travail, et il aurait eti bien itcnni de constater que
trois fois dans I'annee, nous venons dans votre archev&he,
vous demander des vacances, sachant bien d'ailleurs, malgri
tout I'rtonnement dont vous pouvez timoigner en cette circonstance, que notre cause est gagn&e d'avance. C'est grace i vous
aussi que nous pouvons aller en promenade deux fois par semaine et le vigoureux appetit que nous y acquirons est contente par un menu quotidien que l'inginiosite de M. I'Econome
sait composer avec un art dont vous avez pu apprecier, il n'y
a pas lon.temps, toutes les richesses.
, Monseigneur, est-ce une histoire ou une ligende ? On raconte qu'autrefois un archevique d'Albi aurait prononce & une
ordination cette parole : <<On ne me presente que des cadawres ».
La chose a-t-elle quelque fondement ? Je ne sais. Mais ce qa
3
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est bien certain, c'est que maintenant une telle affirmation serait
invraisemblable. Nos mines florissantes le disent assez sans
qu'il soit besoin d'y insister davantage; et l'on ne volt plus
aujourd'hui, comme il etait, parait-il, assez frequent autiefois,
des seminaristes obliges pour raison de santd d'interrompre
leurs etudes.
SSi l'cn nous accorde, si 'on va jusqu'a nous conseiller avec
insistance tous ces delassements, c'est afin que nous soyons
en mesure de fournir un travail serieux et utile. Mais il y a
bien plus que cela encore ; autrefois, si l'on avait moins de jeux,

moins de vacances, on avait aussi beaucoup moins de facilite
pour le travail. II me semble voir ce jeune itudiant oblige
d'&crire pendant des heures sous la dictie, un cours de philosophie ou de theolog'e, bien heureux encore s'il avait un manuel
qui I'aidit A completer ce cours. Et c'itait tout, en fait d'instruments de travail. S'il etait appliqui et studieux, il pouvait
extraire de gros volumes, bien precieux, certes, mais combien
ribarbatifs et peu sympathiques, la substantilique moelle que
saint Thomas et ses successeurs y avaient enclose. Aujourd'hui,
saint Thomas vient A nous d'une fa.on si attrayante, sous la
forme de petits ouvrages tellement bien presenths,que ce serait
une pinitence de ne point les lire. Et tous les autres manuels
sent a I'avenant; on dirait vraiment que tout conspire pour
nous obliger A travailler, en recouvrant l'austiriti du devoir
par une couche de plaisir, comme l'on roule dans du sucre une
amrre pilule.
a Je m'en voudrais si ie ne saluais en passant ce charmant
petit Codex, viritable merveille oi l'on trouve tout ce que
l'on peut desirer, mime ce que I'on ne cherchait pas ; tandis
qu'autrefois, apris avoir passi des heures a feuilleter de gros
in-folio, si l'on decouvrait une foule de choses auxquelles on
ne pensait pas, en revanche, il arrivait souvent que le texte ou
I'article cherchis ne voulaient pas se montrer.
51 Et ce materiel de travail, deji si pricieuxpar lui-meme, comme
il est mis en valeur par ce groupe de professeurs que vous connaissez bien, et sur la competence desquels je ne pourrais in-
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sister sans blesser leur modestie. Qu'il me suffise de signaler
comment its savent si bien nous expliquer avec forces details
emailles damusantes anecdotes (et c'est aux classes de droit
canon que je pense, M. le Superieur) le texte du manuel. le
complitant au besoin, nous indiquant s'il y a lieu, les etudes
spciales a faire sur tel point qui presente un plus particulier
int&ret.
SMais comme notre bourse modeste ne nous permet guere
I'acquisition de tous les livres necessaires a ces travaux de complment, ii y a ete fort heureusement supple : trois fois par
semaine, nous pouvons aller faire nos provisions a ce cellier
intellectuel quest notre bibliothique, la n6tre out, celle des
seminaristes exclusivement, bibliothtque dont les reserves s'accroissent chaque annie et en quantite et en qualiti.
« Et nallez pas croire, puisque je ne parle que de livres, que
nous faisons uniquement de la speculation. Pas du tout; il
suffit d'assister & une classe de pridication pour se convaincre
du contraire. Pour celui qui debite son sermon la-haut sur la
chaire, 'auditoire est peut-4tre un peu ginant, et certainement
trop malicieux, mais Iexercice nen est que plus formateur.
t De tout ceci, proitons-nous comme nous le devrions ? Ma
foi, on ne m'a pas charge de faire ici une confession publique,
qui risquerait de m'attirer quelques disagrements. Mais j'ose
affirmer que les snuinaristes d'aujourd'hui, comme ceux d'hier,
se preparent de tout leur cour A I'apostolat futur.
SIci nous amassons un capital que demain viendront nous
demander des mnes exigeantes, parce qu'assoifees de verit6
et de bonheur, et nous voulons savoir comment nous pourrons
les atteindre, ces ames ; comment nous pourrons rendre leurs,
les sublimes beautks de cette theologie qu'ici nous faisons n6tre.
Et parce que nous ne trouverons ces Smes que dans des corps,
dont nous ne devrons pas nous desinteresser, nous continuerons
ce cercle d'itudes sociales, cette conference des muvres dont
plusieurs parmi vous, Messieurs, ont te les fondateurs. Et grace
a la bienveillance de M. le Superieur, que je tiens & remercier
id sp6calement au nom de mes confreres, nous avons le bonheur
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d'entendre tres souvent aux reunions de cette confirence, des
pretres competents et ziles, des dirieants de 1'Action catholique qui, en nous parlant de leurs oeuvres et de la grande
detresse des imes, entretiennent et avivent toujours plus en

nos ceurs la flamme de l'apostolat.
G
Cet apostolat, il doit consister a donner le Christ et nous ne
le donnerons que si nous le possedons deji. C'est au saminaire
qu'on nous apprend A Le mettre en nous, a nous identifier a
Lui, par une formation solide et intense a la vie de picte ; nos
euvres de demain, parce qu'elles riclameront une grande activite seront pour nous, pleines de dangers. Pour nous premunir
contre eux, on nous apprend de plus en plus i riserver dans
notre ame une place de choix, un sanctuaire oi nous pourrons
mime au milieu de la plus grande agitation, retrouver le Christ.
Et ce sont les divers exercices de pieti qui nous y aident : oraison
et messe qui orientent notre journee, lectures du soir complit&es
depuis trois ans, pour obeir aux prescriptions de Rome, par
un cours de spiritualit, a I'ecole des grands maitres de la vie
interieure.
" C'est done a notre seminaire, i nos directeurs si dc'roues que
nous devons toute notre formation sacerdotale qui demain sera
nctre force et le principe mime de nttre activitj ; cela, nous ne
l'oublierons pas, pas plus que vous ne l'avez oublie, Messieurs;
car votre presence ici ce soir est un acte de reconnaissance envers
ce snminaire qui vous a formns. Cette reconnaissance qui monte
de tous nos cceurs, elle va apres Dieu, a saint Vincent de Paul,
a tous ses fils auxquels je me permets d'offrir en votre nom,
le timoignage de notre respectueuse affection et de notre attachement.
a Excellence, ii y a bien longtemps que 'ai abandonn6 mon
rive ; il s'est evanoui ici comme dans mon sommeil. On y avait
apercu au debut, ces deux grands seminaires ; et peut-Wtre plusieurs d'entre vous ont 6prouvi un douloureux serrement de
ccur en passant tout pros d'id, ii y a quelques instants.Ce seminaire qu'ils aimaient, les couloirs, les cellules, cette chapelle
surtout, oh dans un contact intime avec Notre-Seigneur, is
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avaient prepare leur ime aux grandeurs du sacerdoce, tout cela
n'est plus.
a Le Roc, si riche de joyeux souvenirs, depiquantes histoires,
le Roc n'est plus. Des mains indiffirentes ont saisi ces reliques
du passe... et cependant, malgri ces luttes, I'Eglise de Dieu
s'est fierement redressee. On a vokl ses biens mais cela n'a
pas suffi pour l'abattre ; on a pris notre siminaire, mais on n'a
pu lui arracher son ame, et la meilleure preuve c'est que nous
en vivons encore...
a En cent ans, beaucoup de choses ont changi. Peut-6tre dans
vingt-cinq, cinquante ans, quelques-uns d'entre nous, les jeunes
d'aujourd'hui, seront dans cette salle, et &couteront un icune
seminariste qui, a 1'occasion d'une fete semblable, racontera
son rive. Quelles transformations auront eu lieu alors ? Nous
en serons peut-tre effrayis, nous qui pourtant nous croycns
maintenant tres modernes. Mais nous savons que dans un reve,
l'extirieur seul apparait. Alors nous percerons cette legire ecorce
pour aller voir I'ame du jeune livite. Et nous constaterons qu'elle
n'aura pas change. Vous nous l'avez ligue, l'ame du sCminaire,
nous la transmettrons a nos successeurs, cette ame ardente et
genereuse, remplie du desir de connaitre et d'aimer le Christ,
pour le faire connaitre et pour le faire aimer.
SCette flamme de notre jeunesse, nous voulons la garder
pendant toute notre vie sacerdotale, et si nous arrivons & la
fin de cette vie, les membres las, le corps bris6 et alourdi, c'est
parce que nous nous prisenterons au Christ, avec des ames
plein les bras.
Ce fut simple, beau, ravissant.
L'intCrt ne fit que grandir avec l'apparition du digne successeur de raint Vincent, le Tris Honord Pire Souvay.. Son
discours grave, d.licat, modeste, trouva le chemin des cceurs
et y souleva de profonds sentiments de respect et d'admiration.
Nous le reproduisons en son entier, car nous savons qu'il
sera lu avec plaisir.
SPour legitimer ma presence a cette belle fete,

je puis invo-
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quer, Excellence, le plus efficace des passeports : votre tris
gracieuse et irresistible invitation. Vous avez bien voulu, dans
votre exquise dclicatesse, me persuader que ma place aumourd'hui itait parmi mes chers confrires d'Albi. M'y void done,
Monseigneur ; et que notre habitare fratres in urma de quelques

heures sous les auspices de Votre Excellence n'ajoute pas
peu au reccnnaissant Ecce quam bonum et quam jaundum de
nos clurs.
SCe n'est pas sans quelque 6moi, je le confesse, que j'ose

Alever ici la voix. Vous vivez a l'ombre et dans l'intimit6 de
Sainte Cicile: nous en avons eu ce matin et tout a l'heure
encore la preuve haimonieuse. Ce matin egalement, et tout a

l'heure, i'ai envie vctre privilige, partag fraternellement avec
Toulouse, de pouvoir faire &cho a Il grande voix qui, ii y a

trois quarts de sicle, s'eteignait a Soreze. A cette pensee, que
peut done le pauvre nordique que je suis, sinan abriter son

audace derriere les desirs de M. le Superieur.
t Aussi bien, la tache qu'il m'a assignee est de toutes la plus
agreable: Remerciements aux archeviques d'Albi. Oui, vraimcnt, mnes ceciderunt mihi in praecaris; et avant d'aller plus
loin je veux commencer par 1'en remercier lui-mnine.

((Remerciements. Je ne parle pas de ceux qui sont dus a
l'auteur de tout bien : leur place itait surtout aux pieds du taernacle oh il donne audience. Me limitant done aux personnes et
aux choses de ce monde, quest-ce, a vrai dire, Messieurs, que
ce centenaire, sinon la fete du 'souvenir ? Or, vous le savez,
souvenir et gratitude sont de mime ligne. Quelqu'un a oe9
dire: c 1I est aussi ordinaire a la reconnaissance d'oublier qu'i
l'esperance de se souvenir. Des que I'on a bu, on tourne le
des a la fontaine ; ds que l'on a press I'orange, on la jette
a terre '. Celui-lI manquait de finesse et de bon sens. Aux
choses qui sont inconsciemment ce que Dieu les a faites, je
n'adresse pas mon hommage ; mais a l'hoimme qui m'a voulu
du bien, et I'a accompli, je dois gratitude, et mon cour n'est
satisfait que lorsqu'il l'a pleinement exprimee. De cet homme
ie proclame avec le pote : Eri ille mihi semper das.
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SOr, si Iaction de graces d'aujourd'hui a surtout en vue
les cent deanieres annees, I'epoque neo-testamentaire de I'histcire du asminaire, si vous me permettez cette expression, la
dette de reconnaissance de la Congregation de la Mission envers
NN. SS. les archeveques d'Albi, nen remonte pas meins aux
annees de I'ancienne Alliance - je veux dire de l'ancien rigime.
Voulez-vous une date et des noms ? Eh bien I convenons du
20 juillet 1774, et mentionnons les noms de Mgr FrancoisJoachim-Pierre, cardinal de Bernis, archev4que d'Albi, d'une
part, et M. Antoine Jacquier, Superieur genral de la Congrgation de la Mission, d'autre part.
SC'est dcnc sur la durie de plus d'un sicle et demi, Excellence, que nous calculons les interits de cette dette originale;
et de combien le principal s'en est acuauacours des cent dernitres ann6es I Mais avec la conscience de son impuissance i
solder. ce passif, l'britier de cette dette a foi en la bienveillance
de l'h6ritier de cette creance, et fermement reaolu i tout faire
pour ne pas domriter, il en espere quittance.
* II se persuade, d'ailleurs, qu'un bel acompte a 4te versi de
bonne heure, et que, le 2 mai 1794, .uand M. Andre Borie,
le premier superieur lazariste du siminaire d'Albi, a pritre
rfractaire v, mourait sur I'chafaud de Mende, son sang anoblissait non seulement son pays natal et la Compagnie a laquelle
il appartenait, mais tout autant Ie skminaire dirigi par lui pen-

dant pris de vingt ans, et payait richement la confiance du cardinal de Bernis.
%En 1833, Mgr de Gualy vous ktait venu de Saint-Flour, oi il
avait vu i l'aeuvre ils s de saint Vincent. Les crut-il tous,
dans son indulgente affection, taillis sur le patron de celui qui
avait norn Jean-Gabriel Perboyre ? Toujours est-il que trois
ans plus tard, sur sa demande, quatre lazaristes, apres quarantequatre ans d'absence, revenaient &Albi.
* Bientat les nouveaux directeurs semblaient, suivant le vceu
exprime l'annee suivante par Ie Superieur gneral, a repondre dinement a la confiance dont Ie v6inrable prilat nous a honores ».
Je ne sais pas au juste ce qui en est des premieras annees;
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mais ce que je sals, c'est que le seminaire d'Albi s'acquit bient6t,
mame dans la Congrgation, une enviable reputation. On regardait assez souvent la nomination a une de ses chaires comme le
prelude de l'octrol d'une patente de superieur.
a Et pour parler de temps moins anciens, pour une periode
de 45 ans, je connais une quinzaine de superieurs qui ont fait
parmi vous leur apprentissage. J'en parle un peu d'experience,
puisque mon premier superieur, 9 mon debut dans le professorat, 6tait a monte » d'Albi a Saint-Flour. Je regrette d'avoir
a vous le rappeler, cher M. le Superieur, mais la magis amica
veritas me ccntraint de reveler qu'il avait eth ici votre confrire.
* Car ceci se passa:t en des temps tres anciens, ce qui, en

depit des apparences peut-etre, ne nous rajeunit pas.
a En dotant ainsi le Cantal, votre archidiocwse, Excellence.
ne faisait que lui rendre en petite monnaie ce que Saint-Flour
ne lui avait pas marchande. Car, apres Mgr de Jerphanion,
cue j'ai plaisir a mentionner, parce que, tout Velaisien qu'il
fut de naissance, il vous avait iti cide par mon diocese d'orgine, je salue sur le tr6ne archiepisccpal d'Albi un autre prilat
Sanflorin. II est %rai qu'il vous vint de Saint-Flour par Valence,
ce qui etait bien un peu le chemin des ecoliers. Mais qui en
sera surpris de la part d'un swvant theologien, auteur de tant
de doctes ouvrages ? Vous avez reconnu Mgr Jean-Paul-Francois-Marie Lyonnet.
SDans les annales de la Congrigation, Mgr Ramadie n'a
laissi que son nom. De ce silence vous me permettrez de conclure que les relations entre le diocese et la Congregation n'ayant
pas laissi d'histo'res, furent heureuses de tout point. Mgr Fonteneau, de son c6te, ne fut jamais pour les pretres de la Mission
l'Lbjet de contradiction, que sa mire, pritendait-il, avait pridit
qu'il serait toujours. Ces bans Messieurs ne faisant d'autre
pol:tique que celle de la bonne marche-du siminaire, trouverent
dans l'infatigable prelat les plus prcieux encouragements. De
cette heureuse entente, dent le souvenir chez nous manet alta
mente repostum, le fruit fut la reconstruction et l'achivement du
siminaire, qui depuis...
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SHilas ! Sic eos nos vobis nidificalis aves. A peine Mgr Mignot etait-il installe dans le palais restaurr par ses pr-decesseurs,
et ses clercs avaient-ils pu jouir un instant du nouveau simina're qu'il falla;t quitter I'un et I'autre. Deja I'it de 1903 avait
vu les pretres de la Mission, I'Sme toute en deuil, laisser le
champ fertile oi, A chacun des prilats qui s'itaient succdes
sur le tr6ne archiepiscopal d'Albi, ils avaient pu riepter avec
respect, divouement et amour filial: Virga tua et baculus iuus,
ipsa me consolata sunt.
(CSeize ans s'icoulent. Vctre Excellence a quitti Cahors, oi
l'on fait des vceux pour leur retour, et est venue AAlbi oi souffle
un peu du m&me esprit A leur igard. Les ann&es, la guerre et
I'exil ont reduit leur nombre. Mais qu'importe ? Vous avez
dans I'5me la foi qui transporte... les ceurs des Superieurs
generaux. Six nrois a peine apres la premiere reponse - dclatoire - de mon viniri predecesseur, I'euvre destructrice de 1903
itait ripare ; les pretres de la Miss on avaient, grace a vous,
repris leur place aupris des clercs de votre diocese.
a Je m'abstiens d'en dire plus, Excellence, et surtout de rappeler votre delicate bontd a notre igard. Mais au nom des pretres
de la Mission qui ont eu le privilege de travailler i l'euvre de
l'iducation du clerg* sous la houlette des archev&ques d'Albi,
au nom des Suprieurs geniraux mes prdecesseurs, qui mr.taient d'avoir aujourd'hui un meilleur interprite, an nom de
toute la Congrigation et, j'ose ajouter, an noma de saint Vincent,
merci. Merci au clerge d'Albi pour sa sympathie qui ne s'est
jamais dimentie ni reroidie au cours des annies; plusieurs
d'entre eux sont venus grossir nos rangs. Ils ont fait et ils font
encore honneur, dans les positions oh ils se trouvent, au diocese
qui les a vu naitre et nous les a eproyes.
1Merci pour les exemples recus de vous, Messieurs du clerge,
car vous no vous doutez pas toujours du bien que vous faites,
ilives, i vos maitres.
SMerci dans votre personne, Excellence, i tous les archeveques d'Albi vos pridicesseurs. Mais surtout merci A vous
en qui se rCsument toutes les qualitis et les mnrites, particu-
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lierement a notre igard, de ces predecesseurs. Que pouvonsnous vous prcmettre pour mriter la continuation de votre
paternmle affection ? Simplement vous faire la promesse de
I'ap6tre que chacun de nous, depuis longtemps, a fait sienne :
Libentissime impendam d superimpndaripse au service du ven6re
archeveque et du derg6 d'Albi.
11 appartenait &Son Exc. Mgr I'Archeveque de dire le dernier mot, et ce fut un mot de remerciement, d'affection, de
confiance en I'avenir. On voudra mediter les pensres de ce vener
prilat, toujouis jeune malgre ses 80 ans sonnis, dont l'Sme vibre
d'une r.aliti tris avertie et d'un optimisme tout surnaturel.
Grace a la stinographie, nous pouvons en publier les larges
envoles...
Excellence,
Monsieur le Superieur GCneral,
Monsieur le Superieur,
Messieurs,
a Je ne puis hlisser passes sans une parole de remerdements
et de reserve les louanges immeities qui viennent de m'etre
adressees, mais je souscris tras volontiers a celles qui sont alies
a mes pr6d&cesseurs veneres, et aux maitres qui pendant un
si&cle ont form le clerg6 diocesain.
a Vous avez iti, Messieurs, les •l~ves de Saint-Lazare et,
par suite, avez pu voir, par leurs vertus, par leur science, par
leur divouement et par leur charith paternelle, quel riche comr
saint Vincent de Paul a 16gup &ses fils.
( Je remerde M. le Superieur genral de tant de bienfaits
et de sa chere visite. Et s'il a &t6 heureux de venir nous voir
-

et de cela je l'en remercie profondiment -

i'espre qu'il

reviendra dans notre midi dont il a fait la conqute par sa bonti.
Si itre comprhensif, devoui et attachant est le propre du
nordique, que vous d&clarez tre, venere M. le Superiur,
alors nous sommes tranquills : le midi et le nord se ressemblent,
n'est-ce pas, Messieurs, cela se sent i son langage et se devine
& son cur - si vous le voulez, en votre nom et au mien je
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demanderai an tres viniri Supirieur gienral de nous continuer
cette bienveillance qui nous a valu le retour de ses fils.
u Et i'ajouterai que je le supplie de ne pas trop faire de notre
grand seminaire une peipinire de suparieurs. C'est certes tres
glorieux pour nous, mais c'est tellement penible A notre ceur

que nous ferons bien volonGers le sacrifice de cette gloire.
( J'aurals voulu, M. le Superieur, vous recevoir et vous
recevoir tous, v&n6ris et chers Messieurs, dans une salle terminie, et vous excuserez les improvisations de cette journie
'aurais dsire vous montrer une salle complatement aminagee... Elle n'est pas a a hauteur de nos pensees et de nos
ambitions, nous la voudrions plus lumineuse et plus ornie,

afin que les chritiens d'Albi, et ceux du diocese, puissent *y
venir pour leurs reunions d'euvres et leurs ftes et s'y trouver
chez eux. C'est IA mon ambition.

< Mais comme il arrive dans toutes les choses humaines, ii
faut'qu'a la joie de vous recevoir dans cette salle, se mile le
regret de vous faire entrer presque dans un chantier oi vous
trouverez plus de mortier et d'embarras qu'il ne convient.
Mais j'espere que petit a petit les choses s'amblioreront pour
que dans cette salle et les batiments prepares pour l'action catholique dont nous sommes le partisan et I'ami, celle-ci trouve les
locaux dont elle a besoin pour que puisse se faire, brillamment
et totalement, l'oeuvre de Dieu.
<4Un jour viendra oim, dans une solenniti aussi belle que possible, nous inaugurerons ce centre d'action catholique, cette
maison et cette centrale de tautes les mnuvres qui y trouveront
leur siege et les elments necessaires A leur documentation et
A I'organisation de leur activiti.

SMais je ne veux pas faire allusioa A ce qui a it6 dji fait
sans dire ma reconnaissance a tous ceux qui y out aid6, a tous
les bienfaiteurs tres nombreux et trs geinreux qui ont largement aide a cette construction, A ceux qui sont de la ville dAlbi
et A ceux qui appartiennent au diocase; et aussd
beaucoup

d'autres qui ne sont pas de notre diocase, et qui out donn6
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une preuve manifeste de leur sympathie et
par leur ginizosit0
aussi de leur bon vouloir pour les ceuvres de Dieu.
u Mais ne pensez pas que je vais regarder vers le passe ...
II a ete decrit par M. le Supcrieur avec tant de charme et ce
magnifique resume d'un si&le de tiavail surnaturel a ti trbs
justement applaudi... Et aussi par le jeune pretre qui vous a
parl8 en prose - mais que nous sentons bien capable de parler
en vers - et qui nous a cont6 comment un seminariste d'autrefois, et un siminariste d'aujourd'hui, se sont rencontres,
avec des equipements diffirents, des pensies autres, mais avec
une mrme sme. Uls taient animbs du mime esprit d'amour
de Dieu et de leurs frires, mais avec des modalitis particul ores
qui caractirisent chaque region et chaque 6poque. Son brio
et son entrain montrent combien I'orateur salt apprecier le passi
et juger le present tout en jetant vers un avenir qu'il ne connait
pas - et qu'il serait je crois bien capable de dicrire tout de
meme - un regard indiscret.
, Pour nous, mes chers Messieurs, ce pass6 dont nous sommes... beaucoup, i1 faut I'aimer et nous en scuvenir ; et ce qui
en a etk dit, nous montre combien nous lui devons d'admiration
et de reconnaissance. Mais cela nous engage, et nous fait un
devoir de marcher sur la trace de ceux qui nous y ont prec-de
et de comprendre, a notre maniire, les besoins de notre temps.
c Cela vous a ete enseign6 ce matin avec une science, un talent, une thiologie que vous n'cublierez pas; car cette lecon,
cet expose, ces souhaits qui ont marqut d'un si haut caractire
la cernmonie de la reconnaissance ce matin, vous ont kt donnis
par un maitre qui a la specialiti de tiacer vers les chemins de
l'avenir des voies sfres au point de vue theologique comme au
point de vue social. Sur ces voies sfres doivent s'engager les
ieunes pour realiser a la fois leurs devoirs surnaturels, et les
services qu'attendent d'eux, 'Eglise et la Socidet francaise.
- Ne pensez pas, cependant, chers Messieurs, que ce rappel
de la belle seance de ce matin, s'adresse seulement aux jeunes.
Apres tout, ne sommes-nous pas tous des jeunes ?... De ces
pensees n'en avons-nous pas fait tous notre profit ce matin ?
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Restons jeunes et. ayant honorI le passe comme il convient,
ayant dit un merci reconnaissant a tous ceux qui, archeviques,
superieurs. directeurs du grand seminaire, ont travailli &I'euvre
divine, apres avoir fait cela et sans vouloir les oublier jamais,
disons-nous que nous avons nous-mrmes une besogne personnelle i faire, qui change avec chaque jour. Quand mime nous
appartiendrions quelque peu &ce passi auquel on a rendu hommage, nous de\ons nous preoccuper du present, qui devient
si vite du passe, et de l'avenir, et cela avec des mithodes, un
enthousiasme, un caur et une intripiditi qui n'ont pas i compter
avec notre acte de naissance.
( Dans ce sens, nous sommes toujours jeunes et nous avons
le devoir d'agir de la sorte et de le demeurer. Je veux dire qu'il
ne faut pas nous cantonner dans ce qui peut Wtre un travail de
conservatisme. Nous appartenons a un Evangile qui est tout
orient6 vers la conqute, et Jesus-Christ nous a donni a tous
cette consigne, en mime temps qu'il en donnait 'exemple, car
il n'a pas voulu maintenir telle qu'elle etait a vicille loi, il est
venu dans un monde qui avait besoin d''tre conquis, et il s'est
applique a ce labeur avec tinaciti,avec intrepidite, eten voulant
qu'aprs lui le travail se continue avec methode, persistance,
bonne volont6. C'est ce mame esprit de foi, de conqu&te et
cette intripiditi qui doivept caractriser les continuateurs du
Christ.
- C'est la lecon de cette f.te si touchante, si belle, chantee
tout a l'heure avec tant d'enthousiasme, d'art et de beaut6.
Et c'est un merci affectueux d'admiration et de reconnaissance,
qu'apres tant d'autres, i'adresse acelui qui a concu les paroles,
ecrit cette musique ideale et qui, tout A I'heure, en a dirigi
I'execution avec un ar- consommi. Mais, en parlant du compositeur, j'associe k sa gloire ceux qui ont traduit sa pense avec
tant de channe et aussi un sens si parfait d'art et de beaute.
Ce remerciement, je vous I'adresse, mes chers enfants, qui
ites maintenant placis a droite et i gauche, mais tous dans
mon ceur.
' Accueillons avec amour et comme une consigne la parole
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du Maitre. Quand il a voulu caracteriser Ia nature de l'apostolat
qu'il donnait a ses ap6tres, il s'est servi d'une formule maritime
et il ne faut pas s'en etonner puisqu'il avait choisi see ap6tres
parmi les matelots. 11 leur avait recommandi de ne pas faire
du cabotage. Le cabotage, c'est cette maniere de naviguer le
long des cates de facon a ne pas s'elcigner du bord : tant6t sur
mer, tant6t sur teire.
( Ce n'est pas cela qu'il voulait et i !le dit d'une facon nette
et prcise: c'est vers la haute mer qu'il faut ller. Duc in altum.
Ce n'est pas sur le rivage qu'il faut rester, mais aller li oi les
vagues s'agitent, oii ii y a des abimes a sonder, lich il ya aussi
des tempites; mais qu'importe, quand on a le sens du courage,

le gout du peril conquirant et en m~&e temps la certitude du
secours de Dieu pour les combattre et en triompher !..
a Eh bien, je voudrais comme conclusion - ii y en a d'autres
a tirer de cette fete et que chacun tirera en son particulier vous donner cette consigne : Conduisons notre barque vers
la haute mer, oui, la tres haute mer, c'est-a-dire dans les parages
dangereux, c'est-a-dire la oh ii faut faire pientrer le Christ,
1a oh il faut le faire rayonner, lioi il faut faire la conquite des
ames. Mettons-nous a l'etude de toutes les mithodes qui peuvent faciliter notre apostolat de facon que nous puissions &tre
compris de ceux &qui nous porterons le Christ, pour leur faire
adopter sa doctrine divine, en sentant et en comprenant leurs
doutes et leurs douleurs.
a Voill le sens de cette fete. Elle est une halte bien organisee
et dont nous avons gouit le charme ; mais elle ne doit pas tre
autre chose qu'une halte, et nous ne devons pas y marquer un
cran d'arrit.I1ne faut pas qu'elle soit pour nous un point d'arrt;
il faut aller maintenant en avant evec du cran, Ce n'est pas
l'oasis du repos. Je vous demande donc, mes chers Messieurs, de
prendre comme conclusion cette consigne de marcher en avant
et toujours tres haut : Due in altun, a la suite du Maitre et
pour Lui.
f Et en remerciant M. le Superieur general qui a bien voulu
honorer notre f&te et qui, continuant la tradition de Saint-Lazare,
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a bien voulu continuer de nous donner des collaborateurs si
competents, nous nous efforcerons tous, qui que nous soyons,

de profiter des exemples regus et aussi des grices que ceux qui
nous ont pricide dans I'ternit ne manqueront pas de nous
envoyer.

SOn a parle de plusieurs milliers de pritres formns par les
fils de saint Vincent: ils sont nos protecteurs, car ce n'est pas
dans le ciel qu'on se cantonne dans le silence et l'goisme ;
et 1a, plus qu'ailleurs, on veut le bicn, et on travaille a le procurer.

a Nous avons done en eux des protecteurs, des ames sceurs
de nos mnes, et queles que scient la violence, I'inquietude ou
la menace plus ou moins dangereuse d'un avenir que nous
ne devons pas craindre, soyons ce que nous devons itre ni plus
ni moins, c'est-a-dire des disciples du Christ, des ames sacerdotales, d'autres Christ enfin. Et si quelque inquietude intime
vient nous preccuper, dans notre isolement ou nos difficultis,
souvenons-nous de la parole du Maitre qui a dit a confidite, ego
vici mmdumrn . Ayons done confiance ; puisque nous sommes

les soldats dent le gineral n'est jamais vaincu, croyons a la
victoire, sachous qu'elle nous sera donnie quand Dieu le voudra.
Lui seul est le maitre de I'heure. Pour nous, nous avons i bien
travailler, i faire notre devoir, le reste ne nous regarde pas.
Aussi bien, il n'a pas manquc de nous avertir que nous n'~tions
pas seuls a travailler, a combattre, puisqu'il nous a dit: a Je
suis avec vous jusqu'a la consommation des sicles ,.
SPuisque nous sommes les disciples du Christ et ses amis,
il semble que nous n'avonsmien Iacraindre et que nous devons
tout cser. Allons done vers cet avenir, si mystirieux et si inquitant qu'il soit, avec cette s&rinit6, cette tranquillit d'ime qui
doit caractiriser le missionnaire de l'Evangile. Nous avons la
certitude que Dieu est avec nous; et si Dieu est avec nous,
que pourrions-nous craindre ?... Nonvraiment rien ne pourra

nous decourager.
cCes lecons nous sont donnies par les anciens; nous les
recueillons aussi de celui qui tient la place de Saint Vincent de

Paul; le modele du pritre a pri6 jadis sur notre sol albigeois,
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les bons ouvriers de son Fils.
a Apres cette fete si belle, si joyeuse et i laquelle vous avez
donne toute votre sympathie, allons a notre devoir avec courage
et intripiditi. Dieu est avec nous, et il nous a faits les depositaires de ses pouvoirs divins. S'il faut souffrir pour Lui, nous
I'accepterons avec courage. Dieu se chargera, ie jour venu,
de nous donner la r&compense que nous aurons miritte par
notre amour et nos services.B
La journe, commencee le matin par le Veni Creator,se terminait le soir comme il convenait aux pieds du Saint-Sacrement
par un salut solennel et un Te Dean triomphant.
Le clergi et la foule se retirerent sous le cbarme des douces
emotions d'une journie passee dans la joie de la plus franche
cordialiti et des grands scuvenirs du passe. II n'y eut qu'une
ombre au tableau : plusieurs durent passer plusieurs fois devant
cette maison qui abrita ltur ieunesse cliricale. Comment n'eussent-ils pas regretti de ne pouvoir celibrer cette fete dans I•tablissement mame qui avait eti bati avec les biens de l'Eglise
dcAlbi ?
Qu'importe ! Dieu garde tous ses enfants. II n'abandonnera
pas l'elite qui ne vit que pour lui et ce centenaire dont la memoire ne s'effacera pas de si tat n'est que le presage d'un avenir
glorieux pour le Grand siminaire d'Albi.
Joseph DURAND
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ALBI : Le Tarn, le Pont Vieux et la .lladieleii

ALBI : Le Tarn et Sainlt-C-ecile

ALB1 : Vue sur le Tarn et sur la .llaideleinei

Notre-Dame de la Dreche

Chapelle du Grand Siminaire d'Albi: la Grand'Messe du Centenaire(2 juin 1936)
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Seance iubilaire a la salle I•'al. La presidence et... la lecture du Rapport

BERCEAU DE SAINT.VINCENT-DE-PAUL

Un jubilaire :

. Etienne Degland

Le 9 snvembre 1936 le 6erceau de Saint-Vincent-d-

PaW a fte~i le cinquantenaire de vocation de M. Etienne
Degland.
Ce que le Berceau tenait a souligger en lai ce n'6tait
pas tant d'pvoir dur6 , encore que, pour Goethe, dura
soit te chef-d'euvre de 1'homme; ni meme 50 ans de
sa vocation, qui va de soi; man plutbt la
fidlit6e
fidelit, d'une vie entifre a la premiere et unique maisfoa
ce qui est infinment plus rare, et la fidelite a I'enseignement secondaire, qi est. conmne chacua sait, la
plus m6ritoire de nos fonctions. Sunt mul• mansiowns...
Ce qui se traduit: II y a dans la maison de Monsieat Vincent beaticoup de chambres...ef un cottidor -.
La vie de M. Degland a Wt6 une protestation contie cette
conception de nos oeuvres, et il s'est installe demieui
dans le pretendu couloir do Secondaire.;

i1 s'y est mnme instale deur fois, AprTs une preinre.
et tres longue p$riode d'enseignement, des gens d'une
i. S ourt sait-it,cecompte rendt d'in anian die est If ins rt potcomserer le s"ve1i d'upe belj et bonue ijoquae dyi#ireg. DarUwnabribvetN vouue et toute ea 6vocAtions, dpoixrvue & abaiamtmars charge
d'aritas-plaw, atto pge rflt tw hbe Iay1ritatkke at pNOWde vtotLatiM
que quarante-deux gaArations d'#ives gardent a leur maltre d6vou, le jubis AnAf
(wdi
laie dese jour, MIL timna DelBLnd
mn ate cht aoa H y
est pas aitesaninmtn na
U
2. Sans doute vuiefr
sufft dune prudente mod6ratio dans l'esloi de nos facultts, de saisos
opport~eimat orda•es pa r le m6decin, df Iheoreurchott d- n cdh•t
de notre
appropri , pOe conittitutiwa, dune survallance des battemats
couir t d'une alaeaxs geiiiale que ne sauratent influencer les contmgence
la adf.
rpe
m
Batinrs-.Maits ie
m Ig psvay
I 'afaitat
pOW~1re
. Deland a dur6, sans daigner recourir & cette prophyl4xie trf*
est u
appliiq4Ie

observation superficielle se m6prirent sur quelques
signes exterieurs de maturit6 et crurent le moment venu
de lui offrir une t honnmte retirade x dans le poste
d'aum6nierde l'U(Eire. II accepta, parce qu'il n'a jamais
rien su refuser... sauf les patentes. Mais ii se reserva
l'ironie charmante d'arriver a la cinquantaine avec plus
de cheveux et des cheveux plus noirs que n'en possedent
ceux qui lui offraient une retraite prenatur6p. Aussi,
cette annie, en presence de certaine penurie de personnel
spcialis6, tandis que de plus jeunes hesitaient dans les
brancards, il s'est propos6 pour repreadre du service
actif dans I'enseignement. II a eu cette coquetterie de
vouloir qu'a ses nooes d'or on le retrouvit, la craie A la
main, au pied du tableau noir : le seul endroit, pour un
vrai professeur, qui vaille qu'on y meure.
Et voila une partie du pourquoi, en organisant cette
petite fete de famile, chacun avait 1'impression de
payer une dette.
Restait une diflicult6 : le patient se laisserait-il op6rer ? Nul n'en doutait: quand on a pour deux sous
d'humilint et de largeur d'esprit on refuse cette gloriole ;
mais quand on est tres riche de l'une et de l'autre, on
se laisse faire simplement, ne serait-ce que pour le plaisir
et le bien que l'on procure A autrui.
On vint de loin et en nombre. Notre Tres Honor P&re,
par un choix tres delicat, avait design6 comme lgat,
M. Edouard Robert, ancien condisciple, confrtre et
superieur du jubilaire, si lies tous deux et si emules en
precision et regularit• que les 611ves d'alors, dans un
moment de familiarit6 admirative, les avaient surnommis : la grande et la petite... ; ils pensaient au cadran.
M. Robert commandait une delgation de confjeres
anciens e•1ves. Mgr Mathieu avait pris la tWte d'un groupe
de prttres seculiers, qui representaient en particulier la

- 99 premiire rhdtorique de M. Degland. Enfin,
la chapelle s'6claira d'un blanc battement un coin de
d'ailes voyageuses, qui venaient remercier pour zo.ooo
directions,
donnres A des retraitantes. Quel billet
de transit pour
le purgatoire !
A 8 heures, dans la splendeur d'un
6clairage et dans
la piet6 d'une atmosphere A peine terrestres,
M. Degland
c~dbrait sa messe d'actions de grAces, et
pouvait sans
fatigue distribuer la sainte communion pendant plus
d'un quart d'heure.
A io heures, intermede. M. Pierre, venu
d'Ardouanne
pour fliciter son ancien professeur et
collaborateur,
b6nissait les nouvelles classes construites
sous son administration. n dut le faire avec la joie du
bon ouvrier
dont la tAche est accomplie, mais aussi
avec la m6lancolie de songer qu'il en 6tait reduit,
dans ses classes le salpetre de plusienrs l-bas, A frotter
siecles. Sic vos...
II en est ainsi chez nous, et sans doute
est-il beau et bon
qu'il en soit de la sorte.
Midi nous r6unit pour les agapes,
au sens le plus
dtymologique du mot. Les toats furent
faciles: Ia
veritd n'avait pas besoin des retouches
de la politesse
et de 'ing6niositM litteraire, et les
orateurs disaient ce
que pensait toute 1'assembl6e... sauf
le sujet. Ils mirent
d'ailleurs A le dire la meilleure grace
du monde ; et
successivement MM. Bergeret, Pierre, Robert
et Mgr Mathieu charmrent les convives sans
trop faire soufrir
Le salut donnd par Mgr Mathieu
eut la pi6t6, 'ampleur, I'enthousiasme appropri6s A la fete.
11 se termina
par une cantate oi M. Joseph Praneuf
de fraternitC. Une belle et sainte 6pancha 40 ans
journe s'ache.
vait.
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LILLE
Faisant &cho aux pages du numiro jubilaire
d'Entre nous, journal intime du Sminnaire Acadi~ ique,
Les Facult6s Catholiques de Lille, reae de la Catho
Lilloise, vienent de reprendre A lou comple queques
articles que Les Annales Ten 1936, page 839-895) out dAjA
reproduit, avec visible satisfaction et profi: tdmoignage
de gratitudeet de vbnration pour nos confreres qui, depuis
plus.de 6o ans, se dhvouent pour ces cercs universitaires...
Comme ultime risonnance A ces solennitds ivocatrices .
du past , donnons ici lextrait de l'allocatiox quo M. le
chanoine Thellier de Ponchevile prononta d la messe
jubilairedu 23 avril 1936.

Tous les siminaires, suivant les besoins de leur temps et
de leur milieu, s'efforcent de cultiver pour L'Eglise de Dieu,
des pritres pieux et savants, suivant le mot e Ze disir de
saint Vincent de Paul: ils ne seront jamais trop ni lun
i'
Fautre...
StMNAIRE ACADgmQUE

L'originalit6 de notre maison ttant due Ason 6pithkte,
on m'excusera de m'attarder A la commenter. Cette
complaisance oratoire ne signifie d'ailleurs nullement que
daqs la hierarchie de .os pr6efrences intimes, nous refusions au substantif: Seminaire, le premier rang
auquel il a toujours droit.
lUne Acadnmie c'est, A en croire le diCtionnaire, ane
sici6t o 1l'on se cultive. En ce sens large, ce titre dont
aous nous glorifions appartient A toutes les 6coles
eccldsiatiques du monde. Mais la n6tre a ce privilege
d'etre incluse dans un Institut d'enseignement superieur
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d'o le e~ctlre spgcial de matonmti
avens reque.

que nous y

Oh n'exageons
o
pas nos mrites! Enseignement
sipieur : cette enseigne cdatante
a une porte n'irmplique pas la sup6riorit6 de tous ceux qui vivent
dans
bMcemnte riMgi
m'ais bem
SuPorjtr
des
namies ts nm opole blessant pour
mears confr
d.
dihors) "t surtout -a su0riorit6
des m6thodes. Pnfesseu&s et programmes amitionnent chez
nous plus
qu'aiiten
sd de hous fatie
I
,rid'une manre
pmuspente, A la vie de l'esprit.
,appeiez-vous, mies chers confres,
ds le seuil
franchi, nos impressions de nouveau-venus,
nos fivres
intellectueles, nos d6couvertes,
nos •merveillements...
Bacheliers de la veille, deji tents
de nous admirer
naivement pour notre humble dipl6me,
nous
cette seconde candeur de nous hisser 6blouir avions
par la
perspective d'une licence A preparer. I semblait
a nos
yeux ravis que nous entrions dans le
Temple
delaBeaut,
Temple des Lettres, des Sciences
on de a Th6ologie.
C'6tait A peine ievestibule :n'avons-nous
pas cr alors
voir s'ouvrir devant nous le Saint
des Saints
La pens6e d'habiter Ce haut lieu
u versitaire nos
spa sam doute pls
d
-vanit6 qu'il n'ei t cinvenu.
Mais A la rflexion, ce bienheareux s6jour
nous apparaft
aujourd'hui comme une grae plus pri~eiise
encare que
nous ne I'imaginions en ce temps-Ia.
11 nes inspira d'abord la passion
flatterie, je crois, u'entre dans ce de l'~tude. Aucane
tb~oigi•ae et n:en
foce I note. Nos daecters ne connrent
jamais j
&tiste
obligation de stimuler notre ferveur kcojlire

peat-tme =&ne se demandarenf-ils parfois
s'is
ls puta

'attinWu

a'avaient

Car fii ons arriva e tavaier,
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autant que nous le permettait une ragle discretement
l6argie, le soir venu, avec la demi-complicitk d'une surveillance indulgente A nos exces. Heureux les seminaires ofi la discipline n'est outragee par aucune autre
infraction que celle-A !
Nous avions, au surplus, comme excuse, 1'entrainement que nous communiquaient des maitres infatigables au labeur jusqu'A leur dernier souffle. Quels
exemples et quels souvenirs! Je ne puis citer que les
plus illustres: un Mgr Baunard, un Jules Didiot, un
AmidIe de Margerie, et de l'autre c6te d'une cloison

qui n'ktait pas toujours infranchissable, un de VareillesSommieres... Le spectacle de leur vie 6tait dejA un enseignement. Leur parole, leurs cours, un stimulant A
l'effort qui mettait en ceuvre toutes nos puissances
intellectuelles.
Grace A ces maitres lillois avec qui nous vivions en
contact familier, nous prenions gofit A fr6quenter les
maitres universels, ceux qui, sous tous les astres et dans
tous les ages, ont enriclii le patrimoine de l'esprit
humain. Et c'6taient la sagesse des Anciens et la science
des Modernes qui nous distribuaient chaque jour leur
opulent heritage, auquel s'ajoutait, dans cette maison
chr6tienne, 1'incomparable tr6sor de la Revelation.
Annies b6nies dont la joie n'est plus, dont la f6condit6
demeure. Nous nous en rendons mieux compte, A mesure que se developpe en chacun de nous l'experience
de la vie.
Ce que nous leur devons aujourd'hui encore, c'est
une curiosit6 intelectuelle, un appetit de savoir qui
ne nous a plus permis d'abandonner tout A fait nos
livres, meme dans l'existence trop souvent surmende
qui nous est faite en ce temps brutal ; une certaine fadlitk A traiter des sujets dont la FacultM elle-meme n'avait
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pu nous instruire, comme si notre sous-sol, & force
d'etre ficond6 par ses heureux soins, 6tait devenu
capable de produire des fruits nouveaux, des fruits
Snous ; un besoin de precision et de nettet6 qui nous
rend desagrgable, intolrable, la m6diocrit6, la vulgarit6, 1'3-peu-pres dans ce qui se dit et s'6crit; enfin,
quelque aptitude A prendre de la hauteur pour maitriser un probleme, le contempler dans son ensemble,
voir au large et au loin tout ce quis'y rattache, de cette
vue dominante une forte synthese oil se degage nettement 1'essentie,
Du moins, nous tendons a cela, chacun selon nos
forces. Et cette habitude de mettre de l'ordre dans nos
pensees nous invite A en mettre le plus possible
dans notre vie. Elle nous aide A en mettre partout oil
s'exerce notre influence, dans notre socifti universellement troublie.
Ces services que nous ont rendus nos 6tudes acad6miques, nous les apprcions mieux maintenant que nous
sommes engages dans d'autres labeurs, ceux de l'apostolat, et c'est pourquoi nous nous plaisons a encourager
nos cadets dans la mime voie, avec la certitude que,
l'age venu, ils s'en fliciteront a leur tour. Ce t6moignage de leurs ain&s n'a-t-il pas en ce temps quelque
opportunit6 particulire ? On vous fait parfois la rpputation, mes chers amis, de n'apporter plus la m&me
avidit6 aux jeux prolong6s de l'esprit. Moins curieux
des chefs-d'euvre antiques que des ceuvres tout court,
I'atmosphre d'une cellule uniquement peuplie de livres
parait fade A vos coeurs qu'enivra tras t6t la joie d'une
paterniti spirituelle dans une bruyante cour de patro.
SLe chant des cigales attiques et te bruissement des
abeilles virgiliennes s, s6duisent peu vos oreilles, ot
(i) Discoars de M. Chaumeix istalant M. Bellssort sur son asige
d'lmmnataL
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les puiss4nteS fanfares de f'action jettent leur appel
triowaphaL
Dieu me garde de juger mal cet itat d'Ame qui n'est
pas sans beaut6. On plaindrait le clere de 20 ans que
ne travaillerait pas, au moins par intervalles, cette
fievre genereuse : une ardeur trop prompte A se repandre
sera toujours moins funeste A un futur pretre que ne le
serait l'absence totale de ce feu sacr. Au surplus,
chaque g6neration a ses 61ans et ses orientations A elle ;
chacune choisit A son goet l'6toile oi elle fixe ses raves,
et nous nous contredirions nous-memes si nous vous
contestions le droit de revendiquer vis-a-vis de vos
pr6d6cesseurs immediats cette ind6pendance dent nous
ne nous sommes pas fait faute d'user a l'rgard de nos
propres devanciers.
Vos gouts, plus r6alistes que sp6culatifs, s'expliquent
d'ailleurs fort bien par 1'urgence des taches qui vous
reclament. Destin tragique d'une jeunesse primaturement arrach6e A ses foyers d'ktude par le ipril qui
menace sa foi et son pays ! On quitte I'amphithoitre
et la bibliothbque pour courir au rempart quand la
patrie est assieg4e. La belle formation classiue, c'4tait
un luxe qu'on pouvait s'offrir en temps de pax. L'heure
n'est plus Acette parure coifteuse qui rclame des annies
d'efforts. Que les defenseurs de la Cite chritienne se
hatent de prendre leurs armes et qu'ils se jettent sans
retard en pleine m16e ! A trop se complaire dans les
recherches subtiles de la pens&e, resteraient-ils aussi
forts pour se battre ? Pauvres soldats que ces intellectuels amoureux d'abstractions, le cerveal encombrz
de
th6ses savantes, le yeux perdus dans le rave, les bras
fatigu par leur charge de livres.
Ainsi r6pond tout bas A mon plaidoyer id&aliste cet
auditeur au sens pratique qui ne vent pas p.dre lat
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bataille de vue, ni la tertn du pied. Cependant, par la
faite de ses sipcieiu raisonnnents, l'Action tathf&
lique -- dot il convient moins que partout ailleuir dt
m6dire en terre lilloise - finirail par nuire A Ia Scienie
cathelique, aors que le culte de celle-ci est requis pour
le ptrgrts de celle-l. Un jour viendrait oi les savants
diplomes cesseraient d'etre entre nos mains une des
clefs d'or qui doit ouvrir au Christ les portes de notre
socidt6 moderne. La connaissance des Belles-Lettres
serait remplacke par la seule technique des lettres nouvelles o~ l'Eglise voit, justement d'ailleurs, de si beaut
espoirs : les trois lettres de la J. A. C., de la J. E: C.
dela J.L C.I de la J; O. C., les deux lettres de la B. A.,
les quatre lettres de la G. F. T. G., puis eneore les
innombrables lettres de la F6d6ration des Sociitis
gymnastiques et sportives des patronages de France.
Ce jour-la, nos presbyteres rappelleraient le spectacle d'un symbolisme ficheux que contemplait mIlancoliquement notre distingu6 confrere, M. Dimnet,
dans le hall d'une universit6 am6ricaine: A la place
d'honneur, encerclkes d'anneaux d'argent qui rendaient
gloire a des f6tiches sacr6s,tr6naient les ballesd'unmatch
oi les fls de l'Alma Mater avaient 6t6 victorieux, comme
s'ils n'estimaient pas avoir de plus nobles instruments
de travail A faire admirer a leurs visiteurs.
be meme chez nous, en Fan X,dans la chambie d'un
/o,on apercevra, submergeanft
0
vicaire modernis A oo
le bureau, I'&critoire (peut-e6re aussi le biwviaite), un
appareil de t. S. F., des films de cin6, des disques de

phono, un materiel de camping, des fragments de cos-

tumes pour pieces de th~atre, le drapeau d'une gymnastique constellk de mdailles et, parmi d'auties mervelleS encore, les tainbous et dairons de la clique qui
triompha ad ddrlir concours international... Si aotrt
des tuvries devait *ellemett- abtoutifA
paSsioii

bouleversement de notre studio eccl6siastique et A cet
abandon de nos prioccupations intellectuelles, ne mMriterions-nous pas que la posterit6 nous accuse d'une
nouvelle trahison des clercs ?
J'ai tort d'ironiser. Car ces accessoires ne sont nullement dpplaces dans 1'atelier d'un bon ouvrier de Dieu ;
s'ils restent sagement au rang inf6rieur oi les vent leur
nom m&me : ce sont des accessoires. L'essentiel de notre
activit6 doit se maintenir sur un plan plus dlev, 1a
oi se rangent nos meilleurs outils : un porte-plume,
du papier, des livres. Bien loin d'y perdre, notre apostolat y gagnera beaucoup. Que de fois nous en avons
fait la constatation le long de notre route ! Mais il faut
les lecons de la vie pour le bien comprendre.
Nous n'en 6tions pas si convaincus, nous non plus,
il y a quelque quarante ans. Deja, de ce peuple des
usines au secours duquel vous avez hate de courir,
montaient sous nos fenetres des rumeurs douloureuses
qui nous apitoyaient sur sa detresse et nous sollicitaient
de 1en relever. Nos coeurs s'ouvraient a l'ambition qui
vous tourmente de le regagner au Christ A force d'amour.
Nous avions soif de nous consacrer A cette croisade
sociale que Leon XIII prkchait magnifiquement,
comme Pie XI aujourd'bui.
Pour mortifier notre impatience, nos maitres ne cesshrent de nous rappeler la legon d6cisive du Sauveur
enferm6 jusqu'a sa trentieme annie dans le recueillement de Nazareth, oh il attendait que son heure fit
venue. Soutenus par son exemple, nous nous sommes
risignds a i'6preuve d'une longue preparation avant
que ne s'inaugurAt notre minist&re en pleine foule.
Ce retard, cette preface laborieuse, jamais nous ne
les avons regrettes depuis. Dans tous les domaine
l'aust&re discipline de nos annees de jeunesse nousnest
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apparue si bienfaisante ! Les humanistes convaincus
me pardonneront-ils de faire valoir cet argument utilitaire en faveur d'ttudes qui. pour avoir tout leur prix,
demandent i 6tre 1'objet d'un culte d&sint6ress6 ? Des
hommes d'affaires nous ont souvent dit qu'il leur 6tait
avantageux, dans la poursuite mime de leurs entreprises, de se maintenir au-dessus de leur corvQe quotidienne, par une recherche continue des choses de 1'esprit.
Un spcialiste de l'industrie qui ne serait qu'un specialiste n'aboutirait qu'a un mndiocre resultat. Par contre,
un ingenieur s'acquitte Amerveille de son emploi quand,
i la possession d'une technique parfaite, il joint la
connaissance des problemes generaux qui dominent son
horizon professionnel... Si la vie 6conomique s'est laiss6e
entrainer Al'aventure et au desordre, c'est parce qu'elle
manquait de conductetrs qui fussent des penseurs
de cette envergure.
De son c6te, Foch nous a appris que les grands chefs
de guerre 6taient contraints a u gymnastiquer a perp6tuellement,s'ils voulaient affirmer leur maitrise dans les
jeux violents de la bataille. Lui-mime poursuivait
chaque jour, dans le silence d'une meditation laborieuse,
le secret de ses victoires.
L'action catholique, notre grande affaire a nous, la
grande offensive qui doit nous rendre vainqueurs des
forces du mal, n'a pas moins d'exigences. En ces premiers commencements surtout, alors qu'elle cherche
encore son organisation definitive, il lui faut autre chose
que des plans improvises ; de petites recettes emprunt6es
a une agence de renseignements pratiques. Elle se
diveloppera mal si elle n'est servie que par des manoeuvres, memes admirables de d6vouement. Elle a
besoin d'ouvriers specialis6s, d'ajusteurs, de monteurs,
de contremaltres qui ne se contenteront pas d'exkcuter
leur ouvrage au jour le jour, mais auront I'art de le
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pr6voir et de le concevor exactermat Accoutuaima a
rflchir et

coordonner leurs id4es, coux-cA %repen-

serot a les directives de la hikrachie, tracewont en
cons6quence le croquis du travailAa faire dans lear.seteur, et s'ils ont a preudre de initiatives nouvele, les
dirigeront en entieV accord avec la pesee. de leus chefs
qu'ils aurout d'avance parfaitement oaprise.

Voyez, a titre d'exemple imridiat. combign i est
piofitable a cette Province de Cajhrai de pass6der en

son centre, a Lille, puis AAras, pour r~alism la magair
fique entreprise pontificale, un acce:e4qu et deax
ev&qus qui. furent, jusqu'au mil~
u de loaE vie, des
honunes d'4tude. Ft Pie XI lui-mae, 'infatigabie

pr•Qoteur de toutes ces campagnes missionairs,
n'a -t-il pas ft aid4 dans son vaste labeur par u temp6son
rament de bibliopile, touios aide d'en~ichs
savoir ? a Votre Ratti, avait groguA ClemeineaiLtea
apprepant la nomination du ouiveau Pape.: us archiviste, il ne fera rien ! w.Commein i a remu6 le monde,
ce remueur d'archives ! Et les laurd problmaes ietis

chaque jor e taS sur son vaste bureau, ne 1empchelnt
pas d'avoir toiujurs a p gte do sa main ses. antens
favoris. Hier encore, il ouvrait sou Ciciom paon flitrif,

devant un de ses visiteurs, la these barbare qui fail de
la force et du supchs la iesure dudroit.
Les ~1~ves du Se~inire academique nepssnt pas toas

predestines A ces postes 4mxnents d la Sainta EglisM
Dieu merci La pluprt se contenteont d'tra piSeasseurs dana les nombeux cofleges catholiques dat est
fire notpe rigion du Nord. Mais 1'esai~gement qui

s'y distribue, tout scopdaixe,qu'i soit, sa tmouira bie
d'&tre, donni pga des maites d'unea
quait6 sup~ieume.
Le iveau des ev*yes risqueat. d'y ftchie s'il n'y avat

e# chaque anaisnle ferment d'une petite ttite, Lheaeuse
4'aider autour d'eile toutes.ls boanes voloats a assuer

le maximum de valeur & I'institution commune. Oh !
la disgrace des adolescents dotes par le ciel des aptitudes
qui devaient leur pr4paxer un haut destin et auxquels
aura manqu6 l'educateur capable de faire splendidement fructifier leurs ressources divines! Ce secours
sera particulidrement utile aux jeunes hommes de ce
temps. Ils sont exposes a souffrir du mal dont est atteinte
une civilisation fatigu6e par trop de controverses,
desabus6e des systemes auxquels elle ne croit plus,
manquant de courage pour chercher cehui qui meriterait sa confiance et la retirerait de son disarroi. On
renonce A penser,on ne se donne plus la peine d'1Iaborer,
ou meme d'examiner s6rieusement un programme.Beaucoup d'hommes, et de toutes les classes, se contertent
d'un mot oi s'incarnent & pen pres leurs aspirations
confuses, Is s'attachent & ui drapeau dont la couleur
un chef entre Ie
symbolique les seduit et leur suffit, ,i
mains duquel ils signent un blanc-seing. Ce n'est plus
leur raison qui juge et se prononce: c'est l'instihct,
la sensibilitO, l'lan aveugle des forces obscures de
1'6tre qui oriente desormais toute leur vie. Et cela
s'appelle une , mystique ! P. Mot splendide dans notre
langue chretienne ou il exprime l'union intime de
l'aiue avec son Dieu; mot 6quivoque quand, transportO
dans une langue profane, ii affirme une foi enthousiaste
en quelque chose de vague, qui peut 6tre tout ensemble
admirable et aventureux.
Qui rem.diera A cette d6mission de lintelligence et
s'opposera &cette diminution de l'homme, si nous-mxmes
nous abdiquons, en ne faisant plus 'effort nkcessair
pour maintenir en nous la primauti de 1'esprit ?
THBZIER DE PONCHEWU

J.5.

(Les FacutisCatholiquesde Lille, 1936, pages 2.93-298)
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NOTRE-DAME

DU

POUY

II. NOTRE FONDATRICE: CHARLOTTE AMANDA DE BORDA'

Commencons par cette lettre fort curieuse:
( Monsieur le Sup&rieur 2,
( La demande de renseignements sur la feue baronne
de Lup6 nous fournit une occasion tres agr6able pour
nous de vous faire connaitre quelque chose des vertus
de cette excellente Dame. Pour aider les recherches que
vous faites nous avons pens6 de faire copier une petite
notice faite ici selon l'usage, sur la vie de notre chore
sceur, Marie de Saint-Charles. Cette piece, qui vous
difiera beaucoup, pourra vous 6tre de quelque utilit6
et vous mettre sur la voie de plus amples renseignements.
Je vous avoue que c'6tait avec quelque peine que nos
plus anciennes soeurs, ses contemporaines, voyaient la
mn6moire de cette pieuse Dame, n6glig&e dans un pays
oi elle avait fait des fondations si utiles. Nous aimons
A esperer qu'il n'en sera pas ainsi desormais, et il ne
tiendra pas sans doute A votre bonne volont6, Monsieur
le Superieur, que nous ayons une plus ample notice sur
votre digne fondatrice, venmrable A tous egards. Cette
copie n'a pas besoin de nous revenir, mais je vous
demanderai d~ej instamment un exemplaire du travail
que vous pourriez livrer A l'impression. De plus vous
trouverez deux petits cahiers que nous vous envoyons
avec le desir qu'ils vous soient utiles : celui qui regarde
X. Voir Annals... 1936, pages 829-838.
2. 11s'agit de M. Valette, ie dernier sup6rieur de la maison des missionnaires, celui-la meme qui verra l'arriv6e des premiers s6minaristes, en z88x.
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la vie chr6tienne du monde de cette chore Dame pourra
rester entre vos mains ; il riveillera encore de doux
souvenirs parmi ses amies, ainsi que le papier fourni par
la Dame qui voulut, sur la demande de M. le Sup6rieur,
nous donner quelques renseignements.
* L'autre pauvre petit cabier sera un souvenir pour
nous et vous voudrez bien plus tard nous le faire remettre. Dans le cas oi vous croirez que nous pourrons
vous 6tre utiles en quelque chose qui regarde notre
humble et d6bonnaire soeur, veuillez en toute confiance
nous le dire; nous nous ferons un vrai bonheur de
contribuer de tout notre possible A l'honneur de sa
mxmoire.
Sn y a un mois que la sceur secrtaire en feuilletant
qqueques papiers trouva l'acte d'affiliation de Mme de
Lup6 A votre Congregation; elle regrette maintenant
d'avoir d6truit cette piece que nous aurions pu vous
envoyer.
£ Quant au portrait de cette v6n&able Dame, jamais
nous n'avons entendu dire s'il en existait un; il est
probable que, s'il y en a un, il sera de ses jeunes annees ;
plus tard elle fat beaucoup trop deprise d'elle-meme
pour avoir meme la pensee de poser.
c Pent-Wtre trouverez-vous quelques traces de souvenir a ce sujet chez les parents, des amies de Mm. de
Lup6 ou bien dans les lieux de ses fondations. Je souhaite que vous puissiez r6ussir dans vos recherches.
a Excusez, s'il vous plait,'la libertd avec laquelle
je vous parle de ces details et veuillez me permettre de
reclamer pour notre communaut6 une petite (intention)
dans vos prinres, surtout au saint autel, Je suis, etc.,.
La signature: a Seur Marie de la Preseatation de
Puymirol, Suplrieure *.
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SL'adresse : Monastere de Notre-Dame de tl Charita
de Toulouse, rue des Ricollets, 61 s.
La date: a 28 juin 1882

x.

La lettre est longue mais certainement interessante.
Aui milieu des renseignements, des pr6venances, des
formules de politesse, un trait est decoch : a J@ vous
avoue... .

J'ai tich6 de trouver un exemplaire qui aurait pu
Wtre alivre » l'impression. Je n'ai pas abouti. Labonne
sceur Superieure aura probablement df renoncer a
a une plus ample notice ).

Cependant les documents qui, le cas 6cheant, auraient
pu coatribuer a une vie de Mie de Lupe existent toujours, en original ou en copie. La c notice de Toulouse ,
la copie an moins partielle du premier petit eahier, la
relation de Famy Boisot qui a servi A la premiere partie
de la a notice de Toulouse n, nous fourniront la plupart
de nos renseignements. Une chose 4tonnante, c'est que
nous ayons toujours le cahier nO2 "lepauvre petit cahiern,
qui devait revenir a Toulouse. 11 est de la main mnme
de Mne de Lup6, petite 6criture fine et distingurik
Pourquoi n'a-t-il pas refait le chemin Dax-Toulouse ?
M. Valette n'aura-t-il pas voulu le renvoyer sans
i'exemplaire demande ? Je ne sais !
A propos du portrait de notre donatrice, retenons ce
detail; plus tard. (Me de Lupt) fut trop deprise
d'elle-mnme pour avoir mgie la pensee de poser .
Nous verrons que 'humilit6 fut la caractdristique de
la spiritualitd de Ia baronne et le plus beau trait de sa
physionomie morale.
"1Ss:urs de T~ououse distinguaient deux patties
dans la vie de Mie de Lupe. Sans discutdt, suivouri-tS.
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LA VIE CHR TIENNE DANS LE MONDE

DE Mme DB LUPi (1807-x852)

Cecile-Charlotte-Amanda de Borda est ane a Dax
le 4 novembre 1807. Son pre 6tait Franzois de Borda
et sa mere Laurence Sallenave'. Au baptime qui eut
lieu le jour suivant, 5 novembre, on lui donna le nom de
sa grand'mere, Cicile-Charlotte. En famille 1'affection
paternelle et maternelle preferera toujours le pr6nom
Amanda. On sacrifia A la coutume en lui donnant pour

parrain et marraine, son grand'plre et sa grand'mere.
Le baptime se ceibra non A I'eglise de Saint-Vincentde-Xaintes, mais A la cath&drale de Dax'.
Sur les jeunes ann6es d'Amanda de Borda, nous avons
quelques rares renseignements. I1 en est mxme qui
d6passent les indications ordinaires des registres publics.
Ds 1808, Md de Borda dut partir pour 1'Espagne, oi
il devint inspecteur gn6ral de Anacces3 . Probablement
sa femme et sa fille l'y suivirent, ea raison du long
skjour qu'il devait faire dans ce pays, Revenu en France
on 1809, ii devait retourner en Espagne en ISo, mais
pour peu de temps, seulement pour rigler quelques
affaires'. Le 8 juin sa femme lui ciivait : a Tu reproches
ScA Amanda de ne te rien dire, et tu as bien tort; car ellc
SnoS passe pas de jours sans me parler deux on trois fois
* de toi. EUl est tout A fait aimable. Tu ne te fais pas
a d'idke combien elle devient pour moi uae societe. Ee
Sse fortief tous les jours davantage5 .
x.
2.
3.
4.

Registres de FYtat civil de Day.
Registre de bapt&mes i la cath6drale de Dax.
Archives du Pony C 73.
Archives du Pouy C. 86.

5. Archives du Pouy C. 86.
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Apres la prime jeunesse, la preparation a la vie.
Amanda de Borda fit son education chez les Ursulines
de Pau. Chez elles, nous dit la relation de Toulouse,
la petite fille de Francois de Borda apprit a cette retenue,
cette politesse exquise, cet amour de la vertu qu'elle
sut toujours garder'. v Elle conserva toute sa vie un
excellent souvenir de ces religieuses, et mieux, leur voua
une profonde reconnaissance.
Amanda avait pu experimenter le prix de la separation en venant APau, elle n'aura pas 16 ans, quand une
separation autrement douloureuse s'imposera. Sa mhre
mourut le II octobre 1823.

On pourrait croire que cet enfant unique fut choybe
dans cette famille de rang l6ev&. L'impression serait
la meme et encore plus profonde, si l'on se fiait a la
lettre de Mme de Borda citee plus haut. En fait, ce serait
une erreur de le croire. On peut rapporter en sens
contraire ce rkcit de M*n Famy Boisot, une amie
d'Amanda de Borda au d6but d'une nouvelle 6tape
dans sa vie: Un jour sans l'avoir consult6e prealablement, ni sans lui proposer de prendre le temps pour
reflfchir, son pere lui dit d'un ton d'autorite: ma fille,
vous allez 6pouser M. de Lup6. MUe de Borda n'avait
alors que 16 ans environ 2 v. Elle ob6it neanmoins parce
que habitu6e A une ob6issance passive. Mile Boisot lui
trouve de la vertu A avoir accept6. Amanda de Borda
n'avait-elle pas a manifesto des tendances Aune vocation
religieuse d&s son enfance ? s. Puis on devait admirer
alors a les agr6ments dont elle ktait dou6e et I'excessive
distinction de ses manieres ». En un raccourci assez

abrupt, 3 voici le contraste avec son futur 6poux : a Elle
etait aussi bien, A l'exterieur, que M. de Lup6 etait
1. Relation de Toulouse, temoigna-e de M3* Ducros,
a. Relation de Toulouse, p. 2.
3. Relation de Toulouse,'p. 2
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disgracieux s. Enfin peut-on parler d'un mariage
assorti quand le mari a 33 ans et la dame 16 !
Le contrat de mariage est du 8 juillet 1824. 11 mirite
citation de quelques extraits pour nous permettre de
penitrer dans le milieu familial: a Le baron AlphonseEugene-Marie de Lup6 (etait) n6 A Tournay (Pays-Bas) ;
capitaine au premier r6giment d'infanterie de la Garde
Royale, fils majeur et 16gitime du vicomte Urbain de
Lup6 de Garannk, qui etait sous-intendant militaire
en disponibilitW, chevalier de Saint-Louis, chevalier
de la Legion d'honneur, et de la vicomtesse de Lupe,
nie Frangoise-Euphrosine Debats, domiciliUs a Mont-deMarsan. Parmi les proches du baron de Lup6, le contrat
de marage signale : Adele-Louise de Lupe, chanoinesse
du chapitre de Witmarchen, royaume de Westphalie,
sa sceur ; Marc-Antoine-Angelique de Lup6, chevalier de
Saint-Louis domicilii A Saint-Pandelon; Joseph, marquis de Lup6, chanoine de Bayonne, son oncle ; Pierre
comte de Lup6 domicilie a Tonneins; Leon de Lup6,
domicili6 a Saint-Pandelon ; Joseph, marquis de Lupe,
residant Ason chateau de Lacassaigne, pres de Lectoure ;
Chrysostome, chevalier de Lup6, alors A la Louisiane;
Ferdinand, vicomte de Lup6, colonel de cavalerie,
lieutenant des gardes du corps de Monsieur, frere du
roi, residant A son chateau de Besmaux, pres d'Auch;
Jean Phin6, baron de Lup6, residant &Fleurance, dans
le Gers; ces derniers, cousins paternels d'Alphonse de

Lupe1 .
Tous les degris de la noblesse defilent ; il ne manque
que les dues et les princes.
M. Coste a fouill- les registres de la mairie de Dax
et les archives de Mont-de-Marsan au sujet de la famill
x. Archives du Pouy C zo5.
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Lup6. En autres traits, it relve sur le tableau de
ddtenus de Mont-de-Marsan... a use. Martbe de Lup!
Squi est domicilide a Dax depuis un an, auparavant a
Bayonne dans un convent, oi elle 6tait en pension,
« 76 ans, detenue a Dax depuis le 12 bmmaire comme
«tante d'6migr, ex-noble, fanatique et aristocrate,
Ssans fortune, recevait une pension de son neveu 6iigrd;
, liaisons avec pretres, fanatiques et nobles (22 floral,
San 1). Elle fut mise en lbert6 en raison de son age
a avaunc, aprIs acceptatipn de comite de surveilanc=
Sdatke du 17 vendemiaire an III' .
Durant une quinzaine d'annies Madame de LAupe
sera une femme du monde, 41gante et distingqe
SDepuis son manage, note Male Boisot, soit par ncessitk
Sde position, soit par attrait on le dsir de se distraire,
eUll a1u dans le monde; on dit qu'ele l'ainma. Mais le
de

ea
bon goat et la tenue serieuse dominereat toujous~
d4pit de sa jeunesse et de& enivrements de L'esprit
mondain Elle ne permit jamais - l'expression est
du m~me temoin - « aux plus mauvaises langues d'une
a petite ville de s'exercer sur elle i. On parlera encore de
1.
ces mauvaises langues de la a petite ville

1841 verra la fin de cette vie mondaine et la baronae
de Luop sera d6sormais A Dieu de facon toujours plus
6troite.
Coup sur coup, elle perdit les deux liens qu'eile avait
sur terre. Le 22 septembre 1841 mourut son pere; 7 iours
apres, le 29, son mar descendait brusquement dafs la
tombe, aig de 50 ans. Ici, une autre parole puis6e dans
le terroir : KLes plaisants de Dax disaient alors qu'il
n'y avait que la mort de son mari qui pft la consoler
2 .
de la mort de son pre
i. Coste. Famille de Borda, cahier 4, p. 48. (La majeure patie de ces

cahiers est manuscrite.) Seul Jacques-FranCois de Borda a paru dans le
Bulltin rimestrie de la Soieth de Borda. x908. pages 319-335-

2. Relation de Famy Boibot.
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(841-1852)

17 MmW de Lup va abandoau

peu a peu ses biens et donner son temps
a des CeUvre
de piWt4 et d charit6.
Ss pmries soins fturnt de raliserles vaeux de
son

Aý4 phe : feader

tas

tabissemet religix et

r
wie. cahapee, oit r epsxient les testes mortels
d sea parents diunts.
Nous savons comment se realisrent ses
sonhaits de
pi6t6 filiale, le 21 novembre 1845 quandM. Etienne,
SOpr
gOn"al de. a Congegation de la Mission, vint
oin
la capellW dNotEe-Da• du Pouy et inaugm

la noul1wle 'uaisL-

Nous a retrouverons dans des r6unions
pieuses of~
ele adait
reparer et A confectionner les ornements
de 'glise, A raccommoderle linge
desfrdresdesEcoles
chrtiennes. Ele est charg6e avec d'autres
dames de
'ornementation de 'autel de Ix Vierge
durant le mois
de mai. Une de ces dames rappelait ainsi
ses souvenirs:
L'atel et k chWar

6taiatt

res

dissatetiavi

ts
d dssins de m de Lu, ; e soi• A I'exercice
tout
le
monde avait des dis;
s
mais pqw eil
n'y
e
avait pas; elle ne voyait rien parce qu'elle
ne regardait
rien . A Notre-Dame du Pouy, elle
travaillait au
reposoir le Jeudi-Sat. La meme dame
cite avec com-

plaisance ce petit trait de vertu : Nous- nous
occupions
A

lornementation d(un reposoir le Jeudi-Saint;
cherchant ensuite de reau pour nous laver
les mains, nous
d&couvrtmes un arrosoir contenant de
reau, chacune
d'y tremper ses mains. Ne voyant autour
de nous que
des tooans ha ee8
saRes je tirai moa mouchoir

et aPEs avoi scM uBa mains, je le. i passais;
mais
ele refusa

et ramassa aussit6t le linge qui nous
avait
soulevees de degoit et s'en frotta les
mains dans tous
les sens. Je la regardais stup6faite,
mais elle. re dit en
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souriant : a oh ! si vous saviez tout ce que j'ai A expier
en ce genre x.

Mine de Lup6 entreprendra des oeuvres de plus grande
portee lorsque, de concert avec M. Truquet, elle organisera les retraites annuelles et des retraites du mois
pour les dames qui travaillaient avec elles. Quelques
apercus rapides permettront de saisir la physionomie
de ces retraites et nous livreront quelque chose de la
pidte de notre donatrice.
M. Truquet avait promis de prcher la retraite A ces
dames qui 6taient centrainees par Mm" de Lupe et
Forsans D. Pour le Sup&rieur des Lazaristes c rien n'efit

ete si facile et si consolant que de remplir cette promesse»,
mais il fallait I'agriment du curei... Les dames, au
nombre de 7 durent se r6signer a faire seules, chez Mme de
Lup6 une retraite de cinq jours avec un reglement et
un ordre de meditations et de lectures traces par M. Truquet ' .
Dans le seul reglement, on sent tout le s&rieux de
ces retraites. Le silence, cette atmosphere n6cessaire
de toute retraite, a sa large part :
heures : silence en travaillant ; I2 h. I /zI heure (avant diner) : promenade en silence ; 2 h. I 43 heures: chapelet, lecture de 'Imitation ou ouvrage
en silence; 3 h. 314- 4 h. /2 : temps libre, promenade
en silence. Et pour finir, ceci: a Le silence ne se rompra
qu'a midi et le soir, mais on est libre de le garder enti6i 9 h. I /2-io

rement si on le desire a.

M. Truquet avait choisi les trois m6ditations et la
conference, privues dans le reglement, dans les P&es
1. Le cure d'alors 6tait M. Goujon.
2. Historique, P. 66.
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Saint-Jure et Bellkcius. Mme de Lup6 aura le soin des
details et la direction immediate de la retraite.
Le cahier no° contient bien des renseignements sur la
retraite qui s'ouvrit, le 3 dcembre 1847'. Mime de Lup6
resume les sujets de ses m6ditations et consigne par
6crit ses resolutions. A cote des grandes v6rits : service de Dieu, mort, jugement, plchi, communion,
la parole de J.-C. au paralytique : a Voulez-vous 6tre
gueri ? , 1'enfant prodigue, le bon pasteur; il y a des
sujets d'ordre plus pratique: le travail, les lectures
mauvaises, lgeres ou inutiles, I'orgueil, le respect humain ! On voit que la d6votion pour Mme de Lup6 6tait
6clair&e et pratique. A propos du respect humain, elle
6crit: a Avouer franchement qu'on est et qu'on vit en
chr6tienne, qu'on fait maigre les jours ordonnis, qu'on
se confesse, etc... a
La reconstitution du lieu pour les m&ditations tient
an temps et aux livres consultis, aujourd'hui elles font
un peu sourire. L'interieur de la maison de Nazareth
est ainsi present : ( La maison n'avait qu'un rez-dechauss6e, meuble avec la derniere simplicite ; les meubles
qui y sont conserves sont un timoignage de la pauvretM
qui y r6gnait a. Et voic pour les habitants : a On nous
dit que saint Joseph parlait peu, ia Sainte Vierge moins
et I'Enfant Jesus encore moins .. La description du
c6nacle est tout aussi prAcise : a Le c6nacle ot (les
Ap6tres Pierre et Jean), se rendent est une grande salle
meubl6e richement et bien large et espacee ; elle est
tendue de draperies blanches et rouges, symbole d'innocence et d'un amour ardent,. de riches tapis et des
lampes magnifiques ciairent magnifiquement ce lieu ».
Enfn cette r6solution qui termine un examen et les
x. Cette retraite est ant6ieure aux retraites communes qui semblent
avcdr onmmeno ea z848 seolement. CL HistoriUes, P. 66.
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maximes de sainte Th&rýse qui sont copides sur la mnme
page acheveront de donner une idWe sur les retraites
organisees dans le salon de Mme de Lupl.
- Rosolution : a Combattre cet amhour de paraitie,
d'etre estimne, prf6r6e ; prier tous les jours pour obtenir
cette victoire, avoir confiance. Ces deuk iitentions dans
toutes les ceuvres et exercices de piktt de la journ-e,
faire cette offrande gOn6rale A chaque confessioh x.
- Maximes de sainte Thirese: a Que rien ne te
trouble . Que rien ne t'epouvante - a £ Tout
passe!, - cDieu ne change points - aLa patience tout
obtient » - a Qui Dieu possede rien ne lui manque a. a Dieu seul suffit ,.
Cette oeuvre des retraites devait durer jusqu'au
depart de la pieuse Dame qui en 6tait l'mne et la directrice. IU y eut d'une maniere regulibre des retraites
mensuelles d'un jour et des retraites annuelles de cinq
jours. On comptera jusqu'A 22 dames et demoiselles de
pidt6 dans le salon de Mne de Lup6. Trente ans apres
une de ces retraitantes gardait cette impression : c Quelle
edification, quel recueillement (la baronne) ne donnaitelle pas A toutes les dames qui 1'entouraient ! ,.
Parallelement a cette vie de piet6, Man de Lup6
exergait son activit6 charitable. Une des premieres,
elle fit partie de 1'association ou confr6rie des Dames de
CharitY. Elle visita les pauvres, assista les mourants et
faisait faire de la soupe chez elle qu'ele leur distribuait
de ses mains.
L'origine de cette confrerie se rattache A und station
de careme prlch6e A Dax en i847 par M. Triquet. Ce

careme eut d'heureux r~sultats, malgr6 les obstacles
rencontris.
Entre autres bienfaits, cette SocietM de Dames de
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Charte fut foudee et MOK de Lup6 plac4e A sa tete.
Pour faire suite A la confrerie, des Dames de Charit6, la barmme de Lup6 fonda A I'h6pital de Dax I'euvre
de la Mishicorde. Elle desira, pour cette fondatien,
rester entirement ignoree. Elle la negocia par Iinterm6diaire de M. Truquet, avec sa liberalitW coutumir.e.
Une premiere somme fut comptee par M. Truquet A
l'Ad•mnitr4tiop pour l'tretien de delx scours afectees
SSet ~mplpi ; ue antre sqpune fut envoyie A la Coimu.antt ppur le traitement des ditqs soeurs', E fin A
toutes ces cpuvrs, cette excelleute Daup ajouta 1'tablissemext des Sceurs de la Croix a Saint-Vincent-deXaintes pour I'istructiqz et la pr6servation des je.ieS
filles. Sur cette copamune 4taient situees les proprieth
de sa famille. Elle voulut ainsi sous une derniere fore
pourvoir au salut des ames, qui, de pros on de loin,
pouvaient d6pendre de ses proches2 .
L'heure de la Providence est arrive., Une sant6 d6labrie laissera quelques repits A la pieuse Dame et Ini
permettra de realiser les souhaits de son adolescence.

Aprs la vie dan§ le pnpe de Mi

de Lup6 s'arr te

aussi i teinoignage de Mly Boisot qwn aQns 4VqBS
maintes fois eu roccasioM 4e0tendre. Le trait fiia d
sa relation nous dira limpression laissee par la barogne
aux dames qui I'entouraient et aux personnes pen nombreuses qui l'approchaient, car depuis la mort de ses
parents, ele ne recevait presque plus de visites : ,La
Ssainteti de Mme de Lup6 s'accentuait de plus en plus;
Selle avait pourvu A tout; ele voulut se donner ellea mAme, et se d6tacher de tout ce qu'elle aimait; on Ie
a comprenait par ses allusions qui parfois me brisaient
le coeur. C'est bien a Ia hAte que i'ai pu recueillir ces
x. Relation de Toulouse.
2. Relation de Toulouse.
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i souvenirs sur une amie si 6levee en piete, en mortifi, cations, heureuse de rendre un temoignage a celle que
a j'estimais et que je venerais comme une sainte, comme
a un moddle place sous mes yeux. Les sentiments affecStueux dont j'6tais puentree 7pour elle n'ont en rien
a alter. la plus exacte v6rit6. Je dois l'affinmer en me
Sreconunandant a ses prieres P.
II nous sera permis avant d'aborder la seconde partie
de la vie de Mme de Lup6, de chercher le secret de cette
vie de piete, de charit6 et de saintet6. Les petits cahiers
sont revelateurs a ce sujet. Dans le premier qui conceme
cette 6tape de sa vie, la baronne de Lupe pour entretenir sa ferveur, a transcrit et reuni ses pratiques de
devotion. Nous I'avons deji feuillet6 A propos de la
retraite de 1847.
Pour chaque jour, apres l'image de l'Intrieur de
Marie, peinte d'apres M. Olier, avec cette inscription:
a Jsus-Christ est ma vie. L'6couter, l'imiter et l'aimer,
c'est le secret de mon bonheur ,. Elle avait insr6eune
m6thode pratique pour 1'oraison mentale, une mithode
pour la pratique de l'examen particulier et de courtes
prieres pour se lever, s'habiller, se laver les mains, se
coucher, se riveiller pieusement.
La m6thode d'oraison avec ses a moyens de tirer profit
de I'oraison, ses preparations 6loignees et prochaines,
ses preludes et qualitis des preludes, ses considerations,
ses affections, ses resolutions et les moyens de rendre
ses resolutions fermes, enfin l'analyse des trois obstacles a une bonne oraison n, tout cela voisine en difficultes avec la methode que nous 6tudions au seminaire.
II n'en est pas moins merveilleux de voir cette analyse
pinetrante et cette mise en tableaux synoptiques de
choses aussi subtiles et fluides que les affections et les
sentiments d'une bonne oraison.
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Les preludes nous rappelaient d6jg la m6thode de
saint Ignace, I'examen particulier relive encore plus
explicitement de la mithode des Peres Jesuites. Il y a
trois temps pour faire l'examen particulier... et il y a
quatre choses z observer pour parvenir plus aisement
A extirper quelque vice que ce puisse etre A. Pour l'examen de midi, on peut encore examiner toutes ses actions
,en

divisant la matinee en quatre . Je transcris A

titre d'exemple de cette mathimatique spirituee les
quatre choses a observer pour a extirper un vice quel
qu'il puisse etre m: a Io Chaque fois qu'on tombe dans
a le p&chi ou d faut qu'on s'est propos6 de corriger, il
a faut en mettant la main sur sa poitrine, marquer a
a Dieu le repentir que l'on a de la faute ; so Vers le temps
Kde la nuit, on comparera les points des deux lignes (of
sont marquees le nombre des fautes), dont l'une a
a servi an premier examen et l'autre au second. Par la,
, on remarquera si du Ier an 2 e examen, on s'est un peu
c corrig6; 3° II faudra pareillement comparer les exaSmens du second jour a ceux du premier, et ainsi des
, autres ; 40 On comparera de meme semaine a semaine

get I'on se demandera a soi-m6me un compte exact
a du profit, quel qu'il soit, qu'on aura retire *. Ainsi
s'organisait spirituellement la journee. Pour achever
la description de cette armature de pi&t6, il faut lire les
courtes prieres que porte notre cahier :
a Prikre du lever: a Lou soit Notre-Seigneur Jesusa Christ. Ainsisoit-il. Au nom du Pre, etc. Mon Dieu
aje vous donne mon cceur, mon ame et mon corps;
4 donnez-moi, s'il vous plait, votre sainte benediction.
SPrenant ses vktements: a Seigneur, rev6tez-moi
c de la charit6, de l'humilit,, de la douceur, de la mo, destie, de 1'innocence et de toutes les vertus du divin
ccoeur de votre Fils, A qui je d6sire ressembler et etre
a unie dans toutes mes actions. Ainsi soit-il !
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a Sortant du lit, prenant de l'Pa hinite : a Lavez-moi,
aSeigaeur, de men iniquit4 et purifiez-moi de mes
a pch6s par les mnrites du sang de J.-C., vote fils.
c Ainsi soit-il !
aEn se coiffant: « Seigneur, Mon Dieu, dont la
<divine tfte a Wttcouronn6e d'pines, faites-moi la grace

a que mes pens6es, paroles et actions soient toujours
Sanimees de votre sainte crainte afin que jafnais elles
a ne vous d6plaisent. Ainsi soit-il !
( En se lavant les mains : a Que I'eau et le sang qui
a sortirent de votre pr6cieux cot6, 6 Jtsus, lavent toutes
Ainsi soit-il !
a les souillures de mon &sne.
a Se mettant d genoux pour adorer Dieu : a Au nom du
<,PNre qui m'a cr6e, au nom du Fils qui m'a rachetee et

au nom du Saint-Esprit qui m'a sanctifi6e. Ainsi soitil!
t Que le nom du Seigneur soit bdni maintenant et
Sdans tous les sicles. Mon Dieu, prosternie tres hum,blement aux pieds de votre souveraine et divine
SmajestW, je vous adore, je vous remercie de vos biena faits, accordez-moi la grace dont j'ai besoin !
SEn se deshabillant: « Mon Dieu, d6poaillez mon
aime de ses vices et de sa mauvaise inclination. 0
a Jesus j'honorete depouillement que vous avw sooffert
a pour moi dans votre doulonreuse passion. Aimi sit-il!
a En se mettant au lit: a Votre coeur, 6 Jmsas, est le
c lit de mon repos; c'est dans votre coeur que je desire

a vivre et mourir. Ainsi soit-il!
a Etant au lit: Gardez-moi, Seigneur, coqýue la
« prunelle de votre ceil, preservez-moi des embuches de
Sl'ennemi et d'une mort subite, je vous le depande, 6
SJesus, mon Sauveur par votre sainte et prcieuse
Smort. Ainsi-soit-il!
a Quand on s'veile penda

t la nuti;

Mon Pie,
M

je
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a ne respire que vous,mon coeur est a vous, Seigneur,mon
a coeur est A vous a.

Enfin, ii faut noter ce trait assez 6tonnant pour 1845 :
chaque jour MIe de Lup6 communiait ; seul le samedi,
jour de sa confession, efe s'ea abstenait. Les d~isions
de Rome n'interviendront qu'au siecle suivant et ii
fatlait du courage et de la ferveur, dans la hate societ6
de Dax pour afficher a 1'6poque une d~votion anssi
ardente et constante A cimmunier tous les jaums;
entr6e an cloitre, scesr Marie de Saint-Charles, n'awra

pls le fssme privilge,
Pour chaque mois, la baronne de Lup6 avait erit
sa pr6paration i la maort. En tate de cet exercice, une
image portait, ces sentences emhblmatiques: r Travaille, 6 mon Ame! Oh! qu'il fait bon servir Jesus-Christ.
- Oh! que la mort est doce a ceux qui f'aiment >.
Suivaient la meditation sar la mort et un a examen
profond pour voir si je n'ai rien fait qui puisse me doaner
de finquiftude a l'heure de ia mort a. Etaieat prevues
*une confession comme pour la dernire fois de ma
vie et a la commnnion en fonne de viatique a suivis
d'actes spciaux de conformitk & la voionte
de
Dien, d'amour, de demande, de remerciements, etc. Enfin capres avoir prodnit ces actes ii faut rendre
adoucement son esprit entre les mains de Notre-Seigneur
Set dire avec iui: Mon PIre, je remets mon esprit entre

a vos mains, li

demandant une grice efficace pmr

a mourir dds maintenant a nous-m~mes et ne viva pis
a qu'en Lui et pour Lui. Le suaire dans lequel nous aous

t ensevelirons sera la divine Providence, le tomabeau :
a a plaie du Sacr-Coeur de Jdsus-Christ; apras qua
lii faudra se regarder comme mort au amonde et ne
a vivant qu'en Dieu, et pour Dieu
'.

(A suive)

Etienne DjEBotu.
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ARCHANGE-JOSEPH

CASTEL

(1870-1936)
EVREux. -

Ne a Saint-Martin-le Bouillant, -

dio-

cese de Coutances - le 7 mars 1870, Archange Castel
vint de bonne heure habiter Saint-Pair-sur-Mer. Pr6sent6 au chanoine Fauvel, curi du Bosc-Renoult, qui
discerna en lui une vocation serieuse, 1'enfant suivait
avec joie le vendrable pretre en son lointain presbytere,
s'essayait aux 616ments de la langue latine, et ne tardait
pas A gagner Saint-Aquilin. Mme Castel, pauvre des

biens de la terre, mais riche de sa foi, riche aussi des
enfants qu'elle avait re<us de Lui, ratifia avec bonheur
les projets de son fils. Dieu lui m6nagea plus tard une
autre satisfaction du mnme ordre : un de ses petitsenfants entra A Saint-Lazare ; il est aujourd'hui missionnaire en Chine.
Ouvert et studieux, disciplin6 et, de tres bonne heure,
fermement decid6 Ane rien refuser A Dieu, tel se montra
1'enfant et le jeune homme, dans le cours de ses etudes.
II nous souvient que,certain jour,ayantAdonner dans la
salle de Theologie une conf6rence de son choix, le jeune
diacre parla de la ncessiti d'un idal dans la vie. Aucun
des auditeurs n'iprouva de surprise. 11 6tait manifeste
que 1'entretien r6vlait un 6tat d'ame que ses condisciples avaient devin6 : la vision tres nette de ce que le
sacerdoce exige de ceux que le Maitre appelle A son
service.
Ordonn6 pritre, le 29 juin 1895, M. I'abbl Castel fut
nomm6, e Ier juillet, vicaire a la Cathedrale. L'annte
suivante, il obtint de Mgr Colomb la permission d'entrer
chez les Pritres de la Mission [Recu a Paris le 6 novembre 1896]. Apres avoir profess6 la Philosophie ASolesmes
[I y fit les voeux le 7 novembre 1898] et la Th6ologie
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a Cambrai, il revint a Evreux, en 1903, - c'6tait le
temps du Combisme - Directeur au Grand Seminaire,
chanoine honoraire le 29 juin 1907, missionnaire diocesain a Alger [1911-1921] et a Liege de 1921 a 1923,
M. Castel arrivait sur le tard a Montpellier. Ce fut la
dernire dtape de sa vie.
La projesseur, Ie directeur de conscience
Mais revenons sur le temps de son professorat. M. le
chanoine Salaville qui fut 69ve de M. Castel A cette
6poque, vent bien nous dire le souvenir qu'il en a conserv : a Professeur I M. Castel le fut magnifiquement.
Sa science prtf6r6e - avec le chant d'6glise - fut
la th6ologie dogmatique. 11 I'enseigna durant tout son
sAjour au Grand Seminaire i Evreux ou a Bernay, avec
une fidflit6 jalouse. l l'enseigna aussi avec une maitrise
parfaite, une clart6 rayonnante, une documentation
toujours en 6veil: sa lecon - une lemon magistrale sur le Pape, docteur, chef et pasteur, nous est toujours
en memoire.
a Comme interrogateur aux examens, M. le chanoine
Castel avait sa mithode biein lui. A3o ans de distance,
nous 1'entendons et nous le revoyons encore : d'une voix
un pen nerveuse, sur un ton .gi&rement.saccad6, en un
latin d'une rigoureuse puret6, il posait une question
tres claire mais tres large que le candidat pouvait, suivant ses capacitis, ou d6velopper longuement en une
these savante, on resumer succinctement; puis, I'examinateur, penchant doucement la tate, vous 6coutait...
et la note marquee correspondait toujours. la valeur
de la r6ponse faite.
a Au demeurant, ce qui percait par-dessus tout dans
son enseignement, c'6tait son amour de 1'Eglise. Car,
chez M. Castel, le professeur et l'ap6tre ne se s6paraient
jamais, le pritre restait uni an docteur. ,
A ce t6noignage precieux d'un 6leve qui fut bient6t

lui-m&me professeur de philosophie au grand siminaire,
nous nous devons de joindre les lignes suivantes. Elles
nous sont venues d'une personne particulierement
qualifiee pour juger le prktre, le directelr d'kmes,
I'homme de ]'Eglise.
Parni les aspects varies de cette physionomie si
attachante, oi la nature et la grace, peut-4tre aussi
l'influence du soleil d'Algerie, avaient mis quelque chose
de lumineux et de rayonnant, i] convient de retenir son
aptitude pour la direction des Ames.
a Vers 19o1, une personae 6tant venue consulter
M. Dujardin, superieur du grand semiaaire, sur le choix
d'un directeur en rerut oette r6ponse : AJ'ai quelqu'ua
ici que je vous conseille; il est spcialise dans la direction des imes r. Ce quelqu'unnetait M. Caste, jeune
encore, et dont le rare talent ne fit que s'affirmer jusqu'a
devenir une veritable maitrise en cet art si delicat.
- Pour se ranger sous sa direction et la snivre, il fallait
du courage. M&me aux personnes du monde, M. Castel
ne craignait pas de montrer les sommets et de prescrire
d'austires pratiques. Temoin ne Receveuse des Postes,
surcharge de travail, A qui il demandait des comptes
minutieux de conscience, mnme d'oraison, et qu'il
conduisit par des septiers ardus jusqu'a sa fin sereine.
a Que ne pourraiet pas dire les ames sacerdotales
et religiuses, sa portion de choix!... Lorsquason regard
pen6trant avait perc& une ime, il avait desmots qui
1'aigillaient pour la vie, mots audacieux parfois, de
'avis des timides, et cependant toujours marqu•s an
coin de l'iquilibre et d'une condescendant bont6.
£ Tout de suite, uae sorte de reciprocit~ s'btablissait :
au regard de sa franchise parfois trop pnBtriate, ea
apparenc do moins, bien qa'enveloppde d'urbanit6,
on pouvait tout lui dire, at sa comp
.hesion
6tait
mnrveileuse, qniverselle !.... Jamais i a'tait 6tonnd de
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rien, et sa maitrise de lui restait entiere. Cet ardent, ce
fougueux, s'6tait domin6 au point que jamais sa physionomie si expressive ne laissait transparaitre son impression premire ; il ne r6pondait qu'apres avoir r&flichi. Respectueux de 1'Ame meme la plus soumise, il
conseillait, exhortait, ne commandait jamais. Jamais non
plus il ne se d6partait d'une gravit6 sereine, toute surnaturelle. En lui, on ne trouvait que le pretre : 1'homme
6tait comme inexistant. Et cependant quele richesse de

coeur, quelle paternelle delicatesse pour ses dirigs !
SCe qui frappait plus encore, peut-4tre, au milieu
d'une telle variet6 de dons, c'6tait son humilit6, son
absolu detachement de soi. Outre que, meme sollicit6,
il parlait pen de lui, de ses joies, de ses souffrances,
meme quand celles-ci devinrent aigues, jusque dans la
direction il s'effacait. Apres avoir emis an avis bien net,
s'il sentait 1'me hesitante, ploy&e peut-6tre en un autre
sens par le Maitre interieur, il revenait sur ses pas:

SFaites comme vous le dites... Cela est du Saint-Esprit v.
a 1 conduisait A sa suite les ames les plus diverses par
les voies de la defiance de soi sans doute, mais aussi de
I'abandon confiant, de la simplicit6. Par dessus tout, il
enseignait la reconnaissance joyeuse: a Epanouissez-vous
Sdans le merci, ripftait-il sans trove, chantez avec moi:
a Dieu soit b6ni ! ,.
a C'6tait une ime de louange, non moins qu'une ame
de contemplation et d'apostolat. nI a r6vel ses souffrances intimes par ce mot si profond: a La mort, ce
n'est pas la fin de la vie, c'est le commencement de
I'amour conscient ). Qui de ceux qui I'ont aime ne voudrait se r6jouir de ceur avec lui maintenant ?... ,
M. Castel inspirait l'amour de 1'Eglise, de la liturgie,
surtout de la sainte messe, dont il parlait avec un accent
si 6mu. Un pretre de ses amis lui ayant fait connaitre
I'Annie liturgique de Dom Gu6ranger, il s'y attacha
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tellement, il en recueillit de si grands fruits que,a maintes
reprises, il le remercia du service qu'il lui avait rendu et
recommandait cet ouvrage A ses dirig6s. L'Annie
liturgique ne quittait point sa table.
Sur I'amour fraternel, il revenait sans cesse et avouait
qu'il concentrait toute son Ame dans cette priere presque
unique: i Qu'ils soient un, comme vous, mon Pire,
en moi, et moi en vous R.(Joan., xvii, 21).

Et relativement A la beaut6 du service divin ?
SLorsque, nous ecrit-on, sous pr6texte de r6aliser
I'uniti mime des voix au cours des offices publics, le
pape Pie X adressa au monde, le 2z novembre 1904,
son Moiu proprio a sur la musique sacree ), le document

fut d'autant plus cher au cceur de M. Castel qu'en lui
donnant sujet de t6moigner sa filiale docilit6 aux directives pontificales, il flattait ses gofts personnels en
matiere de chant d'Eglise. Au t6moignage de ceux qui,
A cette 6poque-lI, ont suivi ses leqons, il ne perd nulle
occasion de signaler l'importance du Motu proprio a
l'attention de ses Qleves. A chaque rentree, il en reprend
la lecture et le commente. Sous son energique impulsion,
1'etude du chant de Solesmes, introduit peu d'annaes
auparavant dans nos deux seminaires, connait une activit6 nouvelle. Des cours de plain-chant sout donnes
quotidiennement ; il s'attache pour y prsider les plus
experts d'entre ses s6minaristes ; lui-mrme se reserve
les reunions generales. Nombre d'eglises lui doivent
siirement de ne pas connaitre encore le sort de celles
qui sont silencieuses ou mortes. Ah ! c'est qu'il donne de
sa personne ! Chanoine, il estime que I'aunusse dont
Monseigneur lui a couvert le bras, n'a pas A lui couvrir
la voix. Ne I'a-t-on pas vu, certain jour de fete, dans une
glise de village, aujourd'hui annexe, rev.tir la chape
des choristes - liturgistes severes, voilez-vous la face et occuper au lutrin la place reservee au maitre-chantre e
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Le Supirieur
du grand seminaire de
superieur.
Voici M. Castel
Montpellier. 11 apporte a ses hautes et difficiles fonctions
la science, ]e jugement, I'expkrience de la vie. Mgr Mignen et Mgr Brunhes lui timoigneront, l'un et I'autre,
la plus absolue confiance. On verra tout a l'heure A quel
point le second I'appreciait. Aux multiples obligations
de sa nouvelle charge,M. Castel ajouterabient6tle ministere des retraites. Nombre de communautes religieuses
en btn~ficieront. Les pretres du diocese de Montpellier,
dans les recollections mensuelles; divers diocees de
France en des retraites pastorales, l'entendront jusqu'A
ces derniers temps. Aum6nier des groupes de professeurs
et de medecins catholiques de Montpellier, qui lui timoigneront toujours la plus haute estime et un attachement
plein de gratitude: que de titres A la reconnaissance
d'un diocse !
Or, il y a six ans, .es premiers symptomes du mal qui
devait 1'enlever se firent sentir. La science et I'affectueux
devouement des m6decins de la Faculti furent impuissants, non peut-tre A soulager, mais A gukrir celui qui
desormais commen"a de vieillir, entrevoyant pourtant
sans frayeur le terme de sa vie. D'une ann6e A l'autre,
on le voyait decliner. Lui, il gardait le silence sur ses
souffrances, ne retranchant rien de son labeur quotidien.
A plusieurs reprises, il avertit ses sup&rieurs de son
ktat de sant6, ne demandant point qu'on le relevat de
ses fonetions, declarant seulement qu'il obeirait au
premier mot sans la moindre observation. g Mes supirieurs connaissent I'6tat de ma eantk, nous confiait-il
un jour ; le reste est leur affaire. Je suis, je serai oi Dieu
voudra que je demeure o.

Nous revoyions le cher infirme ABon-Secours en 1935.
La messe de notre reunion de cours s'achevait A I'autel
de Notre-Dame. II nous entretint alors de notre sacer-
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doce. de la confiance en la divine Providence, de la
Sainte Vierge dont il savait si bien parler... et nous
songions malgre nous que ces brives et fermes paroles
6taient le testament d'un frere ain6 que I'on 6coute
toujours comme un pere, parce que nous retrouvions en
lui les maitres de notre jeunesse clricale : les Maurat,
les Roug6, les Debruyne et les Dequesne.
Quelques jours auparavant, M. Castel avait pr&che
le jubil6 sacerdotal de M. le chanoine Delalande, A Vernon. 11 avait chant6 les gloires du sacerdoce et rappel6
aux fideles qui se pressaient dans la vieille collegiale
qu'un laic est un chretien, c'est-A-dire un divinise. Tout
chr6tien, ajoutait-il - done tout laique baptise - est
un pr6tre en fleur qui dolt comme le pretre offrir et agir ;
offrir avec le pretre, en union intime avec lui, le sacrifice
de 1'autel ;... agir en entourant I'autel comme le Calvaire, pour y puiser la fidelit6 aux ceuvres dont I'autel
est le centre et la source; agir par la docilit6 apport6e
a la parole du pretre ; agir par le devouement passionn6
pour le Recrutement sacerdotal; agir en donnant de
son temps, de ses prieres, de son argent pour 1'CEuvre
des S~minaires...
Ce fut, croyons-nous, le dernier sermon du regrettW
defunt.
De ietour A Montpellier, M. Castel comprit qu'il lui
fallait aller de lui-meme au devant des ordres de ses
superieurs. c J'ai si triste mine, nous 6crivait-il au mois
d'octobre; je fais peur A ceux qui m'approchent ». Le
superieur dimissionna, demeurant encore au seminaire,
mais A titre d'infirme.
Quelques mois plus tard, I'autorite diocesaine obtint
pour lui du Souverain Pontife la permission de c6lebrer
assis la messe, qui demeura sa force et sa joie, jusqu'au
jour of il s'endormit dans le Seigneur.
On a dit que la souffrance achevait les ames. Ce fut
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profondement vrai pour le pauvre patient. Rempli d'un
grand esprit de foi, ecrira Mgr 1'Ev6que de Montpelier
an lendemain de sa mort, il v6cut au jour le jour d'une vie
interieure intense, illuminde par les plus hautes clartes
de la foi. Le mystere de la vie de Dieu en nous, et de
I'amour personnel que nous porte Notre-Seigneur J6susChrist, et le sentiment de la confiance illimit6e, 4perdue,
avec laquelle nous devons nous livrer A cet amour,
faisaient de son Ame une source de lumiere, de serenitk,
de force et d'enthousiasme religieux...
E[ugene] C[OTREL.
(La Semaine religieuse du diocise d'Evreux, 31 otobre
et z 4 novembre 1936).
ALGER : (1911-1921) : Souvenirs missionnaires
Un jour 6tant all6 en compagnie d'un confrere a
Maison-Carr6e, nous fimes regus par le Sup6rieur g6neral des PNres Blancs, Mgr Livinhac. Au cours de la
conversation, le ven6rabie prelat voulut bien nous dire :
( S'il demeure encore de la foi dans les campagnes
d'Algkrie, c'est A vous missionnaires lazaristes qu'on le
doit; ce sont vos predications qui la maintiennent x.
J'ai gard6 le souvenir consolant de ce t6moignage
autoris6; il est A la ouange des missionnaires qui se
sont succ6d6, depuis bient6t un siecle, et ont parcouru,
en l'6vangelisant, le bled alg6rien.
L'un de ceux qui exerc6rent ce ministere le plus
longtemps et avec le plus de fecondit6 fut certainement
M. Archange Castel. Durant une dizaine d'ann6es, en
exceptant une interruption durant lagrande guerre, il
rayonna dans le vaste diocese d'Alger. Je I'ai vu l'ceuvre
et j'ai recueilli partout oil il avait passe, de sa vertu et
de son zMle, les plus 61ogieuses attestations.
Sa pr6dication plaisait ; elle 6tait nourrie, sans doute,
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car il lostsidait dans une mesure plus qu'ordinaire les
sciences ecclesiastiques; littcraire, car il maniait fort
bien la langue francaise: elle sentait saint Vincent et le
grand sikcle par sa reelle et noble simplicite. 11 me livra
un jour le secret de son succes. J'avais donne un sermon
sur le jugement, sermon que j'avais lime au temps oi
j'4tais professeur de belles-lettres. M. Castel m'avoua
ensuite : ACe n'est pas Ca ; je n'ai pas Wttemu et j'ai
visiblement constat6 que vos auditeurs n'etaient pas
pris. Ma pratique est non seulement de me faire comprendre, mais de chercher A me rendre compte si les
auditeurs sentent avec moi. Si je constate que non, je
change la mani&re ». A chaque mission, il ne manquait
pas de raconter 1'histoire de la confession du paysan de
Gannes, qui provoqua le sermon du 25 janvier 1617 a
Folleville. Et il me confia qu'une sorte de grace lui
paraissait attachie A ce recit : il lui attribuait nombre de
conversions on de confessions g6nbrales. Je crois devoir
ajouter que depuis, je I'ai imit6, et que j'ai experiment4
la virit6 de cette particuliere efficacit6.
Malgr6 les premieres atteintes du mal qui finalement
devait I'emporter, M. Castel se montrait fort actif ; pendant les missions il se donnait tout entier : visites,
ornementations, catichismes, confessions, il 6tait simplement et vaillamment A tout.
II avait conquis le coeur des cures d'Algerie et avait
compris les difficultis au milieu desquelles il leur arrive
de se d6battre. Ceux de l'interieur surtout souffraient
de l'isolement physique : ils ne pouvaient que rarement
se reunir entre confrres, les paroisses etant fort 6loignees l'une de I'autre; et les communications beaucoup
moins faciles qu'aujourd'hui: de I'isolement moral
dans un milieu gen&ralement bienveillant mais fort
indiff6rent. M. Castel leur apportait par sa sereine
confiance et ses fraterneis encouragements un reconfort
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bienfaisant. II leur prodiguait I'appui de ses conseils
et 1'exemple de sa dignit6 sacerdotale. Ils souhaitaient
le revoir, autant et plus que leurs fiddles, qui pourtant
desiraient le retour de celui qui leur avait fait tant de
bien.
II y avait alors un de ces prktres, homme fort intelligent, litterateur, musicien, etc., mais tenant de ses

her&dit6s des singularites de caract&re qui faisaient
craindre les poussies de sa riche mais trop ardente et
trop sincire nature. II avait d'ailleurs souffert au grand
seminaire de Kouba dirig6 par nos confreres. Je dus,
apres le depart de M. Castel, aller pr&cher chez cet
eccl6siastique. C'est alors que je me rendis compte de
l'impression profonde que notre confrere avait produite
sur lui : dduction faite des exagerations verbales, il
resultait que M. Castel avait saisi cet homme soi-disant
irriductible; j'ai su, d'autre part, qu'en plusieurs
circonstances il avait connu l'art de lui donner de sages
et prudents avis dont celui-ci fit usage avec avantage.
Mgr Thienard, aujourd'hui 6veque de Constantine,
fut de ceux qui alors, purent et surent appr6cier M. Castel et lui ont conserv le plus fiddle souvenir.
Son Exc. Mgr Leynaud estimait M. Castel A sa juste
valeur ; entre autres temoignages de son estime, i lui
donna le suivant. Diverses circonstances avaient contraint au repos MgrBollon, qui,depuis un certain nombre
d'ann.es, donnait le dimanche, a la cathedrale, la conference 4 la messe des hommes, avec un succes incontestable et ininterrolnpu. Le public se permit d'interpreter
plus on moins exactement cette retraite: d'of un
flottement regrettable lors de la reprise courageuse des
conferences. Monseigneur songea a sauver I'oeuvre et A
remplir de nouveau la cathedrale qui n'offrait plus
qu'un auditoire < lMpreux I.
II s'adressa A M. le Visiteur
pour obtenir M. Castel ; I'autorisation de Paris fut
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accord6e pour l'ann6e en cours. IUest possible que notre
confrere ait 6te flatt6 de ce choix, mais il est certain
que I'acceptation lui coita : il devait renoncer au programme annuel de missions d6jA envisagees, ot il allait
retrouver des cures amis et des auditoires sympathiques ;
il avait A s'adonner A un travail penible de composition
et i s'adresser A un public de choix jusqu'alors favoris6,
par IA meme assez exigeant, et, par ailleurs, un pen
surexciti. M. Castel ne se dissimulait ni la difficult6,
ni les risques. Courageusement il se mit A la besogne, et
Dieu le b6nit. Non seulement claires, mais lumineuses,
doctes et soignees bien que marquees an coin de la simplicitC, ses conferences rallierent sans tarder autour de
la chaire de la cathedrale, les foules d'autrefois ; I'oeuvre
qui p6riclitait fut, grice A lui, difinitivement sauvie.
II avait d'ailleurs precedemment r6pondu avec un
z~le heureux A la confiance de Mgr I'Archeveque.
C'6tait en 1917. Le clerg6 insuffisant du diocese comptait
en outre, un certain nombre de ses membres mobilis.s.
Monseigneur demanda alors A M. Castel d'exercer les
fonctions de cur6e Notre-Dame des Victoires. Celui-ci
fit revivre les beaux jours d'ardeur apostolique durant
lesquels le P. Girard dirigea cette paroisse, en 1845.
Predications, cat6chismes, oeuvres diverses, tout fut
repris ou remanik. Son passage eut l'effet d'une v6ritable mission. L'6glise, ancienne mosquee d'Ali Bichnin,
6tait delabrie, lamentable. Maigr6 les obstacles inh6rents A une pIriode de guerre. M. Castel n'h6sita pas
Aen entreprendre la restauration ; il trouva les ressources
necessaires A celle du sanctuaire, de l'autel et de la sacristie : le mouvement, etait lanc6, et le cure qui vint
apres lui, 1'un de ses amis d'ailleurs, n'eut qu'A achever
l'oeuvre si bien et si vaillamment commencie.
Et qu'on ne croie pas qu'il se d6pensit de maniere
si large uniquement dans les emplois qui le placaient en
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vedette. Lors de la r6partition des Missions Adonner dans
l'ann6e et qui itait itablie en conseil, sous la pr6sidence
de M. le superieur, je ne me souviens pas que M. Castel
ait jama;s manifesto le d6sir d'aller de preference ici que
1L; il cherchait plutot A faire attribuer A tel de ses
confreres telle paroisse qu'il pensait pouvoir lui agreer
davantage. II acceptait simplement, si on le lui proposait, le dernier petit village du bled. J'ai djai not6 sa
conduite si simplement d6vou&e au cours des missions,
mais un fait eclaire mieux encore la puret6 de son zde.
En 1920, Mgr 1'Archeveque 6mit le voeu de voir I'un des
quatre missionnaires se charger exclusivement des
Annexes, et sous cette appellation, on entendait, non
seulement les villages dotes d'une 6glise et priv6s de
pretres, par suite de ]a plnurie du moment, mais encore
les centres plus r6cents de colonisation, ne possedant pas
de lieu de culte pour les europeens, pen nombreux
d'ordinaire, qui s'y ktaient 6tablis. Or, je le vis dans la
disposition, lui qui etait le mieux cot6 et le mieux dou6
de notre 6quipe, - mes confreres d'alors n'y contrediront point -

je le vis done dicide, si un autre n'avait

pas accept6 ces fonctions, A les assumer lui-meme. II
ne voyait que ]e bien a faire ; il y avait des ames Asauver,
cela lui suffisait.
Un travail cach6 auquel il s'adonna avec fruit fut
la direction des ames. Ces imes il les aimait : elles Je
sentaient ; il les aimait chritiennement et fermement,
aussi suivaient-elles docilement ses conduites viriles et
d'une austere douceur. II voulait lui-mm&e et savait
faire vouloir. J'en parle d'explrience. II 6tait A I'4gard
des imes afflig6es d'une inalterable bont6 ; envers les
ames tourment6es d'une patience a toute 6preuve, que
je qualifierai volontiers d'heroique. Je le sais, car apres
son d6part d'Alger, j'ai recueilli les confidences de quelques-unes des premieres et appris des secondes comment
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ii supportait, dans la charit6 et une inalterable 6galit6
d'Ame et cela, longtemps et sans d6faillance, leurs importunitss, et de quel coeur il s'efforgait de les 6clairer,
les soutenir, les soulager dans leurs t0n0bres ou leurs
d6tresses.
Entre autres moyens qu'il conseillait et peut-etre
celui sur lequel il insistait davantage 6tait la d6votion
envers la sainte Eucharistie et la frequente communion.
Lorsqu'il prechait des retraites de Communion solennelle il faisait communier chaque jour les enfants qui
avaient diej fait leur communion privee, et je 1'ai
entendu maintes fois r6piter, avec une sorte de tenace
conviction, que la meilleure preparation A une communion, c'est la communion qui la precede. A 1'objection
qu'on lui opposait que ces petits algeriens n'ktaient pas
assez pr6par6s, qu'ils pouvaient difficilement profiter de
1'Eucharistie, il trouva un argument contraire et qu'il
pensait victorieux, quand je racontai qu'ayant A pr6parer a la communion priv&e un enfant de 7 ans, alors
que je demandais A cet enfant: ( Pourquoi veux-tu
recevoir le Petit J6sus ? ) celui-ci me fixant d'un beau
regard limpide, r4pondit simplement : ( Parce que je
l'aime i ».

M. Castel missionnaire fut vraiment de ceux que saint
Vincent desirait ; un ouvrier qui travaille.Je me souviens
de I'indignation que manifesta un jour M. Coste a
propos d'une personne qu'il jugeait peu laborieuse:
a Mais, enfin, disait-il, ne devons-nous pas travailler
sans reliche ? Voyez les ouvriers, ne travaillent-ils pas
du matin au soir ; nous aussi nous devons faire notre
journee ,. Comme M. Coste,

bien que sur un autre

plan, M. Castel faisait u sa journ6e o. Le travail ne lui
manquait pas, car il 6tait fort demand&. Et au retour
a la maison, il se mettait a une nouvelle besogne ; c'est
alors en effet qu'il retrouvait ses ceuvres charitables,

-- it>9 -ses nombreux diriges, personnes du monde et sceurs,
et qu'il 6crivait.
Cette ardeur A l'ouvrage itait, non pas comme on
pourrait le croire, la satisfaction de gofts personnels ;
mais 1'accomplissement du devoir. En effet, il lui arrivait, ]es annees et les infirmitis faisant leur oeuvre, de
sentir le poids du fardeau. Et il m'avouait un jour, qu'il
6prouvait le besoin d'occupation plus stable et d'une
action plus suivie. D'autre part les ipreuves ne lui
manquerent pas qui, cependant, ne ralentirent en rien
son zile. A Alger, il traversa deux periodes critiques.
Et j'ai remarque avec 6dification, que dans la suite, lorsque la conversation portait sur ces ivenements penibles,
il gardait un discret silence et ne se permit jamais 1i
moindre mot au sujet de ceux qui avaient pu.le faire
sonmfrir. Une seule fois il m'adressa, en particulier, une
allusion assez pouss6e, mais c'4tait pour me primunir,
et la suite me prouva qu'il avait bien fait.
11 6tait d'ailleurs tres cordial avec ses confreres, et
je ne saurais dire sa condescendance et ses d6licatesses
A l'egard de son compagnon dans les missions. Il ne
tentait certes pas de 1'effacer, mais bien au contraire
de le faire valoir et de ]'aider de toutes manieres. Cette
charite procwdait d'une humilit, sans 6talage, comme
il convient, mais indeniable. II fallait qu'elle existit
chez lui, pour que, choisi comme confirencier Ala cath6drale, il passAt le texte de ses discours A l'un de ses
confreres, le priant de les corriger. Les correctionsfurent
rares et le correcteur demeura touch6 de ]a bonne grace
avec laquelle M. Castel les accepta. II habitait, en
I'ancienne maison mauresque de t'impasse Saint-Vincentde-Paul, une sorte de mansarde allongee, pen commode
et assez mal 6clairie, au troisieme etage. II eut.plusieur4
occasions de changer de chambre; la sienne eut 6t.
disignee pour de nouveaux arrivants plus jeunes; malgri

-- 140 les offres qui lui furent faites, ii n'y voulut jamais
consentir.
Je n'ai v6cu avec M. Castel qu'en Algerie et je ne
suis alli: Liege que pour le remplacer numriquement.
Mais j'ai pu me rendre compte que son court passage
en cette maison lui avait d6jA acquis une estime semblable a celle dont il jouissait & Alger : seurs et cures
6taient intarissables d'&loges a son sujet et de regrets
pour son 6loignement.
On nous a dit, lors de la conference sur les vertus
pratiquees par M. Benizet, qu'une de ses consolations,
a I'heure de la mort, etait la pens6e des prieres,
qu'offraient et qu'offriraient pour lui, ceux et celles
auxquels il avait fait quelque bien. M. Castel, en ses
deriiers jours, eit pu trouver un motif d'immense consolation, a la pensee du souvenir pieux et reconnaissant
que lui gardent devant Dieu, les nombreuses ames
auxquelles son ministere fut si intensement profitable,
ne fit-ce que durant les annees de son actif apostolat
comme missionnaire missionnant.

25 novembre 1936.aurice

COLLARD.

Maurice COLLARD.

MONTPELLIER : (25 aoit 1924-9 octobre 1936)

Le grand siminaire
En octobre 1935, M. Castel, frapp6 du mal qui allait
1'emporter un an plus tard, devait abandonner la direction du grand seminaire de Montpellier. II demeura
cependant parmi nous et fut pour tous, dans sa maladie
et ses souffrances, un sujet d'6dihcation constante.
II 6tait reste onze ans, de 1924 a 1935, suporieur du
grand seminaire et avait en meme temps assure, tant que
ses forces lelui permirent, la predication des recollections
sacerdotales au clerg6 du diocese. Aum6nier par sur-
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croit, durant quelques annies, des professeurs catholiques de 1'Universit6 et des m6decins de la Societ6
Saint-C6me il avait obtenu de ces messieurs une estime
profonde et un attachement dont t6moignerent les soins
devoues et benivoles des m6decins et des professeurs
A la Facult6 de m&decine.
Il eut pendant tout son s6jour A Montpellier une
grande influence sur le clerg6 : siminaristes et pretres.
Le secret de cette influence et de son prestige fut I'esprit
hautement surnaturel qui I'animait et inspirait toutes
ses d6marches. II joignait en effet, A une rectitude
exemplaire de vie, une hauteur de vue qui lui faisait
tout envisager A la lumiere surnaturelle: foi profonde,
bont6 pr6venante et delicate, 6nergie farouche dans la
poursuite du bien en lui et chez les autres, tels sont les
principaux traits caractiristiques de sa vie. L'intensit6
de sa foi, son application dans les moindres details de
la vie ont frapp6 ecclisiastiques et laiques qui out approch6 de pros notre regretti confrere.
Mais 1'esprit surnaturel s'incarne dans des 6tres de
chair et se manifeste, sans le d6truire, A travers le temp6rament propre de chacun: d'ot l'originalit de la
figure de M. Castel. II 6tait assez peu sp6culatif, tres
porte a I'action et A 1'action rapide, intense. Volontaire
et entier, se prioccupant m6diocrement des nuances, sa
psychologie etait des plus simples : quelques principes
aux contours nets et precis, quelques axiomes categoriques lui suflisaient ; sa vigueur d'affirmation, sa conviction personnelle servaient A l'occasion de demonstration et de preuves. Par ailleurs, de temperament vif
et peu port6 A envisager les multiples aspects et nuances
d'une question ou d'un probleme, il extcriorisait vite
ses desirs et n'avait de cesse qu'ils ne fussent realises.
Quand une idee 1'avait frapp6, elle envahissait tout son
etre, il en vivait lui-meme intens6ment et s'en faisait
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le diffuscur continu. Dais le detail de sa vie, cela se
traduisait parfois avec un certain pittoresque qu'avaient
nott quelques s6minaristes chez qui la veneration du cher
suerieur n'avait pas supprim6 l'exercice de la petite
malice juvenile. Etait-on enrhuine... souffrait-on d'un
lumbago... d'une fatigue de tote... il n'y avait qu'un
remede ? et il le pr6nait, et vous le procurait de ses
deniers, immediatement : pilules des Vosges, colutoires,
etc... On en riait !...

Mais ce monoideisme avait dans l'ordre spiritu•e et
intkrieur des cons6quences autrement profondes et
f6condes. M. Castel avait &t6 saisi par cette idWe que la
grace est en nous une participation a la vie de Dieu :
la grdce divine. Des lors sans cesse ces mots revinrent sur
ses levres ; sans s'embarrasser des discussions, des distinctions des theologiens, ilpr&•ha, enseigna et exploita
cette r6alit6 dans toutes ses conferences, lectures spirituelles et pr6dications ou directions. II semblait qu'il
n'y eit pas pour lui de mystere, tant il vivait cette
idee pour lui-meme et l'nculquait aux autres avoe force
et audace dans les expressions. II ea poussait d'aileurs
les consequences aussi loin que la logique le pennettait,
parfois aux extremes. A un jeune seminariste qui se
preseatait a lui pour Ia premiere fois, itdemanda UB
jour : K Quelle est, mon fils, votre date de naissance ? ,
Et le jeune homme de dcliner son 6tat civil, mais M. Castel l'interrompt : g il ne s'agit pas de cela, votre aissance
veritable, mon fils, c'est votre bapteme; quand atesvous a~6 la vraie Vie, Ila vie divine, quaad aves-vons
ete baptise ? Et comme Ie !sminaristeignorait le jour de
son bapt6me, M. Castel s'6tonna et ea lecture spirituelle
fit part de son sentiment. Aussi chaque nouveau venu
4tait-il averti par kes anciews de s'enquerir de la date de
son bapti6e. Tel autre, ayaait um jour d'hiver, oubki
de fermer portes et fenetres comme son office lui en
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faisait un devoir, M. Castel le reprimanda en ces termes
( Mon fils, vous n'avez pas ]a foi ». Le skminariste mit
un moment a saisir le rapport, le devoir professionnel
lui paraissant, dans le cas prisent, tres minime. Discr6tement on souriait de ces outrances ; pour d'autres on
aurait parli de manie, de bizarrerie ; mais chez M. Castel, les actes et les attitudes extirieures 6taient trop
1'expression de ses sentiments. Ces sentiments, on les
devinait puises a la source profonde de la plus pure foi
divine. L'on sentait vivement entre ses sentiments et
ses paroles une parfaite concordance qui imposait
I'estime et le respect. Chacun ktait Idifi6 et touch6 par
son ton convaincu ; d'oi l'influence profonde qu'il
exerca sur tant de pretres et de s6minaristes. Sa vie fut
ainsi d'une belle unite et d'une parfaite logique. On le
vit mieux encore quand, retire en sa chambre de malade,
souffrant horiblement, il disait un jour, apres avoir cit6
quelques beaux passages d'un de ses sermons sur la
souffrance: c VoilA ! et maintenant il me faut itre
cons6quentt.
Cette vie intrieure profonde, cette vie divine n,
M. Castel l'entretenait par .une piett liturgique tres
assidue. II traduisait la liturgie selon son temperament,
et jusque dans ses gestes et attitudes on sentait un peu
de raideur et de solennit-. En spiritualit6, il connaissait
mieux saint Paul que saint Jean; son temperament
s'alliait mieux aux formules fortes, parfois heurt6es de
1'ApOtre, A sa physionomie inergique et passionnie,
qu'aux 6panchements et a l'onction du Bien-Aimn.
M. Castel s'6tait 6pris de ]iturgie A travers Dom
Guranger, et en cela comme en tout le reste, il s'6tait
laiss! prendre tout entier et en vivait. II entendait
inculquer ses convictions et ses pratiques aux autres.
Scrupuleux dans I'observation des moindres rubriques,
il apportait dans 1'accomplissement de toute fonction
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liturgique une klnteur parfois solennelle et qui paraissait disproportionnbe, mais il tenait A inspirer le respect
des choses saintes. Comme il pensait dire la messe aussi
parfaitement qu'il est possible de le faire, il voulait
qu'au demier trimestre les diacres seuls la lui servent
afin de prendre modele. Durant sa maladie, contraint
de cClCbrer dans notre petit oratoire, et assis (en ayant
obtenu I'indult) il continua a servir d'exemple. Au
chceur, sa tenue etait toujours tres digne et empreinte
d'un profond recueillement ; il se montrait exigeant
pour les autres. Un de ses confreres, 6tant venu un soir
d'hiver, assister A un sermon tardif, revetu par-dessus
son surplis d'un ample manteau, M. Castel sur-le-champ
en fit 1'observation non sans quelque vivacit6 ; en vain
lui fut-il repondu que le surplis protegeait moins du
froid que le manteau ; il fallut exprimer un ferme propos
pour I'avenir.
Une de ses grandes joies 6tait de participer activement
aux fonctions sacr6es et jusqu'a l'an dernier il se fit un
honneur de publier au choeur de la cath6drale d'une voix
forte et tres martel6e, le praeconium paschale.
La liturgie n'6tait pas a coup stir pour M. Castel simple
ciremonie exterieure scrupuleusement et rigidement
accomplie. Il s'en nourrissait et tout sp6cialement de la
sainte messe. Jusqu'au bout il eut la consolation de la
c6l6brer, et il n'6tait pas loin de faire appel comme d'abus
lorsque, au nom de la prudence et de l'avis des m6decins,
M. le Superieur lui demandait de s'en abstenir, en des
jours de grande faiblesse et de recrudescence du mal.
Sa messe, c'etait sa vie, et durant sa maladie, le desir et
la volonte de celebrer lui donnerent une inergie surhumaine.
Avec la messe, le breviaire etait sa grande d6votion,
et c'est avec 6motion que les siminaristes, qui assisterent
A la ceremonie des derniers Sacrements, se rappelleront
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le conseil qu'il leur donnait alors: , Aimez la messe,
aimez votre breviaire " pour les ames ,. Les prieres
liturgiques, toutes les prieres etaient r6cit6es parlui avec
une lenteur qui paraissait excessive quand il s'agissait de
prieres de communaut6 et faites en commun. Plus d'un
visiteur a Rt6 surpris par la longueur des mediantes et
leur introduction, quelques rares fois cependant, en des
textes ou versets qui n'en comportaient pas; mais
M. Castel, outre 1'impression de pi&t6 et de recueillement
qu'il voulait donner se nourrissait de ses formules et de
leur substance.
On pourrait croire M. Castel rigide et austere dans ses
rapports exterieurs, rendant ]a vertu peu aimable.
En fait, il n'en etait rien, tellement sa bonte etait profonde, provenante et delicate. II aimait ses seminaristes ;
son accueil 6tait toujours plein d'affabilite souriante.
Tous se sont fait un devoir, apres sa mort, de publier les
t-moignages de bont6, de dalicatesse et d'attention qu'ils
avaient 6prouv6s de leur ancien superieur. Et si parfois
il se montrait s6v&re et rigide, on sentait trop en lui la
conviction profonde, le disir d'une perfection plus haute,
pour en garder un penible souvenir.
Sa bonte I'amenait a etre tres confiant, trop confiant
parfois, car, sa psychologie 6tant simple, il ne souplonnait pas toujours la complexit6 de l'Ame des autres et
fut de ce chef victime de quelques erreurs d'appriciation. II 6tait incapable de faire la moindre peine volontaire A quelqu'un et s'il avait cru offenser ou peiner, il
n'attendait pas longtemps pour s'enexcuserhumblement.
Au cours de sa maladie, il eut, bien malgr6 lui, quelques
mouvements d'humeur, quelques paroles un peu fortes ;
il en souffrait le premier et s'ing6niait par son sourire
et sa bont6 A se les faire pardonner. C'6tait d'ailleurs
chose aisle, car nous 6tions dans I'admiration de sa
g6n6rosit6 et de son 6nergie. Cette 6nergie il l'employa
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jusqu'au bout a menier la vie de Commnunaut ; il aimait
tant A se trouver parmi nous, au milieu de ses s6minaristes, et durant les vacances, alors qu'il n'y avait pas
parmi les confreres presents de brasassez vigoureux pour
le descendre sur son fauteuil, comme le faisaient avec
tant d'empressement les seminaristes, il se trainait,
s'accrochant A la rampe pour descendre encore an petit
refectoire et vivre quelques minutes avec ses confreres
reunis. II aimait A nous voir gais, et lui-meme entretenait
parmi nous cette franche et sereine gait6 qui, en meme
temps qu'elle dMlasse, entretient l'union et I'affection
fraternelle. Quam bonum et quam jucundum habitare
fratres in unum! Avec lui c'6tait une realit6, et pourtant il
souffrait terriblement, mais son energie dominait le mal.
Quele energie ! ce mot 6tait devenu synonyme de
S.Monsieur Castel ,. Effectivement il d6routa les midecins
et 1'un d'eux attribuait a son energie cette puissance de
resistance au mal. Les soins les plus assidus et les plus
comp6tents, les attentions et les soulagements possibles
ne lui ont jamais manque. II fut soigne et suivi dans son
mal, comme aucun malade, et cela pendant des mois,
mais sa volont6 semblait plus efficace A elle seule que
tous les traitements. La mort n'ayant pu le saisir en
6tat de veille, fit son oeuvre au matin du vendredi
9 octobre, alors qu'il dormait sans d6fense.
Ses funhrailles c6lbries le lundi suivant furent
suivies par un nombre considerable de pr6tres. Monseigneur, retenu a Paris, tint i faire lui-mme en une
magnifique lettre' A son clerg6, 1'l6oge du d6funt.
x. Voici ce mot du cac de Mgr Gabriel Brunhes, dique de Monpellier :
Lettre de Mgr 1'v&vque de Montpellier au clerg6 de son diocese &i'occasion
du deces de M. le chanoine Castel, ancien sup&rieur du grand s6minaire.
Chers Messieurs,
Avec le grand s6minaire et la famille spirituelle A laquelle appartenait
M. le chanoine Castel, c'est, n'est-il pas vrai, tout le diocese que la mort du
viner6 Superieur met en deuil et vous ne seres pas surpris que votre Eveque
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Puisse-t-il, du haut du Ciel, veiUer sur la fanille du grand
s6minaire de Montpellier.

tienne & rendre, en votre nom Atous, un honunage de religieux respect et de
cordiale reconnaissance A cette chbre memoire.
Ce que M. Castel a fait pour notre Diocese, tous le savent. Des annecs
durant, il a mis toutes les ressources de son intelligence, de son ccur, de son
ame hautement sacerdotale, an service de cette ceuvre importante et delicate entre toutes qu'est la formation des aspirants as sacerdoce. 11 s'tait
fait pour lui-meme, das le temps de sa propre Aducation cliricale, un ideal
trs elevi de la perfection que requiert le sacerdoce. II a toujours poursuivi,
pour son propre compte, le progres croissant dans lintelligence et i'amour,
des vertus requises chez celui qui participe au sacerdoce du Christ, qui le
continue su la terre en son ceuvre redemptrice et doit s'efiorcer de reproduire
lemoins mal possible, en sa propre vie, les vertus du Maitre. C'est pourquoi
P'aotait6 de arxemple est toujours venuecorroborerpuissamment les paroles
ardentes et fortes qui exprimaient pour les sminaristes, les saintes exigences
de lear Sap6ieo.
L'oeuvre comme nce au seminaire, M. Castel I'a contiauee, des annees
durant, non seulement par l'accueil toujours prevenant fait Atous les pretres
qui venaient lui demander aide et coseil, mais par la predication des rcollections sacerdotales. En depit des atteintes dont sa sant6 souffrait deji,ila
leplus longtemps possible, persevere dans ce labeur f6cond, ou nous savons
que sa parole et sou action oat tonjours 6et tris goutees. Nous en avons
maintes fois recueilli parmi vous le t6moignage.
Le aile ardent du regret t Superieur seAtndait aussi,comme il convient,
Ala famille de Saint Vincent de Paul, et aux Filles de la Charitf.
A rheure ou j'arrivais dans notre Diocise, il Atait encore charge des fonetions d'aum6nier auprgs des groupes de grofesseurs et de mAdecins catholiques, et tous savent quelle haute estime et quel attachement rempli de
gratitude lui ont conserve tous ceux qui oat eu le privilege de beneficie de
ce ministere.
Ajouterai-je que M. Castel etait 1'ame de nos conseils, et que le seal dsir
dlsinteresse du plus grand bien des Ames an service du Diocese a tolaours
inspire ses avis ?
Que de titres done A notre reconnaissance ! Mais rinfluence du cher d6funt
s'exerait non seulement par ses paroles et ses actions, mais encore plus, s'il
se peut, par le spectacle de sa vie, et ce contact poamettait A ceux qui I'approchaient, de deviner les richesses de son Ame.
Rempli d'ua grand esprit de foi, il vivait, au jour le jour, d'tue vie intense,
illuminke par les plus hautes clartis de la foi. Le myst&re de la vie de Dieu ea
nous, et de l'amour personnel que nous porte N.-S. J.-C., et le sentiment de
la confance illimitbe, 6perdue, avec laquelle nous devons nous livrer A cet
amour, faisaient de son Ame une source de lumikre, de sreniti, de force et
d'enthousiasme religieux No me coa6ait-it pas, dans l'une des dernieres
visites que je lui ai faites, qu'au milieu des souffrances et de l'impuissaace
croissante oa i 6tait r6duit, it etait daus une joi sans cesse entretenue par
sa foi sans ombre en 'anmour misericordieux de aotre Sauveur ?
Ame de lumikre, an antre trait caract-ristique de cette belle Ame c'6tait
la force. Rien ne P'arretaitsur la route de ce qu'il considerait comme le devoir.
Une <Aie maitresse du corps qu'elle animes, c'est le spectacle eimouaant
qu'il nous a donne, pendant cette annie de retraite forc6e, oi il a lutt6 contre
la maladie et la mor -

si abandonne qu'il ftt

la volonti divine -

avec

une puissance de domination, revelatrice de son energie morale.
Mais ettte volont6 nergique et tenaca s'inclixait devant 'autorit6 de

-

148 -

ALLEMAGNE
LE TRES HONORt PiRE SOUVAY EN RRtNANIE
(14-17 octobre 1936)

11 faut remonter de quelques lustres pour rejoindre,
dans la chronique de la Province d'Allemagne, la dernitre visite d'un Sup6rieur g6neral de la Compagnie.
Ce fait seul serait raison suffisante pour fixer en quelques
mots le souvenir du sejour de N. T. H. Pere parmi nous.
La pens6e ensuite que tout ce qui touche A la personne
de N. T. H. Pre est d'int&r&t gineral pour tous les
enfants de ]a grande famille de saint Vincent, me d6cide
A confier ces notes aux lecteurs des Annales.
A mon retour de Berlin, oA j'avais 6t6 convoqu6 A
une session extraordinaire de 1'Association des Sup&rieurs Provinciaux d'Allemagne, je recus A Hildesheim

l'Eglise, avec une docilit6 d'eniant. L'amour de cette Eglise, qu'il a si bien
scrvie, t'emportait sans hbsitation sur toutes les pr6ferences personnelles.
Qu'il s'agisse du Souverain Pontife et de ses directives, qu'il s'agisse du Chef
du Diocese, qu'il s'agisse de ses Superieurs Religieux, son attitude etait
toujours celle de l'obeissance resolue, conseutie d'avance an nom de la foi
qui lui faisait voir en eux tous l'autorite de Jesus-Christ lui-meme.
Cette attitude de confance filiale envers rEglise lui permettait par ailleurs
de suivre avec une curiosit6 sympathique les mouvenents d'id6es et les
initiatives apostoliques de notre temps. II avait garde une jeunesse d'Ame
et une flamme d'enthousiasme qui l'apparentaient d'avance aux fonnes les
plus nouvelles de 'action catholique.
Sa physionomie distinguee exprimait bien la noblesse de son ime, et, d'un
entretien avec lui, on sortait Qleve et encourag6. Pour ce qu'il a fait et pour
ce qu'il etait, nous avons done le devoir tras doux a remplir, de prier pour le
repos de son Ame. II est bien permis d'esparer que les dures soufirances enduries out achev6 ici-bas les purifications qui peuvent s'imposer aux ames
les plus elevees. Mais nous tous qui avons bneficie de ses exemples et de son
apostolat nous aurons A coeur de lui temoigner par notre souvenir, devant
Dieu et au saint autel, la gratitude de tant d'ames sacerdotales et de tout ua
diocese.
Croyez, chers Messieurs, Amon tres affect neux d~vouemenet en N.-S.

f

GABRIIEL

Eiuev4 de MontpcMicr.
La Semaine religieusedu diocese de Montpellier (17 octobre 1936)
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le mot du T. H. Pere m'annongant son arrivie A Cologne
pour le 14 octobre. a A bient6t la joie de vous revoir *...

Cemot du Pere et ses d6sirs a realiser donnent des ailes...
brfilant les 6tapes, j'arrivais. Point ne fut besoin, ainsi
que je le fis savoir A N. T. H. Pre, de donner communication de cette bonne nouvelle A la Province. Dans
I'exubrance de leurs sentiments, nos sceurs, ayant eu de
leur ct6 1'annonce de cet 6vWnement, s'6taient chargees
de le proclamer Urbiet Orbi. Je n'eus donc plus qu'A me
rejouir avec ceux qui se rejouissaient dejA, mime dans
la famille des missionnaires.
Les pourparlers diplomatiques, le mot n'est pas de
trop, il ne s'agissait de rien moins que de faire un juste
et 6quitable partage du temps que N. T. H. Pare avait
& donner aux sceurs et aux confreres, les pourparlers
diplomatiques ayant abouti i fixer en grandes lignes
le programme dans lequel plusieurs points devaient par
force rester en suspens, on attendait la communication
de 1'heure exacte de l'arrive du Pere A Cologne. Ce
devait etre le mercredi 14 octobre A 17 heures 4 minutes.
Ayant su que le T. H. Pre arrivait seul, je partis pour
le recevoir A la gare frontiere d'Aix-la-Chapelle. Je longe
le train de Paris, arrive quelques minutes avant le
mien,...point de Pere. Je repasse, scrutant compartiments et voyageurs,... meme resultat. Montant alors
pour inspecter de 1'interieur les deux wagons dans lesquels vraisemblablement le Pere devait voyager... je ne
trouve rien encore dans la premiere voiture. L'aura-t-on
bien renseign6 ? Je passe A la seconde voiture... rien,
si ce n'est un chapeau ecclksiastique franoais dans le
filet d'un coin. Ce chapeau me rassura... un signe...
signum est quod repraesentataliquid aliud a se cognoscenti
potentiae. U est bon de se rappeler en toute occurrence
de la vie les principes eclairant les situations difficiles.
N. T. H. PNre rentrant des formalites du contr6le
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d'argent, ime trouva de planton devant son compartiment. Nous fhmes de suite in medias res. Le train
avait deja contourn la ville, quand le Pere chercha
a voir au moins les tours du d6me qui abrite les restes
mortels de a Saint ) Charlemagne. L'heure de trajet
d'Aix-la-Chapelle a Cologne passa sans doute plus rapidement pour moi que pour ceux et celles qui nous attendaient en gare de Cologne. Le nouveau Superieur de la
maison de Cologne se trouvait IA avec le Directeur des
seurs et l'indispensable et toujours devoue frere Konrad,
puis ma Sceur Visitatrice avec tout son etat-major.
Rapides presentations et salutations, sans la rev6rence
d'usage pourtant de la part des sceurs, je m'6tais pernis
de leur inculquer cela, la reception en effet attirant
deji assez la curiosit6 du public.
A la Stolkgasse, les cloches annoncent I'arrivde de
notre hMte, les confreres et freres sont dans la joie de
pouvoir saluer le successeur de saint Vincent. Les devotes du quartier accourent A la chapelle se demandant
ce qui s'y passe et un bon cur6 .entrant dans la maison
et voyant les drapeaux, les guirlandes, les lanternes
vinitiennes s'enquit avec humour s':l y avait par
hasard Schiitzenfest chez les Pres. II y avait bien plus
que cela! Apres le repas du soir le T. H. Pere voulut
bien se rendre dans la salle de recreation, agrImentde
comme aux plus grands jours de fete, pour y passer one
heure au milieu de ses confreres. Ce fut pour tons une
heure d'intimitA confraternelle dont on gardera longtemps le souvenir. Nous qui fimes dans la joie, nous
n'oubliAmes pas de compatir avec le T. H. Pere aux
confr6res d'Espagne desquels nous efimes A cette occasion quelques nouvelles. Flere cum fientibus, gaudere
cum gaudentibus n'est pas, dans la famille de saint Vincent surtout, une simple th6orie mais un devoir pratique. Longtemps encore dans la nuit le Pere put voir,
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de ses fenetres dans la cour. la multitude de lumieres
aux couleurs varides qui symbolisaient la douce joie des
cceurs de ses enfants heureux de le posseder au milieu
d'eux.

Le lendemain 15 octobre, fete de la grande sainte Th6rose, pour laquelle, le T. H. Pore semble avoir une
devotion prononc6e, ce fut le jour pour nos sceurs
de posseder le T. H. Pere au milieu d'elles. A 5 heures
et demie dejA il 6tait rendu A Nippes pour y
dire, en ce jour de cloture de retraite, la messe
de la communaut&. A 8 heures les Sup6rieures des maisons de Cologne s'6taient jointes aux soeurs de la retraite et aux sceurs, grandes et petites, de ia maison
centrale pour la r&ception officielle du T. H. Pere.
Je laisse A d'autres le soin de dcrire cette fete de fa-nlle.
Ce n'est pas de l'indiscr6tion pourtant, si je retiens ici
un trait d6licieux, qui denote en meme temps jusqu'oi
va la cannai.sance au moins theorique que le Pere posskde ', la langue allemande. Ayant dit qu'il avait A
transmettre aux soeurs de la part de leur T. H. Mere
, une telle quantite d'affection maternelle a qu'il en
aurait eu presque A payer des impOts A la douane, la
sceur Visitatrice traduisit ce passage en allemand par
ces mots c une telle quantite de saluts maternels a
sur quoi le Pare rectifia ( Non, non... c'est mtterliche
Liebe qu'il faut dire ). On peut juger de l'enthousiasme
des sceurs et on ne sera pas Otonne non plus qu'une
heure apres j'tais dejA au courant des choses.
A Io heures j'allais prendre le T. It. P&re A la Maison
centrale des sceurs pour le ramener chez nous. II voulut
bien se pr&ter Aune photographie au milieu des confreres
presents. A midi il fallait etre au palais de S. Eminence
pour l'audience fixee. Elle dura... un peu plus longtemps
que les audiences que le Cardinal concede habituellement! Quand N. T. H. Pere en sortait nous eimes
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tout juste le temps de faire une rapide visite a la cathedrale. II ne m'en voudra pas si je divulgue ici une confidence qu'il me fit Acette occasion, c'est qu'il ne voudrait
avoir de statue Ala mani&re de celles des anciens iveques
de Cologne qu'on voit, autour du chceur de la cath&drale,
couches A moiti6 et accoudes sur leur sarcophage. Le
temps pressait car on attendait le Pare A I h. /2 pour
le diner ala Maison centrale des sceurs. Les confreres
aumniers de la maison, M. le Directeur, le Supkrieur
de la maison de Cologne et meme le Visiteur eurent
1'honneur d'etre invites A ces agapes. Apres avoir entretenu encore pendant un temps les confreres avec 1'aimable simplicit6 qui le distingue, le P&re quitta la
Maison centrale, toutes les soeurs 4tant rangees sur
son passage faisant leurs reverences c tout comme au
seminaire de Paris , observait ma soeur Visitatrice.
A 4 heures precises, comme il avait Wt6 fix6 dans le
programme, nous nous trouvions chez Mgr le Vicaire
g6neral. Au retour de cette audience, qui ne fut pas
courte non plus, nous passAmes au milieu de 1'admiration publique, a cause de nos soutanes, A notre gglise
paroissiale, qui a I'honneur de poss&der les restes de
saint Albert le Grand. Apres le souper de la communaut6
le T. H. Pere voulut Wtre encore quelques instants au
milieu des confreres avant de se retirer.
En vertu du partage juste et 6quitable d'apres lequel,
le premier jour, nous avions g6nereusement cede N.
T. H. P6re A la communaute des soeurs pour y dire la
messe de cl6ture de retraite, donnant ainsi A un grand
nombre de ses Filles l'occasion de recevoir la communion de ses mains, le Pere voulut bien, le dernier jour
de son passage A Cologne, offrir le Saint Sacrifice dans
la chapelle des missionnaires. Un certain ncmbre de
sceurs des environs s'y trouvaient de nouveau et le
peuple chantait comme c'est l'usage les dimanches et
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les jours de f&te. Son Eminence ayant exprime le d6sir
de voir encore une fois N. T. H. Pere avant son depart,
je I'accompagnais A Io heures A 1'archevechb. Une
derniere visite A la soeur Visitatrice, le temps de diner et
de prendre cong6 des confreres et nous voilA en route
pour nos maisons de Schleiden, de Niederpriim et de
Treves.
Dans la cour du ch~teau de Scbleiden, superieur,
confreres et freres sont IA heureux de pouvoir saluer
M. le Superieur general. Le temps est 6videmment un
peu court, mais le Superieur de la maison guide et explique de son mieux en francais l'histoire ancienne et
moderne du chAteau et ses principales curiosit6s. Le
T. H. Pere admire les belles salles aminagees selon les
exigences du temps aussi-bien que les vieux coins de la
ma'son qui gardent les caracteristiques du passe, les
murailles 6paisses de ces constructions massives, la
situation superbe du chiteau dominant la ville et la
vall6e, les forkts immenses tout autour, et la vue magnifique dont on jouit de tout c6ti 1'enchante visiblement.
Outre le plaisir d'avoir vu les confreres et leur ceuvre,
les monties et les descentes dans ce vieux chateau, qui
n'est pas dote d'ascenseur, nous ont fourni, apres une
bonne heure d'auto, la detente necessaire pour continuer notre randonn6e. Les soeurs viennent saluer le
Pre avant son d6part et regoivent elles aussi la bn&diction du successeur de saint Vincent.
Nous montons maintenant dans l'Eifel. Le temps est
favorable, les routes sont excellentes, pas d'obstacle
devant nous, on gagne du temps. N. T. H. Pre se plait
A voir ces douces vall6es, les forkts dans leur parure
automnale, les vues ktendues que 'oeil mesure des
hauteurs. Tout en causant du present et du futur cfe
la Province, il fait de temps A autre des reflexions sur
le paysage que nous traversons, re-fixions qui me font
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d&couvrir chez lui des connaissances botaniques que je
ne lui savais pas et admirer des reminiscences de po6sie
bucolique que la vue de cette nature lui rappelle la
memroire. Le temps passe trop vite A mon gr6.
II est 4 heures quand nous descendons A Priim.
Quelques minutes apres notre voiture s'arrete dans
la cour de l'6cole apostolique. Nos jeunes gens sont Ii,
ranges militairement, drapeau en tkte de chaque section,
au garde d vous. Apres les salutations et la presentation
des confreres, des freres et des sceurs, Acelles de Niederpriim se sont jointes les sceurs de Schcenecken, village
distant de 9 kilom&tres, les jeunes apostoliques, au
commandement de leur instructeur, M. Oligschlager,
saluent Aleur, General d'un triple Heil. Le Pere les passe
en revue, puis se renda la chapelle. Pendant qu'on se
restaure -un peu, les jeunes gens prennent place A la
salle de reunion oh ils presenteront au Pere leurs voeux.
Accompagn6s de tous les confreres N. T. H. Pere fait
son entree pendant que l'orchestre des kleves joue la
marche des pritres d'Athalie. En hebreu et en grec, deux
eleves recitent le psaume 19. Deux autres le saluent en
allemand et en francais. Le Suprieur adresse ensuite
la parole au T. H. Pere. Un chant encore et le PNre, au
milieu de l'attention g6nerale et de la curiositO de ce
petit monde, parle aux enfants, ýAses petits enfants ),
II leur exprime sa joie d'etre au milieu d'eux, son contentement pour tout ce qu'il a vu et entendu, il les exhorte
a devenir un jour de bons fils de saint Vincent, faisant
allusion au d4sir exprinm6 par l'un des elbves, il les assura
qu'il porterait leur salut ,aux camarades des 6coles
apostoliques de France ,.Les paroles de N. T. H. Pere
ayant et6 traduites a ce jeune auditoire, le T. H. Pere
ajouta encore quelques mots pour rappeler, mnme dans
cette leure de joie, les tribulations de nos pauvres
confreres d'Espagne pour lesquels ii exhortait A prier.
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Je traduis tn-ore cts derniircs paroles; puis notre lP're
donne a tous sa benediction. Pour terminer cette s6ance
de bienvenue l'orchestre joue l'hymne papal. Quelques
moments encore nous nous trouvons reunis entre
confreres a la bibliotheque. Le Pore parle de nouveau
et surtout de la situation des n6tres en Espagne. Ii en
a le coeur plein. II sait d'ailleurs qu'il repond aux d&sirs
de tous, en nous donnant ce qu'il connait lui-meme. Mais
l'heure fixee pour le d6part est dji. pass6e. Si nous ne
voulons pas arriver trop tard au Vincentinum il faut
d6marrer. Une visite encore aux soeurs pour prendre
conge aussi d'elles en leur laissant, en plus de la benediction de saint Vincent, le traditionnel Benedicamus
Domino en l'honneur du passage du T. H. Pere. A tous il
ditunedernirefoisnonpas *adieu, maisau «revoir». Aux
manifestations enthousiastes des jeunes gens nous nous
mettons en route pour Treves. A Schoenecken, les sceurs
qui sont revenues quelques moments avant nous, saluent encore le Pere au passage.
Le soir tombe et le paysage s'enveloppe peu Apeu dans
l'ombre. Nos entretiens en deviennent aussi plus int6rieurs. Nous causons de problkmes et de preoccupations
de la formation des n6tres. Je suis heureux de pouvoir
profiter, pendant plus d'une heure, d'un &changed'idoes
et d'experiences an sujet de questions aussi importantes
pour la Province. Pendant ce temps notre auto
a fait vaillamment des kilometres. Au loin dans la
valle on apercoit dejA les lumieres de la ville de Treves.
Dans quelques moments, avec un petit retard sur notre
programme, nous serons au Vincentinum. Un frere
vient nous servir de pilote. La vaste place devant la
maison est encombrie par des travaux et par des
fouilles qu'on execute en ce moment derriere 1'gglise
de Saint-Maximin. Depuis l'annonce tel6phonique de
la venue du Pere, toute la maison est en fete. Pendant

-

156 -

que N. T. H. Pere fait A la chapelle sonadoration au
Maitre de la maison, les clercs chantent le Magnificaf.
Cela vient du cceur. On se rend au rifectoire et vu
1'heure avancee, vu la petite s6ance de bienvenue qui
doit suivre, le Deo gratias est remis A demain.
La seance de bienvenue fut ouverte par la marche
heroique de Schubert, et la prire de Mozart, ex6cut6es
par nos artistes. Le SupCrieur adressa ensuite, en allemand, la parole au successeur de saint Vincent pour lui
exprimer les sentiments qui en ce moment remplissent
tous les coeurs : la joie, la reconnaissance, la vn&ration
filiale et le desir de procurer au T. H. Pare un peu de
consolation au milieu des graves soucis qui 'accablent.
Suit un Ave Mariadu Xve sicle chant6 par les 6tudiants
avec la perfection qui distingue leurs executions musicales. Le doyen exprime alors au Pere l'hommage filial
de la jeunesse. L'orchestre execute encore un presto
de Mozart, et la parole est an T. H. Pere. II parle A ses
chers jeunes gens de la Province d'AUemagne. Ii leur
parle en francais, il est vrai, mais il parle avec tout son
coeur. Sur les visages de ses auditeurs attentifs on voit
se refleter les nuances de tous ses sentiments. I1 a compris
ce qu'on lui a dit et il est compris de ceux qui 1'entendent
A present. Effet du langage qui vient du cceur. La benediction que le T. H. Pre donne pour terminer fera
fleurir les bons sentiments que la visite du successeur
de saint Vincent aura fait germer dans les coeurs de nos
jeunes clercs. Ceux qui ont le bonheur de posseder toujours le T. H. Pere parmi eux ne se doutent pas ce que
signifie pour d'autres de l'avoir vu et entendu au moins
une fois dans leur vie.
Le lendemain samedi 17 octobre, N. T. H. Pere dit la
messe de communaut6. Les etudiants y intercalent
quelques-uns de leurs plus beaux" chants. A 8 heures
il veut bien visiter les"soeurs du Vincentinum. I1 visite
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ft admire cettc petite maison si jolik et si bien adaptUe

A leur vie de communautf. A la Superieure d'une maison
voisine notre Pere demande si elle est lA par contrebande,
A quoi cette bonne fille r6pond que c'est la Providence
qui lui a m6nag6 ce bonheur. Elle a dit vrai et A son
retour elle aura sans aucun doute fait participer ses
sceurs A son bonheur. Nous partons pour faire quelques
visites. Mgr de Tr&ves 6tant absent, on peut se contenter
de deposer une carte, de meme chez le regent du Seminaire. Chez le Vicaire general le P&re a le plaisir d'entendre 1'aloge de notre jeunesse. Apres une visite encore
chez l'abbW de Saint-Matthias, le P. Prieur du convent
se fait notre guide A travers l'abbaye et la basilique,
visite trop rapide pour tout ce qu'il y a ici a voir de
tresors artistiques et historiques. Une priere encore au
tombeau de l'ap6tre, le seul qui repose au delA des Alpes,
une priere aux tombeaux des premiers sveques de Tr&ves
et nous prenons cong6 des aimables gardiens de ces lieux
sacris. Nous longeons la Moselle, fleuve que N. T. H.
P ere connait depuis son enfance, il nous confie qu'il en
a un jour arrt6 le cours...en buvant et 1'6puisant A sa
source. An d6me nous ne pouvons malheureusement
donner qu'un coup d'ceil malgr6 la bonne volont6 du
frere sacristain qui se tient Ala disposition du P&re pour
le guider. De cette ville de Treves, la plus romaine de
toutes les villes de 1'Allemagne du Nord, nous ne pouvons montrer encore, en retournant & la maison, que
la fameuse porta nigra. Au Vincentinum tout est prkt
pour la photographie qui sera pour cette maison le
document historique de la visite du Pere. Nos 6tudiants
ont Wte dispens6s par le regent d'un second cours du
matin en consideration, avait-il dit, en proclamant cette
faveur a de la venue de Rome de leur Sup6 rieur g6neral ».
Peu de temps apres le diner Notre tras honor6 Pere
s'apprete A partir. Quelques dernieres piroles encore
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et la deruirec Iinidiction A cette chore jeunesse et nous

voila de nouveau en route. J'ai I'honneur et le plaisir
d'accompagner le Pere jusqu'a la frontire de France,
ne pouvant malheureusement le suivre plus loin. Le
passage du successeur de saint Vincent au milieu de nous
aura ete une grace dont nous remercions Dieu, elle a etW
une source de sainte joie dont nous sommes reconnaissants A notre Pere, puisse cette courte visite avoir it6
de quelque consolation pour lui au milieu des soucis de
l'heure presente. Personne de nous n'oubliera les paroles qu'il a bien voulu nous dire surtout sa dernire :
Au revoir, Auf Wiedersehn I
Guillaume STIENEN

ESPAGNE

Paris, ce 3 decembre 1936. - La situationen Espagne
demeure toujours aussi confuse et devient plus atroce ;

les deuils, les ranccurs augmentenf, les destructions
s'atmoncellent. a Lutte fratricideet d'autant plus acharnee.
Des morts par centaines et par milliers. Fusillades des
otages, supplices d'une cruaut raffinte, n'ipargnant ni
femmes ni enfants, pourchassant pritres et religieuses.
Incendies et pillages. La guerre aux choses comme aux
gens. L'irremidiable perte d'un patrimoine artistique
accumule pendant des sicles. La preuve parle eu et par
le sang que tout I'effort de la civilisation n'a pu arracher
du ceur de l'homme l'instinct primitif, la rage de meurtre
et de destruction ».

Pour ce qui regarde la famille de saint Vincent en Espagne, on ne pent hvidemment compier encore sur des
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dciailsquel'on devine tecaurants:en depareillescirconstances
kcrire el dicrire est vain aulant qu'impossible. Aux ricits
des Filles de la Chariti qui, expulsies, ont jul l'Espagne,
on pourrait en ajouter d'autres d ceux qu'a dif~ publii
I'Echo de la Maison-Mere des Filles de la Charit6 ;
ce serait inutilement ajouter et entasser des atrocitis toujours les mimes ; expulsions brutales et pricipitles;
mises sur le pavi, avec tout ce que ce mot evoque de misires ;
perquisitions, inspections intimes ; haine de tout ce qui
est religieux, etc.
Une vingtaine de pritres ou freres lazaristes sont dijd
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et la drtniire bnediction ai cette chire jeuuesse et nous
voilA de nouveau en route. J'ai l'honneur et le plaisir
d'accompagner le Pere jusqu'd la frontiere de France,
ne pouvant malheureusement le suivre plus loin. Le
passage du successeur de saint Vincent au milieu de nous
aura Wetune grice dont nous remercions Dieu, elle a 6t6
une source de sainte joie dont nous sommes reconnaissants a notre PNre, puibse cette courte visite avoir 6t6
de quelque consolation pour lui au milieu des soucis de
I'heure presente. Personne de nous n'oubliera les paroles qu'il a bien voulu nous dire surtout sa dernire :
Au revoir, Auf Wiedersehn !
Guillaume STIENEN

ESPAGNE
Paris, ce 3 decembre 1936. - La situation en Espagne
demeure toujours aussi confuse et devient plus atroce ;
les deuils, les rancaurs augmenient, les destructions
s'amoncellent. a Lutte fratricideet d'autant plus acharnie.
Des morts par centaines et par milliers. Fusillades des
otages, supplices d'une cruauti raffinse, n'ipargnantni
femmes ni enfants, pourchassant pretres el religieuses.
Incendies et pillages. La guerre aux choses comme aux
gens. L'irrimidiable perte d'un patrimoine artistique
accumuld pendant des sidcles. La preuve parle feu e par
le sang que tout l'effort de la civilisation n'a pu arracher
du caur de I'homme l'instinct primitif, la rage de meurtre
et de destruction3.

Pour ce qui regarde la lamille de saint Vincent en Espagne, on ne peut videmmnent compler encore sur des
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ditailsquel'on devine dc aurants:en depareillescirconstances
ecrire et decrire est vain autant qu'impossible. Aux ricits
des Filles de la CharitM qui, expulsies, ont fui l'Espagne,
on pourrait en ajouter d'autres 4 ceux qu'a dEja publii
I'Echo de la Maisoa-M&re des Filles de la CharitA ;
ce serait inutilement ajouter et entasser des airocitis toujours les mimes ; expulsions brutales et pricipities ;
mises sur le pave, avec tout ce que ce mot bvoque de miseres ;
perquisitions, inspections intimes ; haine de tout ce qui
est religieux, etc.
Une vingtaine de pritres ou freres lazaristes sont dejd
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hilas,parmi les victimes ; leurs noms sont au nicrologe,
mais on ignore les ditails de ces massacres tant J Madrid
qu'ailleurs.Les Files de la CharitN ont d diplorer quelques
executions et pour Siguenza, la mort de sceurs, ecrasees
sous les dicombres de leur h6pital bombarde. Les explosions continuent, et quotidiennement la liste des victimes
s'allonge.
F. C.

PALMA

DE MAJORQUE

BICENTENAIRE DE LA FONDATION DE LA MAISON

Tandis que les Lazaristes restEs en Catalogne sont aux
prises avec des souffrances de tout genre, ceux de Palma
s'adonnent presque normalement d leurs occupations et
et missions habituelles, depuis que le Bicentenaire de
Palma les a providentielement rdunis en nombre important, dans I'ile de Majorque. M. le Visiteur, en guise de
gratitude envers Dieu, a envoyi ne pereat le ricit des Idles
des 17-19 juille 1936 : solennitis qui virent le debut des
dificultis oz, depuis lors, se ddbat I'Espagne.
Paris, ce 5 dicembre 1936.
Preparation. - Certes deux siecles ininterrompus
d'existence mnritaient bien d'etre fetes avec solennit :
1'on pensait meme avoir N. T. H. PNre Souvay. Pour
rehausser 1'6clat de ces fetes, on invita aussi un ancien
6•lve de notre Ecole Apostolique : Son Exc. Mgr Jean
Sastre, Vicaire Apostolique de San Pedro Sula. Mais sa
ville -piscopale fetan+ ie quatrieme centenaire de sa
fondation, le vWn&r6 pasteur jugea bon de ne pas
s'l6oigner.
Dans le but de surnaturaliser cet anniversaire par
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de pieuw ettdifiants souvenirs, od chargea M. Joseph
Perello de ridiger l'histoire de la maison ; grice & DieDi,
son travail tt tardera plus gurert a trt publiC.
Cotnme de juste, A l'occasion des fetes do bicentenaite, les ptetnieres ptenses furent pour nos thers
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d6funts; au cimetiere municipal, on restaura le caveau
qui leur est r6servC.
Pour rajeunir I'aspect c vieillot a de notre maison,
(en plus des travaux rapportes au no 93 de Germanor
p. 5 et 6) on a pave de belles mosaiques le premier 6tage
ainsi que I'antichambre de notre oratoire ; et un balcon,
face A la bibliothique, 6claire, aere Je long corridor.
On a restaur6 la coupole de l'6glise ; sur les murs rafraichis, on admire des tableaux delicatement retouchs.
Ils nous timoignent I'affection des diverses Provinces
de la Congregation qui ont repondu par leurs dons a
notre appel; ils prouvent aussi la charite d'autres
donateurs, dont les noms resteront graves en lettres
d'or dans les Memoires de la Maison.
Les jftes : L'invit le moins attentif parcourant notre
maison de Palma durant ces fetes aurait pu contempler
fraternellement unis au personnel de la maison des h6tes
nombreux venus du dehors.
Le programme 6tait magnifiquement prevu et vraiment de grande envergure. I1 ne fut pas toutefois d&
pourvu d'une certaine note d'archaisme, produite par
1'exposition d'une ancienne gravure de Saint Vincent,
conservie dans les archives de la maison et datant de
la beatification de Notre Bienheureux Pre. Des reproductions de ce tableau furent envoy6es aux Visiteurs
de la Congregation ainsi qu'aux diverses maisons de
la Province. On en distribua aussi au clerg6 de la ville.
Partout elles susciterent 1'admiration. Void simplement
le programme: Fites du bicentenaire pour la Maison de
la Mission 4 Palma.
( Les Pretres de la Mission et Filles de la Charite
invitent le clerg6 seculier et regulier, les Associations
et Congregations de Charit6 ainsi que les fiddles aux
solennitbs qu'ils feroqt A leur Phre et fondateur, saint
Vincent de Paul, au cours de ce present mois de juillet P.
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u On fera les exercices de la neuvaine solennelle A la
messe de 7 heures, tous les jours du ii an 19 juillet.
Pour le triduum de cQuarante heuresn, voici le d6tail

des cer6monies pr6vues :
17 jwilet, Le matin : A 9 h. 30, M. Comellas, Visiteur
de la Province, procedera Ala bn&idiction d'une statue de
saint Vincent, destinee a l'entree de notre maison. Cette
cer6monie sera suivie du chant de Tierce et de la grand'
messe, ce16bree par M. Antoine Truyols, cur4 de Manacor.
Les 6tudiants de la Province de Barcelone ex6cuteront
la Missa Octava, in honorem Sanctae Amelbergae d'Oscar
Van Durme. A la fin de la grand'messe, exposition du
Saint-Sacrement.
Le soir: A 7 heures, v6pres, exercices de la neuvaine ;
sermon par M. Jean Vich, vicaire de Portol et salut
du Saint-Sacrement.
I8 uilet, le matin : A 9 h. 30, chant de Tierce, suivi
de la grand'messe, cel~br6e par le T. R. P. Bartolomi
Verger, provincial des Franciscains ; on chantera la
Missa in honorem Sancti Secundi Martyris de Mitterer.
La grand'messe sera suivie de 1'exposition du SaintSacrement.
Le soir : A 7 heures, vepres, exercices de la neuvaine;
sermon par M. Antoine Morey, 6conome de Lioret, et
salut de Saint-Sacrement.
19 juillet, le matin : A 8 heures, messe de communion
celbr&e par M. Jean Quetglas. A 9 h. 30, chant de Tierce
et grand'messe pontificale, avec assistance au tr6ne
de S. Exc. Mgr Joseph Miralles y Sbert, archeveque
titulaire de Beroe: celbrie par M. Jean Rotger, doyen
du Chapitre de Barcelone. M. Andre Caimari, secretaire
g6n&al du diocese, prononcera le pan6gyrique de saint
Vincent. On executera la Missa in honoram Sandi
Michailes, d'Oscar Van Durme. A la fin de la ce6rmonie
'aura lieu ]'exposition du Saint-Sacrement,
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Le soir: A 7 heures, vppres solennelles, exercices
de la neuvaine ; sermon par M. David BartolomK,C. M.;
chant du Te Denu,
salut de Tres Saint-Sacrement
donnk par M. Antoine Rosello, protonotaire apostolique.
20 juilet : A 9 heures, messe solennelle de Requiem
pour les missionnaires dofunts et les bienfaiteurs de
la maison ; elle sera cilebrie par M. Comellas, Visiteur
de la Province. On y chantera la messe de Requiem de
Louis Perosi.
Les dates glorieuses du passi: Au soir du 19 octobre 1736 s'embarquaient A Barcelone, partant pour
Majorque: MM. Salvador, Barrera, Gaspar Tella,
Thomas Pinell, pretres de la Mission, qu'accompagnaient
le frere Michel Xuriach. Le 21 au matin, ils abordaiant a

Palma : d&s lors toute la ville, noblesse, clerg6 rtgulier
et seculier,religieuses,manifeste sa joie de voir la Congregation s'etablir a Majorque et prodigue aux arrivants
le plus fraternel accueil. L'autorisation et le dicret
de fondation furent accord&s, le 9 novembre 1736, par
Mgr Benito Panellas y Escardo. (UL ibre Major) ,
aux archives de la maison).
Quinze jours plus tard, le 24 novembre, les Lazaristes
[Pautes] commencerent leur apostolat par des missions
A Sineu, San Juan, Alzaida et B6nisalem : ils accomplirent tous ces travaux dans un espace de cent six jours.
Voici, d'apres le Livre deas Missions, le compte rendu de
la premire : a24 novembre ; on commence la premiere

mission, grande assistance avec d'excellentes dispositions; on compte 17oo personnes; on priche pour
MM. les eccl6siastiques. Trois missionnaires ont travaill]

& cette mission: M. Barrera, sqprieur, s'est charg6
des confrences aux ecclsiastiques; M. Gaspar Tolla,
des cat6chismes et M. Thomas Pinell, des sermons du
soir.
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Le 9 iuillet 1737, on commenca les retraites pour
toutes sortes de personnes et Ods le mois de d4cembre,
les exercices des ordinands eurent lieu ,.
VoilA les glorieux ddbuts que nous allons c6librer,
en nous rappelant le conseil de 1'Ecclesiaste : Faisons
done 1'Mloge des hommnes illustres, et des plres de notre
race.

Le bicentenaire: Nous ornames l'jglise de riches
guirlandes, transfopnant le maitre-autel en un veritable
parterre de lis et de lumikres. Le premier jur, 17 juillet,
suivant ]e programme, on procede A la b•kndiction de
la nouvelle et artistique statue de saint Vincent, plac6e
A I'entrke de la maiaen : toute la communaute, sous la
presidence de M. le Visiteur s'y rend en procession.
Apres la bW6d&iction de la statue et le chant de Tierce,
M. I'6conome de Manacor c16br-e la grand'messe,
assistW par M. Pamien Vidal, archipr6tre de Calvia et
M. Guillaume Parech, econome de Sainte-Marie. La
chorale des etudi4nts et les voic puissantes de quelques
vin6rables missionnaires heureux de revivre le temps
de leur jeunesse, excutent avec art et piete de suaves
m*lodies. A la fin de la grand'messe, devant le SaintSacresieat expoqs, les pieux adorateurs se succidereet
aux pieds de lHostie, duraat les quarante heures du

Tridumn.
On avait invit6 ce jour-l le clergi de la ville : 20 protres r6pondirent 4 notre invitation, les autres s'excusereat en nous remerciant.
A 1'ouverture du banquet, une lecture ivoqua les
debuts des anciennes Missions de Manacor, Soller,
Valldemosa et Santa Maria. Puis M. Socias, sup•reur,
manifesta la joie commune de poss6der A notre table
le clerge du diocese ; il formula le vceu de voir toujours
se consolider davantage la fraternelle affection qui

1'unit A la Congregation. Un tonnerre d'applaudissements au milieu des souhaits in aeternum ef ultra repondirent A ses paroles.
Au champagne, M. 1'Cconome de Manacor se leva et,
au nom des freres presents et absents, exprima la reconnaissance du diocese pour tous les biens que la Congregation de la Mission v a prodigues, durant ces deux
siecles d'existence ; il loua la d6licatesse des missionnaires qui A leurs fetes avaient ainsi associ le clerg6, il
pr6cisa en des termes pleins de cceur et de finesse, le
sens de ce vceu in aeternum et ultra. En quelques mots,
M. le Visiteur r6pondit A celui qui venait d'interpreter
de si nobles sentiments. On n'eut garde d'oublier la
glose du bicentenaire, belle improvisation de M. 1'6conome de Soledad, ni les photographies.
Dans le sermon du soir, M.Jean Vich, dou d'un grand
amour pour I'histoire majorcaine, 6voqua, 6rudit plein
d'ardeur, les phases glorieuses de notre maison, insistant sur le zde dpploy4 par ses premiers missionnaires
et leurs successeurs. Charmee et imue, l'assistance
suivit avec joie l'Qloquent predicateur.
La presse locale se fit l'6cho de nos f&tes. El Correo
de Mallorca (Le Coukrierde Majorque), donna une serie
d'articles historiques : il reproduisit des gravures reprisentant saint Vincent, le fondateur de notre maison,
M. Michel Sastre y Palou, ainsi que la facade de l'gglise
et de la maison.
Le 18, deuxidme jour du triduum, la grand'messe
fut chant6e par le Provincial des Franciscains qu'assistaient M. Thomas Dominguez, de l'ordre de ]a Merci
et M. Antoine Domenge.
La presque totalit6 des communautis religieuses
se trouvaient reprisentees au repas. M. le Superieur
exprima sa joie de les voir pros de lui, montrant ainsi
I'union qui regne entre elles et la Mission. II se glorifia
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d'avoir toujours accueilli avec empressement les
membres des diverses communautis, victimes des persecutions : a Cette union, ajouta-t-il, ne fera que croitre
dans les p6nibles circonstances du temps prisent ,.
Une ovation toute spontanke accueillit ces ardentes
paroles.
Le sermon du soir traitait un sujet bien connu:
a saint Vincent et le sacerdoce P. Le pr6dicateur montra
comment depuis 200 ans la maison avait suivi l'exemple
de saint Vincent : d'abord en travaillant A la perfection
sacerdotale du clerg6 par les retraites pastorales, la
direction spirituelle et les conferences aux ecclesiastiques, riservant un accueil toujours fraternel aux
pretres du diocese.
Le 19juillet fut le grand jour. Le sujetde la conference
pour la Communaute nous proposait les a motifs et
moyens de retirer les fruits attaches par Dieu aux fetes
du bicentenaire ». M. le Visiteur nous suggera deux

conclusions: Redoubler notre confiance en Dieu, qui
a toujours beni notre maison et nous a permis,malgr6
les troubles politiques, de feter ces solennitis ; 2° Remercier Dieu par une observance plus fidle de la regle. On
sentait planer dans cette reunion de famille l'ombre des
pieux missionnaires difunts, qui demeurent la gloire
de notre maison.
Deux membres des Confirences de saint Vincent
de Paul servirent la messe de 8 heures. Apres une vibrante allocution, tous les associes communierent ainsi
que les membres des diverses associations 4tablies dans
notre 4glise.
A l'heure de la grand'messe, toute la Communaut6
se pr6parait A recevoir Mgr 1'Archeveque, lorsqu'une
rumeur nous apprend que les autoritis militaires
viennent de s'emparer du pouvoir. M. le Sup6rieur
tel6phone B Son Excellence qui d6clare ne pas pouvoir

s'absenter du palais episcopal. De son c6t6, le ce16brant,
M. le Vicaire g6enral, ne parait pas. Allons-hous rester
sans grand'messe ? On envoie te chercher : mais bientat
nous le voyons venir A nous, indifferent aux dangers
d'une sortie dans les circonstaices actuelles. La tnesse
se d&roule en toute sa solennit6. M. Socias, superieur, est
pretre assistant, MM. Gual et Paul Cortes, font diacre
et sous-diacre. Notre pridicateur, M. le Secr4taire
gneral di diocese, arrive, juste A temps, pour nous
dohner le panegyrique sur les oeuvres glorieuses de
saint Vincent; son discours est parsem4 d'allusions
A notre maison bicentenaire.
Nous avions invite ce jour-IA au banquet les membres
du Chapitre de la catlidrale. On nota la presence de
MM. les chanoines Caimari et Quetglas. De nombreux
amis de la maison s'associerent A notre joie, bien que.
certains fussent retenus chez eux par les incideAts
politiques. Le banquet ne manqua ni d'entrain ni de
gaiete.
Le soir, M. Bartolom6 prit pour texte de son sermon,
le dernier du Triduum, ces paroles : n Comme inon Pere
m'a envoy6, ainsi je vous envoie ». (S. Jean XX,2i).

un patallele s'6tablit entre la mission confi6e par le
Christ A ses Ap6tres et la mission confie par saint Vincent A ses fils. Pour mieux fonder son parallle, le pridlcateur nous proposa saint Vincent comme mod1le du
missionnaire sous ce triple aspect: a) son amour de
Jesus-Christ ; b) son amour des pauvres : c) son amour
des missions. Le discours se termine pat 1'iloge
des vaillants missionnaires sortis de la maison : Franiois
Obrador, Miguel Canellas, et tant d'autres qui out
immole leur vie sur la Cordillere des Andes avee ce zdle
qui animait le bienheureux Perboyrelorsqu'il s'ecriait :
, Qu'elle est belle la Croix plant6e sur les plages lointaines ! ,.

Malgjr les circonitances peu favorables, les f6tes
r;-qemberent autour de nous un grand concous de
petple. Eiles se cl6turerent par le chant du Ts Deum
et le salut solennel of votre cher Visiteur fut 'officiant.
Pendapt que les frmissantes mn61odies de l'hyname de
gratitude s'elevav nt veps le ciel, n.s coeurs remerciaient
Dieu des graeS acCord4es A notre aiaiaon, et onfiants,
nous imploriors ses paterpelles benedictiops.
**

Appendice. - Les missiooxaires de Majorque et les
4'EspAgne. (Juillet-octobre 1936).
msAenadA
Ep reouisg§nt pre•que tout le persop•el de la petite
provinwe de Barceope dans 'ile de MAjorque pour ce16brer le bicentenaire de notre installation en cette ile,
fois de plus
oine
la divine Providence nOU a tmoignd
presi'avpns
nous
)ajorque,
A
protection.
sa vigilgqte
autre
Tout
act~ds.
que pas enu souffrr des yenments
fut la sort r sprv6 4 l1 Catalogne ! Remerciant Pieu de
sa bopt6 enver outs, voici comment nqus avons vecu
depuis le solWve4ment sauveur de l'Espagne.
Pans 'ile de Majorque, d&s le 19 juillet 936, les autorits mpilitaires f'einpar•rent saps peine du poQUvir et
y agitinrg•t ua ordre p~fait- Tout alait pour le mieux
en dehrs de !'angoispeqne nous resseptions au sqjet des
confrares rest~* daos la p•~msuli, et avec lesq.els toute
coAMuc0ation po1s 4tait devqnue impossible. Ds Ie
43 juillet Ut avio euWepi vint troubler notre caIme,
et des proplaiatiops subverleagqat quelques ibos
sives. Lees iimprtinents visites de ces vilains oiseaux
now tinentt a 6veil durat plu d'up mois; ils nous
survol4ient presque tous les jours, parfqis m6me op

e6fense •rijene les oblien .onmptait cinq ýt la fss, La
r sit mane 4 ep
rt-illeri
I',
lbat
tr's
voler
A
gesit
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abattre quelques-uns. Notre unique espoir etait en Dieu.
Nous 6tablimes cllez nous le chapelet perptuel : jour
et nuit les membres de la Communaut6 se succ6d&rent
a la chapelle pour le reciter, en attendant que l'Ordinaire du lieu d6crtAit des prieres publiques. Tout le
monde accepta joyeusement la privation du dessert
et la substitution du pain bis au pain blanc... Au premier signal d'alerte nous nous r6fugions dans les soussols, ne cessant alors de rlp6ter 1'invocation A la Vierge
Miraculeuse. Grace A Elle, aucun projectile ne tomba
sur notre maison, des eclats d'obus y parvinrent, mais
sans causer nul dommage.
Les pertes personnelles, toujours regrettables, furent
peu nombreuses A Majorque. Quelques 6difices furent
atteints, entre autres, la maison des Oratoriens, celle
des Theatins et des Franciscains.
Cependant I'ennemi, qui voyait l'inutiliti de ses attaques abriennes, constatant au contraire un regain
d'enthousiasme chez les insulaires, se d6cida, le 16 aoft,
A tenter un d6barquement aux abords de Manacor.
Renforces par la marine et ]'aviation, malgre leur
superiorite navale et adrienne, les troupes gouvernementales rencontrerent une vive r6sistance de la part
des habitants. Deux de nos etudiants qui venaient
de quitter l'armee, furent rappeles sous les drapeaux.
Ils durent subir les horreurs de cette guerre fratricide
et furent employes dans les transmissions. Les balles
ennemies sifflrent sur leurs tUtes : ils virent des compagnons d'armes tomber A leurs c6tes. Grice i Dieu et
A ]a Vierge, ils nous revinrent sains et saufs: et Fon
s'imagine ais6ment les effusions provoquies par leur
retour... Les ennemis renforgaient leurs positions,...
mais l'aviation enfin acquise par l'ile vint, fort A propos,
semer la terreur parmi eux. Un de nos avions de chasse
produisit de tels ravages qu'on ne vit plus les mono-
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plans ennemis survoler 'ile: la d6moralisation des
troupes de terre s'en suivit et causa leur defaite finale
du 4 septembre.
La fete de la victoire eut lieu A Palma, le 6 septembre :
Au milieu d'un enthousiasme indescriptible, d6file
des 12.ooo hommes de troupes nationales. Deux jours
apres, Te Deum d'action de graces chant6 A la cath&drale
preside par I'Evtque, en la presence des autorites civiles
et militaires, et d'une foule de fideles.
Depuis lors, nous profitons du calme relatif pour
reprendre les classes. La rentr&e eut lieu ]e 8 septembre.
Les 8 theologiens resteron't A Palma, et les 7 philosophes iront dans mne maison de campagne lou6e pour
les s6minaristes. L'Ecole Apostolique ouvrit ses portes,
d&s le debut d'octobre, A ses 19 il6ves. Les missionnaires
ont repris leurs travaux ordinaires. Le 25 octobre
reprendront les Retraites pastorales : la premiere sera
prechie par Mgr l'Archev6que.
Seule l'inqui6tude au sujet de nos confreres restis en
Espagne trouble notre tranquillit6. Nous savons de
source certaine, la mort de M. Higinio Pampliega et de
M. Joseph Ibinez, de la province de Madrid.
Notre maison et notre
pill6es et bril&es.

glise de Barcelone ont 6t6

Dernierement, nous avons appris l'odieux massacre
de notre vWnere M. Carmaniu; la seule consolation qui
nous reste, c'est de penser qu'il a recu la couronne du
martyre.
H6las ! la guerre dure...
Palma, 19 octobre 1936.

Francois ROCA
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ROME
M.

PRIMO

BATTISTINI

(1867-1936):

Souvenirs.

Pour la premiere fois en 1924, je fis la connaissance
de M. Battistini. Tout le monde le jugeait un tantinet
original : il etait au fond simple, d'une simpliciti d'enfant. II narrait des episodes de sa vie avec une vivaciti
et une franchise deconcertantes : il aimait Aappeler les
choses par leur nom, comme il I'avait appris des son
enfance et dans les livres, et affirmait ne savoir user de
reticences, de periphrases on d'euph6mismes. Quel
besoin entre nous peut-il y avoir de perdre son temps A
chercher les mots ? Imitons les enfants s. C'est pourquoi
l'on affectionnait sa compagnie et sa conversation,
surtout apres avoir compris combien son esprit etait
bon, droit,profond6ment chretien et sacerdotal De petite
taille, il etait mince et nerveux ; en un din d'oeil, il
passait de la gaiet6 la plus vive A cette gravit6 compass&e,
qui lui Btait coutumiere, hors le temps de la r&cr6ation.
Dans les derniers jours de sa vie, il etait comme rentri
en lui-meme, s'il est permis de s'exprimer ainsi: il
avait encore subi ce tassement, cet affaissement physique de la personne ; puis, comme chez les vieillards
parvenus au seuil de 1'kterniti, son Ame F'etait de plus
en plus des'nteress&e des choses externes. Ses forces
avaient considerablement baiss : la maladie le poursuivait de ses vives souffrance ; il cachait n6anmoins,
dans le silence, ces atroces et lancinantes douleurs.
Cependant il trouvait des forces nouvelles qui le soutenaient prodigieusement lorsqu'il etait question de se
mettre au travail pour trancher les plus complexes
questions liturgiques: occurrence, concurrence, etc.
M. Battistini etait, en effet, un excellent liturgiste, ou
pour mieux dire, un rubriciste virtuose ; il rajeunissait
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vraientt en presence des decrets et des rubriques ; ii
oubliait alors la fatigue et les annues. Ces isis sacrees
du culte de 1'Eglise 6taient sa nourriture, sa joie : on
pourrait mxme dire, sa raison d'etre, car pour lui, Dien
et liturgie, 4taient synonymes, vu que la liturgie se
rapporte directement a Dieu.
11 naquit le 27 fevrier 1867, A Corinalto pros de Sinigaglia, ea la province d'Anc6ne. 11 jouissait vraiment
en parlant de Pie IX, son illustre concitoyen.
Comme premier instituteur, il eut son pere qui 6tait
d'une austere siverit&. Sous la conduite paterieile il
joignit aux etudes titteraires, celle de la musique. II
progressa dans le chaiit ; mais it n'en fii pas de mume
pour la musique instrumeitale. II parlait avec eiithoisiasme du temps oij, directeut de cdhtiir fa cathediile
de Sinigaglia, il faisait chanter les niesses A deux voix
du cardinal Cagliero.
Apr•fs ses tudes ~14mentaites, il otlut entrer au
setinaire dcitesaitf, oil le poffaient ses vifM dsirs,
ihais ftop jeune alors, ii ib fut pa a!§ i :
(fiii h•i
fit verser beaueCbp d&IanneS.
Les souvenirs de s so~ , encote vivante, 16us th-ritrett an s6tiair
ii
. Battistini totijbors Applique la
pri*t" ef la iptatique d&§ vertis. HI y mdifestb unr
intelligence pen ordinaire, une grande aptitude A I'etude
et de enm*reut suces, attribut
s a Diem aiquement.
Ordonaz prftre, le zx septembre 1889, mnlgr, sa
jeunesse, ii est affeetC A1'enseagnement de la philodsiphie
et du droit eaaoatique En debors de oet emploi an s6•i*aire, i est nonmnn c6r6momiaie de 1'kvque ; if resta
tr1s labriewu et tres soigneux dans 'enseigemet, et
les offes liturgiqaes. Pour le c6rmonieies, ii etait mae
par trop nmirttieux, Atel poiat que r'6vbque, en maintes
circonstanoes, le moaiorant du doigt disait de lui:
a VoilA mon borrreatn . Les chancines de Ia cath-drale
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portaient sur M. Battistini le meme jugement; mais
1'exprimaient avec moins d'amenitk.
II connut la Congregation de la Mission par les
Ephemerides Liturgicae, et se lia d.s lors avec leur
directeur, M. Mancini : ]'amour de la liturgie fit de
M. Battistini un fils de saint Vincent. Requ au skminaire
interne a Montecitorio Je 8 septembre 190o, il y prononca
ses vceux le 21 septembre 19o3, jour anniversaire de son

ordination sacerdotale.
En communaute il mene une vie cach6e : s'appliquant
A la pr6dication et aux confessions dans les maisons de
Rome, de Sienne et de Macerata. Pendant dix annees
il reste suplrieur de Ferentino et cure de la paroisse
annexe, Saint-Hippolyte ; bien que ne sentant aucun
attrait pour I'office de cur6, il le remplit fidelement, en
esprit d'obbissance.
En 1920, lors de l'installation de la communaute
au Lionin, il y vint pour y demeurer jusqu'i sa mort.
Durant cette periode il put cultiver ses chores 6tudes de
liturgie; collaborateur des Ephemerides Liturgicae,
censeur de I'Acadomie Romaine de Liturgie ; il fut plus
tard nomm6 Consulteur des Rites et secr6taire de la
Commission liturgique aupres de cette meme Congregation.
M. Battistini avait de la liturgie une id6e Alui: il la
considorait comme loi, non pas comme science ; il ne
s'intressait qu'aux rubriques, tout le reste pour lui
n'existait pas. Les fautes en fait de c6remonies lui
-causaient une rdelle souffrance physique qui se traduisait au dehors. D se sentait la vocation d'6clairer et
de corriger tous ceux qu'il surprenait dans l'ignorance
ou dans I'erreur. Mais, on le devine ais6ment, ce zile
ardent et cette franchise cat6gorique n'6taient pas
toujours appr6ci6s comme ii I'eit d6sir6.
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Dans 1'utude aussi bien qu'en toutes ses actions ii
restait tris ordonn ; ii aimait le calme, il detestait
l'empressement. Chaque heure de sa journe avait son
occupation assignee; c'6tait celle-lA qu'il devait faire,
et pas une autre. Personne ne pouvait pretendre
exiger de lui un changement, une transposition : il ne
1'aurait pas comprise ; et e3ie lui eft dnormement coit&.
Mais en meme temps quelle ponctualit6 ! quelle exactitude! d'aucuns en plaisantaient, disant de lui:
a qu'il 6tait rigl6 comme les ktoiles ! ».
M. Battistini n'a pas produit d'ouvrages de grande
port6e, ni de travaux originaux et personnels, comme
on aurait pu 1'attendre de son ample science liturgique.
Cependant il a travailli i des ouvrages fort utiles:
le nouveau Rituel Romain, 1'edition italienne du Martyrologe ; les tirages successifs du Manuel des Cirdmonies
de Baldeschi; le dernier Appendice des Dicrets de la
Sacre Congregationdes Rites, le Ciremonial de la Messe
basse, et nombre d'articles et consultations parus dans les
Ephemerides Liturgicae, sans compter quantit6 de travaux au compte et au nom de la Congregation des Rites.
La derniere charge que lui confia la Sacree Congregation
fut la r6vision et riedition du Cdrimonial des Eviques.
Avant son achevement le bon Dieu I'appela i Lui, le
2 mars 1936, M. Battistini pria un de ses confreres de
vouloir bien se charger de terminer le travail, mais pour
lui il demeura tout content et tres honor6 d'avoir,
pendant de longues annmes, humblement servi la Sainte
Eglise.
M. Battistini passa sa vie en union avec Dieu, car il
travaillait pour I'Eglise. II n'a jamais entretenu de d6sirs
inutiles ni cherch6 la vaine gloire ; jamais abattu devant les tristesses du temps prisent et les apprehensions
d'un avenir angoissant, il a garde sa serenit6 dans la
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simplicite jusqu'4 la fmn ; il est restO ua travaitlur passionam. un chrptie, at un pretre veritable : st jamais ii
ne fut satisfait de lui-mnme.
C. G
(Adaptation des A almi d.la Missiow, octobre i936).

TURQ~UIE
M. FRANCOIS-XAVIER LOBRY
Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRli

QUATRIEME

LE SUPERIEUR PU COLLEGE SAINT-BENOIT (i886~1g06).
Le samedi 25 septembre 1886, a 9 heures du niatin,
MM. Lobry et Proitecourt s'embarquaient a MarSeille
sur le paquebot Europe avec leur lettre d'obedience.
Sur le quai de la Joliette, M. Pierre Delteil, plac6 a
Prime-Combe, leur adressait les adieux de Soissons
et de la Fran e. La mer et4it mauvaise et, pour sa premitre travers e, M. Lb.ry eut le mal de mer, d'ailleurs
I'unique fois. Plus malade encore etait M. Droitecpurt,

le ceur plein de regrets des beaux jours de Saint-Leger,
tourmenti de la crante du supriorat et 4e 'inconnu.
On n'avait mpmne pas la consolation de dire la sainte

messe, ni le duimche 26, ni le 27 •pi comm4more la
mort de saint YVficnt. En vue de Charybde et Scyla,
le long de la c6te de Sicile, il pleuvait d verse. Pour
s'encourager au sacrifice, M. Lobry 6crivait a sa mre :
a Surtout qu'on ne s'attriste pas de man 6loignement
momentan6, et que chacun at chaeuge y voient la sainte
volont6 de Dieu. Rassurez-vous, je ne serai pas longtemps
dans ce pays (ii n6tait pas proph6te 1), et en tout cas
je eviendrai on France plus souvent que vous nopensez.
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Le soleil 6tait radieux quand ils firent escale an Pjirie.
IUs furent houremu de c6lebrey la messe A la cathedrale
4'Ath nff, of I'archevvqqe, Mgr Delenda, les invita 4
sa tablp, U• visitkrent 1s vile, et, tout ragaillardis, ils
reprirent la mer. Le samnedi a octobre, fAte des saints
Anges, ils rniva*ent a Si4lonque, I•y avait 1a, pour les
accueillir, deux iveques; Mgr Auguite Bonetti, titulair* de CGrd4iue, cwr de Saopique, et Mgr Lazare
Minanoff, titulair de Sadal, Vicire apostolique des
Bulgares de Macidoing, escortts de leur cawaS
t aede plusiours oifrnres, On s'empressait
compagaes
aututr de M. Lobty, op qui on voyait 4ej le fitur
Visiteu do la Province, et on saluait en M. Louis Proitecourt le premier sup6rieur du seminaire bulgare de Ze4i
tealik. On 1'instalUa 4vee la plus grande cqTdialitO, Mais
de la separation, les lanrms cqulirapt ;
A 1'4tuFe rdquteep

Omotion que trente ana apr4s, 1 plume de M, Lobry
rappelait encore. Le paquebot, cpntiuaIt sa route,
amena M. Lobry a Contantinople, le mercredi 6 octobre
au mati. Mgr Mladenoff, pour le plaisir de I'accompaguer, avait avanci ut voyage dej6 projet. * J'tais
hureux, dit M. Lobry', de me retrouver aIoc Mgr
I'WvOque des Bulgares Car nous oujs tions connus a
Paris, an noviciat, 0Qinous etions trs bons amis l. 1I y
avait iz ans qu'l pareil jour M. Lobry avait fait les
saints veux. En favo de Conmstant ple i subiissit
un enehantement analogue 4 celui ds croigs de a1
4' Croisade, en figurait Baudouin, comte de Flandr,
a On croit river, a't•ie-t-il quand, du bateau, o voit
cette merveille, la plus belle viue du mande, dit-on 1,,. .
Mais il revieqt vite i la realit6 quand fl pss we min-tieuse visite douaaitr, quand il pjimtr4 dans 1lW rues
6traites et sales, o grouilleat lew chies, et quand, A
x.

Lettre du xo octobre x886, A sa mrf.

-

178 -

peine arrive A la maison, il est installI commne supIricur
par le venerable Visiteur M. Heurteux. Une illusion
persiste : c'est qu'il ne restera pas longtemps, et que, sa
mission remplie, il rentrera en France. Et I'annae scolaire n'est pas achev&e qu'il 6crit au T. H. P&re'
pour etre rappel6. II devait etre o2ans superieur du
College Saint-Benoit.
C'etait certes un glorieux heritage que recueillaient
ses mains intelligentes. Fonde au lendemain du Concordat, le 15 mai 1804, le plus ancien coliige frangais de
tout I'Orient, Saint-Benoit avait eu pour premiers
-leves les Allon, les Crespin, les Glavany, les Cingria,
les Tinghiv, etc. dont les petits-fils s'v inscrivaient
encore.

II eut A lutter contre l'incendie, la famine, la peste
et dut parfois fermer ses portes. Envers et contre tout,
il fut maintenu par I'habilet6, la sagesse, la patience de
son fondateur dont le nom merite de passer A la post6rit : M. Antoine Renard, superieur de 1797 a 1821.
II y eut toujours a Saint-Benoit, depuis 1822, une 6cole
populaire, bien que le College efit 0t6 transfer6 a San
Stephano, en 1832. Rameni a Bebek, le Ier octobre 1836,
il eut une periode de grande cil1brit6 sous M. Louis Leleu
et avec des professeurs tels que M. Eugene Bori, M. Jean
Regnier... et M. Alexandre Richou, qui mirent les
Langues, les Sciences et la Musique en honneur au CollMge. 11 se developpa concurremment avec les 6tablissements des Freres des Ecoles chrltiennes, appeles
par nous en 184o. Enfin, fixe definitivement en ville
depuis le 17 avril 1867, Saint-Benoit fut presque enti&rement reconstruit sous M. Salvayre (1869-1881). 11 fut
honor6 dela visite de l'imperatrice Eugnie,enfin grice a
la direction de M. Eugene Poulin (1879-1886) il soutenait
z. Lottre du 12 octobre x887.

-

179 -

son excellente reputation. En juin x886, une visite de
M. Bettembourg, commissaire extraordinaire, constatait
quelques points difectueux : des tiraillements entre la
Mission et le College par suite de la double direction,
une situation fnanciire oberee a cause des constructions, une certaine n6gligence des oeuvres extirieures
due A la vieillesse de M. Heurteux. Appel6 A y porter
remade, M. Lobry avait son programme tout trace :
assurer l'unit6 de direction au dedans et an dehors,
restaurer les finances, continuer et compl6ter Faction
de M. Salvayre pour le ministare exterieur. Mais A
1'ex6cuter, le jeune sup6rieur. ne tarderait pas A se
rendre compte que la tAche 6tait immense, aihtant que
delicate, et qu'elle s'accroitrait avec les annees. DNs le
6 novembre, il confiait a sa mere : i On m'a mis superieur bien jeune et voila qu'apres les ceuvres de Soissons,
d'autres oeuvres plus considerables me sont confiees.
Mes responsabilites sont grandes, il y a beaucoup de
bien A faire et j'ai besoin du secours de Dieu. Nous sommes 17 missionnaires et 4 freres coadjuteurs. Avec ce
personnel, j'ai a diriger un college, un siminaire, une
eglise et tout le service religieux chez les So&urs de la
Charit6.) Dans une autre lettre, il ajoute : a' Tous travaillent, meme ceux qui sont n6s en 1807, 18ro, etc.
I1 faut voir quelles belles barbes blanches ils ont. Sur
le nombre, trois seulement sont plus jeunes que moi.
Comme l'obeissance est belle dans une communaut6
o4 il n'en coilte pas d'obtir A un plus jeune ! n Le timoignage est pr6cieux mais il n'indique pas le respect
obsequieux que ces cbarbes blanches n rendaient A leur
jeune suptrieur et ce qu'etaient ces graves recreations
oi, soul, il tenait le d6 de la conversation. Et la tradition
se maintiendra longtemps.: ilfaudra un rajeunissement
x. Lettre du as fvrier 1887

sa m1ire.
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des cadres, et la s6paration des maisons, pour penrettre

one certaine d6tente en sa presence et, alors meme, quelques anciens persisteront AI'appeler * Moasieur ke Swprieur P. Le nouveau collge de Saint-Benoit, A peine
termini en 1880, avait bel aspect et paraissait suffsant

pour la centaine d'6Iqves qu'il abritait Mais si on voulait
le divelopper, ou meme le conserver, it 6tait nkcessaire
et urgent d'en assainir les abords, Ce qutrtierde Gaata,
jadis aristocratique et commergant, avait 6t6, peu Apete
dolaiss6, pour PNra, oi s'Wtaient portes, avef le monde
diplomatique, la meilleuar socikt6, le commerce et les
plaisirs. Autour de Saint-Benot, des ruelles infectes
et des maisons mal fam6es formaient un cadre hideux et
degradant. Un antre datger 6tait que de hauts appartements modertes ie surplombassent la cout et n'ef
fissent une sorte de tombean. Pour obvier a tette sitaation, il fallut des negociations, de l'habiletk, de l'argeit
et une longue patience. D'accord avec sa conseil,
M. Lobry d6cida. M. Vachette, le d6voti procuretr,
aide de M. Othon Varthaliti, coasul latib, ex&cata.
M. Droitecourt et une bone Fille de la Charit6, founirent les fonds ncessaires A l'achat des tertaids et des

maisons. II fadlet 15 ans, mais Saint-Bealt fat sauv6

et lon chanta un Te Deum salemael.
M. Lobry avait pris la direction do college, M. Podlin,
jtsque-A directeur, devenait simple professet ,de quatrtime. M. Juillard runissait les lves de rh6torique et
seconde. Six prAtres se partageaient les autres classes.
Ub d'eux itait directeur du stninaire qui comptait one
dorzaine d'leves, ayaot etude et dortoir a prt. Dewx
Steuts de Charit4 donnaient leurs sins auxpetits,teiaisa
I'entree de Saitt-Berett, seot le nom de Petit Cefllge.
Si les 6eves he depassent gire
ia ceotaiag, 'est qae
les 4tudes sont strictement classiques, et que la slection
est s6vere pour les hMt6rodoxes, ou les juifs, et toute
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en faveur des catholiques. M. Lobry 6largira Je recrutement, et avec le nombre des ileves, augmentera la
possibilit6 du bien. C'est au point que des sa seconde
ann&e il crit : a' Le collge d6borde, le siminaire n'a
jamais et6 aussi nombreux, il va falloir construirt ! >.La
difficulte est que le corps professoral est mediocre et
instable. Lui-mntne est kcras6 de besogne, d'autant plus
que voulant donner un nouvel essor A la mission, ii
s'elancait dans Jes retraites et les predications. En outre,
vu l'impuissance de M. Heurteux, il est chargk de diverses affaires, A Smyme, A Salonique, etc. Aussi le
Supdrieur de Saint-Benoit, devenu Vice-Visiteur, a-t-il
demand6 uh second, un directeur du colltge. Le T. H.
PNre lui envoya un homme, ancien missionnaire en
Amerique, et qui fut ineme superieur a Buenos-Ayres :
M. Etienne Tanoux. Mais il fut plutOt nmntr6 que donn6,
car au bout de six mois il 6tait nommi sapMrieur de SaintLouis-des-Frangais A Madrid. I1etait destine A tfre plus
tard 6vuque de la Marthiique.
M. Louis Droitecourt le remplaaa. M. Lobry fnt heureux de voir revenir aupr&s de fui, en qualit6 d'assistaxit
et de directeur, cet ancien de Soissons, e I'homme de
son cceur et de sa confiance ), conmme 1 disait. Presque
en meme temps, etait arrive un professeur distingd :
M. Emile Rdmon, originaire d'Armentitres, ficenci6
es lettres, qui, aptrs avoir professe pendant quatre an
au petit siminaire de Cambrai, etait entr* dans la
Congregation. II fit les voeut a Saint-Benoit le 7 octobre
1889 et r6unit les classes de thetorique et de seconde. Le
vinerable M. Rgnier enseignait encore fes sciences,
mais d'autres professeurs avaient pour eux a jeett~ess
et I'avenir, IMI. '•hoillier, Guwy, Cazot. Une vie notrvlle anima fe collge, augment6 d'uni etage A I'aft ouest.
r. Lettre du

x2 octobre 1887 1 sa mere.
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Les fetes de la beatification de Jean-Gabriel Perboyre
fournirent I'occasion, A MM. Romon et Cazot, de composer un drame interpret6 avec succ&s par les el6ves devant
leurs parents et devant MM. les Lazaristes de l'AssemblWe provinciale. Des seances litteraires, des projections,
des comedies instruisaient, en amusant. Enfin des cours
spkciaux itaient cr64s, A cote de l'enseignement classique, et les nouveaux prospectus de 1891 annongaient
cette importante innovation. Dans sa gn&irositW,
M. Droitecourt voulut procurer aux confreres, et aux
6elves, une maison de campagne, qui flit un but de promenade durant l'annie, et un repos pour les vacances.
Il fit 1'acquisition d'une propri&t6 contigue A l'ancien
college de Bebek. Des largesses intelligentes contribu&rent A la rendre confortable et aimable. Une chapelle,
batie plus tard, grace A un legs de la respectable sceur
Mahio, fut une succursale paroissiale, desservie par la
Mission pour les habitants et les Q estiveurs » de BNbek.
M. Lobry put accomplir en 1892, son premier pllerinage
A Jerusalem :il se reposait sur son assistant. Cependant il le retira de la direction du college. II explique' a qu'il fallait. au Suplrieur un homme explriment6, A meme de le seconder dans les oeuvres exterieures
et de supplier A ses absences. Pendant 15 ans M. Droitecourt remplira cet office, en missionnaire docile et
respectueux, autant qu'en ami fidale et d&vou6 ).
Au reste, ni M. Lobry ni le Collkge ne perdaient au
change. M. Louis Planson, directeur de 1892 A 1895
fut un organisateur admirable. II est vrai que le Guide
du professeur de Saint-Benoit et le Manuel de l'Elve,
reproduisent les directives de Montpellier et de Soissons,
mais ils s'adaptent et sont tres pr6cieux pour la
discipline de la maison. De nouveaux collaborateurs
x. M. Lobry, Notice sur M. L

Droitecourt, p. x2.
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comp6tents et devouks sont arriv6s A Saint-Benoit:
ce sont des Petits Frires de Marie. que M. Lobrv est alli
chercher A Saint-Genis-Laval, proche Lyon. On a achett
et aminag6 pour eux unemaisonattenante ASaint-Benoit
la Maison Keudji : ils y seront chez eux, pour faire leurs
exercices de communaut6, et ils prendront leurs repas
an r6fectoire de la Mission. Ils rendront les meilleurs
services pour I'enseignement du francais, les surveillances et les promenades. Bient6t ils seront 7 et remplaceront les Sceurs de Charit6 an Petit College. Pour 6viter
qu'il y ait deux colleges dans un, et ne pas multiplier
inutilement les professeurs, on 6tablit le systeme des
Cours: cours de latin et de grec, cours de francais et
de litt6rature, cours d'histoire et cours de sciences.
Les langues, la musique, le dessin, la gymnastique
eurent leur place an programme. Divers moyens d'6mulation furent institus : exemptions, notes et soities
mensuelles, examens et bulletins trimestriels. La Congrgation de la Sainte Vierge, reconstituee, enr6la les elites,
et 1'Amicale des anciens el6ves entretint d'heureux
souvenirs et des relations utiles.
Cependant M. Lobry veillait A enrichir le college de
collections savantes. Au fond ancien de la Mission, la
bibliotheque des-professeurs voyait s'ajouter une s6rie
d'ouvrages concernant la Turquie, le Pantheon litt&raire des hommes illustres du xix- si&cle achet6 d'occasion, et les ouvrages techniques utiles aux maitres. On
sait que M. Lobry avait cultiv6 l'histoire naturelle ;
il fit venir de France un herbier qu'il avait confi6 en
partant au savant M. Armand David. M. Gorlin
travailla pour recueillir, comme pendant, un herbier
du Bosphore. Le cabinet d'ornithologie, commence
par M. Mrolla en 189o, s'augmenta d'une collection
d'oiseaux des Balkans, achet6e au comte AUllon grace
a M. Richou. De ses nombreux voyages, le Visiteur
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provincial rapportait toujours qulque sp6cimeu intaresant de min6alogie, on quelque rare antiquite
qui trouvaient place au musie.
M. Gastop Drillon en fut longtemps le conervateur
et 1'orgapisateur 4•vou,&M. Jean Guerovich, arriv~
en 189a, pour 1'enseig ament des sciences, s'ocup de
creer ws cabinet de physique moderne et nt laboratoire
do chinmie. MNcanicieea
I'occasion, ia co•struiai luimnme des appareile t mtme un sisvngraphe, a l'q mple
du savant M. Jung A Smyrne. Son swecpsseur, M. Julien
Legouy ne manquera pas d'entretenir et de ompleter
ce magnifque ensemble, que M. Ipbry.etait fer do montrer aux visiteurs de marque, tels que M.ILoe Bourgeois.

M. Paul Deschanel,M.Etienae Lamy, M. Maurie arrs,
etc. Us en Otaient merveplles et d e4laraient yolentiers
que le Collge Saint-Benuot ue le .ceait A aucun lyee
de France. Les succds des 61Oves ripondaient, d'aillous,

aux sarifices et aux efforts de la direction. Leg dipk~es
de Saint-Benoit eurent, depuis 1893, le privil~W
de
'6quivalence du haccalaurbat. DUs 1843, k collge de
B6bek n'avait-ilpas resu de M. ViUemnain le nMeMheaaeur ? Cette equivalence cessa A partir de g9s, quand
un jury francais vint sur place pour iaire passw les
examens. Mais d6ji, pour exciter 1'6mulation dans les
cours de commerce, un jury b~dvole, compos6 de diocteurs de hanques et de membres de ]a Chambre de
Commerce, venait A Saint-Benoit examiner les o6ves.
Les plus aptes avaieat chance d'obtenir un empla
honorable et lucratif dans qualque administration.
M. Lobry regut les palmne acad6miques, le 17 octobre
1892. En les lui remettant,le representat de la France,
M. Bourgarel, pouvait dire qu'elles 6taient * la rkcompense d'un grand dvouemient a l'iastruction et 1'6dueatiep de la jeunesse a. Le nombre des leives, qui ddpassait ds lors les aoo, etait un temoignage de la satisi
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factioni des families. Quand on offrait alix parents et
aux amis tine audition de 1'opira de Mehul Joseph
(juin 1894), ce n'Atait pas seulement ul triorphe pour
I'excellent et dviot inmaestro Sylvio Keussy, c'dtait.
comme le note M. Lobry, a une tres bonne journme
pout leCollege ,. Mais le mot est trop modeste, tar on
garda longtenps et on garde encore le souvenir de ces
acteurs et chanteurs 6mouvatits: Albert Millet, pathitique et shduisatt dans le r6le de Joseph ; Henri Millet,
artiste 6tottinant pour son ige, incarnant Jacob, vieillard
majestheux et touthat ; Adolphe Touzet (Sitinon),
telleient &nu et sinc6te, que l'auditoire ett laInes
pattageait son 6motion ; Jean Desutffi, dotit le gracieuc
visage d'ehfant, la simpliciti et I'innocence vraies,
faisaient aimer Behjamin. L'otchestre, les costumes,
I'interprdtation, les decofs excitirent dans I'aiditoire
un enthousiasme indescriptible, et jaillirent mille fois
r6p6t- les cris de VVive Saint-Benoit !i . L'ancien
M. R6gnier disait en pleurant : cC'est I'apogie de SaintBenoit ! ». L'ambassadeur de France, M. Paul Cambon,
invitait les acteurs A transporter, pout un jour, A Therapia le th~tre de Saint-Benoit. Mais il 6tait de plus en
plus evident que les locaux et les galeries ne suffisaient
plus
utit grand College. II fallait une salle de ftes,
avec un theatre; cat Saint-Benott pbssidait pout plusieurs annees un technicien de premier ortre: M. Alxandre Raboutet, acteur dti thatre de Sa Majesti le
Sultan, venait de ptendre IJ soutane et, dans le corps
ptrfessoral dti Collge, mitissait sa Vocation saceidotale. 11 initierait quelques confrtree
son art et I'ot
jouerait des pieces magnifiques. I1conventit qite cette
salle eiut un acces facile, et plusieurs isstlet. Eli Olevant,
sur cette salle, deux 6tages on aurait un dortoir de 35
a 40 lits, une inflrmerle et une lingerie qui seraient
confiees aux sceurs, quelques salles of setaient logis un
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mus6e d'histoire naturelle, un parloir et une loge de
concierge. Le College aurait, en effet, par IA une porte
d'acc~s direct sur PWra. M. Planson avait fait ces plans
adaptes au service du CollUge, et sp6cialement des
petits, pour lesquels une cour serait aminagee a proximit6 de la risidence des freres mar;stes. Les constructions commencerent en mars 1895. Elles n'6taient pas
achevies lors du d6part de M. Planson.
Apres tant d'ameliorations heureuses, et tant de
progres effectu6s sous cette intelligente direction, ce
depart paraissait bien regrettable. Mais M. Louis Planson, arrach6 A la Procure g6nerale, avait toujours eu le
desir de retourner A Paris. Ses vaeux se r6alisaient.
M. Lobry qui l'avait conau intimement, au seminaire
et A Saint-Leger de Soissons, en 6tait profond6ment
attrist6. Cependant M. Planson restera l'ami devoue
de Saint-Benoit ; il v reviendra, plus d'une fois, comme
Procureur g6neral ; il lui rendra encore, de pricieux
services.
Qui prendrait la succession ? M. Felix Gorlin se trouvait A Saint-Benoit, depuis 1893, comme en disponibilit ; il classait les pieces d'archives et faisait mm&e le
cours de philosophie. Le d6sir unanime des confreres
se pronongait pour lui. Mais il n'avait pas renoncr A ce
qu'il considerait comme sa vocation: servir la Mission
de Mac6doine, sous le rite bulgare. De plus, sa sant6
6tait d6plorable. M. Emile Cazot, professeur de litterature et pr6fet de discipline, fut nommi directeur : il
avait alors 32 ans. L'ere de prosperit6 ouverte pour
Saint-Benoit continuait. A Inauguration de la salle
des fetes, b6nite par Mgr Bonetti, sous l'ing6nieuse
l1gende de L'oiseau Bleu, les souvenirs des siecles
revolus de Saint-Benoit furent rappel6s, en un drame
po6tique, compos6 par M. Gorlin. Puis ce fut la Passion
de N.S. J.C., qui fut represent6e en tableaux vivants,
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avec des choeurs musicaux appropries. M. Gorlin avait
choisi les chefs-d'oeuvre avec le maestro Keussy. M. M&rolla avait peint les d6cors et M. Alexandre dirigeait
la mise en scene. On avait imprimi des livrets, avec
gravures en h6liotypie, et autographihnombre de partitions musicales. Si la preparation fut laborieuse, le
succes fut inoul dans Constantinople. Les 5 ou 6 representations qu'on dut donner rapporterent pros de
io.ooo fr. aux oeuvres de charit6 et sp6cialement aux
Petites Sceurs des Pauvres. La meme annie, un drame
lyrique Jeanne d'Arc, musique de Gounod, rapportait
3.000 fr. aux Conferences de Saint Vincent de Paul.
Aussi le nombre des l&ves d6passait 250.
La Providence permit alors I'achat du college de
Sainte-Pulcherie et ]a fondation de l'6cole de BNbek
confie aux Petits Frdres de Marie. Les Peres Jesuites
de ]a province de Sicile avaient fond6, en 1864, un
college, sous le vocable de Sainte-Pulcherie. Pour attirer les 6leves, ils avaient meme construit au sommet de
P6ra un bel 6tablissement avec une chapelle publique.
Malgr6 leurs efforts et leurs sacrifices, ils n'eurent pas
beaucoup d'0l6ves: ils n'avaient abouti, disaient-ils,
qu'a ajouter, A plusieurs autres, une 6cole 616mentaire
de langue italienne. Le college fut mis en vente en 1893.
Le Visiteur ne manqua pas d'crire a Paris, pour signaler au T. H. PWre, l'intbrat qu'il y avait, pour SaintBenoit, de s'annexer cet immeuble: le nombre des
elves croissant, la belle situation de Pera et une chapelle au service de la Mission. Le Souverain Pontife
daignait faire Tcrire au Sup&rieur general des Jesuites
son desir que les Lazaristes eussent la preference sur
d'autres amateurs. L'Ambassade de France poussait
! l'achat, car, si un etablissement frangais s'ouvrait
a PNra, la concurrence serait mortelle pour le vieux
college. Les anndes passerent: 1'exarchat Bulgare, les
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Assomptiounistes, les Freres des Ecoles Chritiennes,
ks Conventuels de Saint-Antoine mnme, convoitaient
l'inmeuble. Ceux-ci arriverent A des propositions fermes.
Le T. H. Pere Fiat, qui avait d'abord refus; I'autorisation, finit par ceder aux raisons alleguees. 31. Bettembourg etait, au sein du Conseil, I'avocat intrepide de
Saint-Benoit. Le 29 janvier 1897, l'affaire 6tait conclue
pour 5oo.ooo fr., payables Loo.ooo fr. la premiere annee,
le reste par annuites avec int&ret . 4 o/ . Apres quelques
mois necessaires pour les amenagements, la division des
petits entra au College Sainte-Pulch6rie. Deux missionnaires avaient djia pris possession de la chapelle.
M. Cazot Jut nommi prQ-superieur de Sainte-Pulcherie.
M. Lobry gardait la haute direction d'un Saint-Benoit .
en deux sections. A Sainte-Pulcherie, il eqt sa chambre,
son bureau, son jour d'audience, et il downait les notes
le vendredi aux 6lves. Bientot 5 freres maristes s'occup6rent des classes inferieures ; une Saeur de Charit~ fut
affect6e A la lingerie, et le Collge prit tout de suite de
beaux d6veloppements. Les catholiques y furent t-ujours en majorit6, les premieres cmmiunions solenaelles
y r4unissaient les aines, et souvent aux seances littiraires on drainatiques, grands et petits se pretaient un

fraternel concours.
Un nouveau directeur etait n6cessaire j Saint-Benoit.
M. Felix Gorlin fut nommn
, mais une mort foudroyante
le frappa a Paris le xo septembre x897. M. E~nest
Dumontier devint sous-assistant et directeur du Cll6ge.

Professeur, puis sup rieur de nos coles apostoliques,
c'ktait un homme de c0eur et d'exprienc, ve as autoritaire; il demanda son changement au bout d'une
anape. M. Cazot, ayant 06t nomm* superieur de la
maison de Zeitenlik, avait it6 remplac6 par M. Joseph
Colliette a Sainte-Pulcherie.
A Saint-Benoit il n'y avait pas de directeur. On avait
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beau 6crire a Paris, quirir A Smyrne queiqu'un de disponible, c'etait en vain. M. Lobry ne pouvait agrier les
quelques noms que lui presentait I'administration.
Cette erise, qui durait depuis novembre, et se prolongeait

encore en fivrier, affectait M. Lobry au point de le
rendre malade. 11 s'itait retir6 A I'hopital de la Paix,
tandis que M. Droitecourt s'efforCait de le suppleer.
Heureusement M. Felix Dekempeneer, actif et devoui
professeur et pr6fet de discipline, fut, en ces heures dif-

fiiles et pendant bien des annees, la cheville ouvrire
du collge Saint-Benoit, avant d'etre suprieur de SaintePulch~ie. Enfin arriva M. Louis Duthoit, arrachm
aux belles missions du 4ioc4se de Cambrai. Avec quelle
joie M. Lobry recut eot aimable compagnoa de sa jeunesse, et ce prcioeux collaborateur. Le Collke, avec ses
deux sections, manifestait une vie intense quand il

offrait an public les drames de Henri de Bornier Attila
et FrawCe 4'bord,et quand il4tait honore de la visite de
M. Paul Deschanel, compliment6 avec un spirituel Apropos par l'eleve Joseph Descufli. Mais peut-etre le
zel directeur se prodiguait-il trop au dehors, dans les
predications d'apparat et les retraites qui sollicitaient
ses talents oratoires. II fut rendu aux missions. M. Joseph Chefd'botel, ex-supnriour du college de Montdidier, devint directeur du call ge de Saint-Benoit. En
actte anane 19go, 3A7 cloves peuplent Saint-Benoit
et Sainte-Pulchrie : ils appartiennent a 17 nationaltis
et A 7 religions difi6rentes. Et dans ce milieu, si peui mogne, non seulement regne la paix, mais u•e heureuse
nmulation et, grace 4 la langue franaise, une culture
classique et chrtienne, qui unit les cours dans I'amour
de 1a France. C'est pourquoi de joeeus artistes reprkseatent avec conviction un chef-d'oeuvre de Moligre

1 Maflade imaginaire, on ToWbia du R. P. Longhaye, at
1f FiUl de Roland de Henri de Bornier. La fanfare a WtC
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reconstitude, sous la direction de MM. Krmner et Drilion; avec le concours toujours d6vou6 du maestro Keus-

sy, les seances dramatiqueset musicalesfont larenomm6e
de Saint-Benoit. On ose mnme monter sur ]a scone du
College, en 1902 et en 19 04,1'Aiglon d'Edmond Rostand;

mais cette fois, les anciens eleves, les Ducousso, les
Van der Elst, les Salacha, donnent le ton aux talents
encore timides de leurs cadets.
Cependant, Ala fin de 'annle scolaire 9go3, plusieurs
de nos maisons de France ayant eti ferm6es, roccasion
parut favorable au superieur de Saint-Benott pour demander au T. H. Pere d'etre dkcharg6 d'une partie de
son fardeau. Depuis 1886, l'importance du College avait
triple et quadrupl6, les ceuvres exterieures s'-taient
accrues considerablement, les affaires de la Province
obligeaient le Visiteur a des absences parfois prolongees.
A la fatigue des voyages, s'ajoutait celle des maladies
et des infirmitis qu'amenaient les 55 ans, les travaux et
les soucis croissants. A ses instances r6iterees le T. H.
Pere consentit AI'autonomie des deux maisons de SaintBenoit et de Sainte-Pulcherie. Chacune d'elles eut son
suplrieur, son assistant, son procureur, son conseil
domestique etc., ses finances propres et sa part de la
dette. La question des prnseances fut soigneusement
rigl6e. Pour assurer l'unit6 d'action, n6cessaire aux
deux Colleges, on constitua un conseil mensuel, presid6
par le Visiteur. M. Joseph Chefd'hotel 4tait nomm6
superieur du College Sainte-Pulcherie. Pour le college
Saint-Benoit, on vit revenir avec plaisir M. Emile Romen
avec le titre de sup6rieur. I1 connaissait l'ceuvre, son
exp6rience s'6tait mnrie au petit s6minaire de Marseille,
dont il avait Wth supr-ieur, il voulait le bien et, pieux,
regulier, savant, il etait capable de l'accomplir. Mais

son abord 6tait glacial, et cette froideur le desservait
aupres des eleves, des parents et meme des professeurs.
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Aussi, mal A l'aise, aprds deux ans, demanda-t-il, de luim.me, A n'6tre plus superieur et A rester comme simple
missionnaire. Mais, 6tant all6 en France pour revoir
sa vieille mere ague de 80 ans, A Paris, il s'expliqua et
on le nonuna sup6rieur du college de Damas.
Un nouveau directeur. M. Francois Goudy. arriva
en septembre 1905. Sa carriere s'6tait pass•e jusque-la
dans les grands s~minaires de Saint-Flour, de Sens,
d'Oran. II ne se sentait pas 1'aptitude A diriger un coll1ge et un college d'Orient. II le disait bonnement et
laissait tout au prefet de discipline, d'ailleurs intelligent
et devoui. Au bout de l'ann6e il partit. Son passage
avait &t6une 6preuve pour le College, ccrit M. Lobry'.
( L'obstacle au bien, disait partout M. Goudy, ce n'est
pas la personne meme du Visiteur, mais une situation
resultant de son passe et de sa presence ». II faut en

finir avec cette legende, protestait M. Lobry. Mais les
lIgendes ont la vie dure. La crise ouverte ne fut pas
facile A denouer. On ne trouvait personne qui acceptAt
la charge. Le T. H. PNre, disempar6, priait M. Lobry
de reprendre la direction personnelle du College - ce
qui ktait bien au dessus de ses forces et incompatible
avec ses autres obligations. M. Cazot etait nommt5
au grand prejudice de la Mission de Macedoine; sa
nomination ne fut pas maintenue. Puis on deconronnait le college de Smyre, en transf6rant M. Deroo,
son directeur, A Constantinople. De cet inqui6tant
desarroi, le nom de M. Clement Vidal emergea, et il fut
agr6, comme superieur de Saint-Benoit. M. Lobry
accepte la s6paration de la Mission d'avec le College.
M. Villette la lui avait sugg&r6e et le Visiteur n'h6sita
pas A constituer, A Saint-Benoit micme, deux maisons
distinctes : celle du Visiteur, superieur de la Mission, et
le College, ayant ses locaux distincts et groupant, autour
r. Journal, Registre II, p. 76.
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du superieur, assistant, procureur, tout .le personnel travaillant A la mime oeuvr. UIy avait sans doute
des questions materielles, et une situation inaancire
A eclaircir qu'une visite de M. Villette mettra an point.
Mais des lors les deux collges et la Mission rerent
une impulsion nouvelle, tout en bineficiant de linfluence et de la direction morale du sage Visiteur. Sous
leuts superieurs respectifs,personnellement responsables,
les colleges ne cessent de progresser. Enl 1908, il y a
190 Olves a Saint-Benoit et 187 A Saint-Pulchtie et
I'ecole primaire de B6bek en compte 1o3; A la veille
de la grande guerre, 530 elýves reMoivent 1'enseignement
dans nos maisons. M. le Visiteur a toujours la sollicitude
des Colleges. II fait son rapport annuel a 1'Ambassade
de France ; il recoit les allocations du gouvernement
francais, et sollicite parfois des secours extraordinaires.
Les repr6sentants de la France ont toujours At- extramement favorables a Saint-Benoit. Quelle solennitA
htait donnee aux distributions des prix quand, a c6ti
de i'Ambassadeur, etait assis le DelIgu6 du Saint-Sige;
quand on comptait 7 on 8 ev6ques parmi l'honorable
assistance et que les discouts pompeux remplissaieflt les
ames d'une joyeuse fiert6, tandis que de beaux livres
6taient distribues aux laureats. Si 1'ambassade amhne
A Saint-Benoit un personnage, comme MM. Chariot,
Rent Pinon, Aulard oU Hovelague, c'est toujours
M. Lobry qui les recoit, et fait les honneurs di Collige.
II a toujours, a Sainte-Pulch6rie, ses audiences du vendredi, et il est heireux de constater le progres dtt Collge
sons M. Chefd'hotel, puis sous M. Felix Dekeinpeneer.
Les collegiens ne cessent pas de prendre part aux fetes
du vn&r6 Visiteur. C'est A Sainte-Pulcherie des chantts
ei des recitations, qui font, de la Saint-Francois-Xavier,
une delicieuse scine d'intimith familiale. A Saint-Benoit,
ce sont des stances plus artistiques. Ainsi, en 1911, a
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l'occasion des 25 ans de sejour en Orient de M. Lobry,
on joue Louis XI de Casimir Delavigne. Parmi les acteurs figurent d'anciens elves tels M. Salacha et M. Ormanian, qui tiennent leur r6le avec une perfection
digne de v6ritables artistes de profession. En 1913, le

college filicite M. Lobry promu chevalier de la Legion
d'honneur: l'interpr&tedechoix avait nom Marcel Dupuis.
Apres la guerre, en juillet 19g1.

le Visiteur est a Paris,

l'ime bien triste. La question est posee si le college
Saint-Benoit sera rouvert. Pour Sainte-Pulcherie,
on 1'abandonne aux Filles de ]a Chariti, qui en feront
une maison d'6ducation pour jeunes filles. Mais SaintBenoit ? reculera-t-on devant les frais de reinstallation ?
Trouvera-t-on du personnel ? Dans le Conseil des
Assistants, on admet la necessit6 de maintenir la
Mission, transfer6e a PNra si possible, mais le College
a contre lui une forte opposition. Heureusement il a
deux ardents av ocats dans les deux anciens directeurs :
MM. Cazot et Planson. M. Lobry leur remet des notes
pressantes, il rencontre M. Jules Levecque, le prie de
se devouer A.la tote du College, et d'obtenir le compl6ment de personnel nkcessaire. Le vieux college sera
sauvi. DNjA A Constantinople
'3M. Joseph Descuffi,
avec un remarquable esprit d'organisation, a tout remis
sur pied d'une fagon admirable, second6 par le bon esprit et le d6vouement, non moins admirable, des confreres ).
La rentree est faite; en mai 1920, M. Cazot, dans sa
visite trouve 450 6&ves presents -, en octobre il y
en a 600 - ; en 1921, 650 - apres quelques oscillations,

dues aux circonstances politiques, le chiffre, en 1927,
monte encore A 600. M. Levecque porte, avec vaillance,
la lourde charge du College. Mais les chiffres semblent
le triomphe de M. Lobry. Quand la prohibition du
I. M. Lobry, Joumlal, Registre IV, p. 30.
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crucifix et des emblemes religieux amer e la fermeture du Coll)ge, et de toutes les ecoles catholiques,
c'est encore le Visiteur des Lazaristes qui sauve la
situation. II reunit les Provincaux et forme le t front
commun ; il porte la question A Paris, et a Rome, et la
solution qu'il rapporte fait renaitre le courage et l'espoir.
Saint-Benoit remonte de 300 A 652 dlves.
Les projets de transfert de la Mission a PWra ont
&chou : on n'a pu obtenir I'ancien h6pital municipal
de la rue Olivo. En fait, les professeurs remplacent pen
A peu, dans les aumineries, les anciens missionnaires
et c'est le college Saint-Benoit qui est la maison du
Visiteur. C'est encore dans ce cadre aimi du College,
et dans la salle des fetes remplie par 600 elkves, que
M. Lobry clebre sa cinquantaine de vie religieuse,
le 15 dkcembre 1923. C'est sur la scene de cette mime
salle, toute pavoisee, que l'ambassadeur de France,
M. Daeschner, accompagn6 de M. Brugere conseiller
d'Ambassade, du colonel Sarrau attach6 militaire. etc,
remet A M. Lobry la cravate de commandeur de la
Legion d'honneur, le 17 mars 1927: les eleves du College
sont presents, les Filles de la Charit6, avec des groupes
d'orphelins et d'orphelines, garnissent la tribune. Un
6l~ve turc lit un compliment fort bien tournm, et 'orchestre joue les hymnes nationaux de France et de Turquie. Le the Itunit les invites dans la Salle des installations scientifiques. Ainsi s'achevaient dans ce decor
familier cette journ6e qui mettait le comble A la glorieuse carriire du Visiteur. Bien que, depuis plus de
20 ans, il ne dirigeAt plus le College, et ffit surtout
adonn6 aux oeuvres exterieures, il restait avec l'aurtole
de Superieur de Saint-Benoit. Une de ses dernieres
joies fut d'apprendre que Ason College », A la rentree
d'octobre i931, inscrivait 825 eleves.
( suivre)
Jules LEVECQUE.
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A LGER
JUBILf DE M. PHILIPPE ADVENIER

A Mustapha,au matin du 27 septembre 1936, es cloches
de I'h6pital algerois ne tiennent plus en place; sfires
d'etre comprises, elles egrenent lIgerement leurs joyeux
appels, sans insistances indiscr&tes. Et, tout aussit6t,
des pavilions les plus lointains, les malades accourent ;
plusieurs n'ont d'ailleurs pas attendu le signal, et dans
un corps fourbu, gardant une ame jeune, se sont, clopinclopant, achemines vers la maison de Dieu. Nos Soeurs
s'y rendront les dernieres, mais aujourd'hui ne rencontreront aucun retardataire. L'6glise est archi-comble,
I'autel par comnme aux grands jours.
De la sacristie, le cortege s'avance; tous les fils de
saint Vincent presents A Alger sont IA, et A leur t&te
M. Verges, leur v6nere visiteur. Sous la direction de
M. Labaig, quelques petits s6minaristes, moinillons A
la bure blanche, mettent dans le chceur une note gaie,
tel dans un champ des lys immacul6s, tandis que les
cantiques des seeurs s'harmonisent A ce jubil6. M. Advinier cl6t la marche : son air serieux et recueilli n'efface
pas de son visage les traits que ses longues annies de
bont8 et de perp6tuelsourire y ont graves. Malgre la pesante chasuble en drap d'or, il marche vers l'autel, alerte
comme il y a 50 ans. Oui, il y a 50 ans. M. Advenier etait
recu au s6minaire interne : aujourd'hui il rend graces A
Dieu des bn&Idictions sans nombre dont il a r6joui sa
jeunesse, ensoleill sa maturit6, et dejA aureol sa
vieillesse.
M. Tiran, A l1'vangile, monte en chaire: son verbe
chaud et eloquent p6antre les cceurs et y trouve de
multiples &chos. Ne se fait-il pas d'ailleurs l'interpr&te
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de tous ? A chaque generation qui se 16ve Jesus demande
des prktres, et de chacune, toujours, ii en obtient.
Prodige d'amour ! C'est ainsi qu'il y a 50 ans, M. Advinier, pour ripondre A I'appel du Maitre, s'6loignait
de Nimes, la ville aux traditions innombrables, quittait
les riches terres du midi et son ciel toujours pur, gagnait
Paris aux brumes persistantes, et, pour Saint-Lazare,
laissait des parents et des amis tres chers.
Prodiguant A tous ses r6serves de bonne humeur,
jarrais les difficultis n'eurent raison de M. Adv6nier;
A Smmrne, A Constantinople, A Cavalla, of les efforts de
son zele furent contraries par le milieu musulman;
partout sa bont6 ne subit la moindre &clipse. Et depuis
23 ans, elle rayonne AMustapha, soleil auquel se r&chauffent les Ames que les maladies et les souffrances ont
refroidies. Non seulement, M. Advenier a reussi i faire
construire une grande et belle chapelle, mais encore il
I'a peuplie. L'indifference et I'hostilit6 d'autrefois ont
fait place A une sympathie tres prononcee et A une confiance de plus en plus vive. 11 est vrai, le devou6 aumbnier n'a rien 6pargn6 pour attirer les Ames A Dieu : leve
A 4 heures, et souvent meme plus t6t; il est toujours A la
disposition des malades, il parcourt les pavilions,
distribue la parole reconfortante et n'oublie aucune des
attentions qui touchent et font plaisir. Les autorites
civiles elles-memes,heureuses de reconnaitre ses services,
lui ont d4cern la mrdaille de I'assistance aux malades.
M1. Tiran 6voque ensuite la phalange c6leste des Anres
qui doivent un pen leur ciel A M. Advinier. Elles sont,
elles aussi, invisiblement prssentes A la fete et s'uniront
au cher jubilaire quand d'une voix 6mue mais assuree,
il chantera Vere dignum et justum est... tibi, Domine,
gratias agere. Certes il serait difficile de dinombrer
toutes les raisons de rendre graces A Dieu pour de si
f6condes annies.
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En terminant, M. le Superieur donne lecture d'une
lettre de Monseigneur i'Archeveque lui-m6me.
Alger, le 27 septembre 1936.
Trbs cher Monsieur Adv6nier, notre Aum6nier si bon.
En revenant de France, j'apprends avec le plus vif
plaisir que vous c4l6brez, aujourd'hui dimanche, dans
l'intimit6 de votre famille religieuse et de l'h6pital de
Mustapha, le cinquantieme anniversaire de votre entree
dans la Congregation des Pretres de la Mission, fils du
grand saint Vincent de Paul.
Cette belle et touchante ceremonie, je me serais fait
un devoir et une grande joie d'aller la presider moi-meme,
si je n'tais retenu ici, par la Semaine d'6tudes de nos
admirables Jeunes Ouvriers Chr6tiens, les Jocistes,
comme on les appelle d'un mot d6jA glorieux.
Mais, si vous ne me voyez pas A votre fete, je veux du
moins que vous entendiez la voix de mon cceur, car je ne
saurais oublier le d6vouement vraiment inlassable que
vous apportez, depuis si longtemps, au service de nos
pauvres et chers malades, la delicate et extreme bont6
avec laquelle vous ne n6gligez rien de ce qui peut Wtre
utile A la sant6 de leur Ame et de ce qui peut leur faire

plaisir.
Personnellement je l'ai 6prouv6 moi-meme, pendant
les deux mois que je suis rest6 A l'h6pital, gravement
malade, A c6t6 de mes plus humbles compagnons de
douleur, que j'aimais comme des freres.
A l'heure actuelle et apres plus de sept ans d6ji,
je vous revois, par la pensbe, entrant silencieusement
dans ma chambre, d&posant pieusement, sur une table
fleurie, le Saint Viatique, Notre-Seigneur Jesus-Christ, et
vous approchant de mon lit pour me donner le bon Dieu,
Celui qui fortifie et qui console, plus que tous les hommes
ensemble. Et vous me l'apportiez tous les matins, au
point du jour... Ah ! mon cher aum6nier, que vous fites
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bon pour votre archeveque malade ! Ah ! notre aumonier. que vous avez kt6 bon, secourable, genereux
pour tous mes freres de douleur ! Et que vous l'Ytes
encore toujours et, si c'est possible, de plus en plus !
En mon nom et au nom de tous, je vous remercie de
toute mon ame profond6ment 6mue! Et puisque la
Divine Providence, grace aux bons soins qui m'ont etC
prodigues, a daign6 me rendre la sante que je suis si
heureux de depenser jusqu'au bout pour mon cher
peuple algerien, je vous benis de la bMn&diction la plus
reconnaissante et la plus affectueuse de mon cceur,
suppliant Notre-Seigneur Jesus-Christ et sa sainte Mere
avec saint Vincent de Paul, votre Pere, qui est aussi le
Pere de ces admirables Filles de la CharitE qui, comme
vous, se sont consacries au soulagement des malades,
de vous garder longtemps encore, dans cet h6pital, pour
la consolation des 6prouv6s, qui sont les meilleurs amis
du Christ et que je b6nis paternellement avec vous, mon
tres cher et tres bon aum6nier : ad multos annos !
t Augustin LEYNAUD, Archevique d'Alger.
Avec Mgr 1'Archeveque, tous les assistants souhait&rent de nombreuses annies encore au souriant jubilaire.
De fraternelles agapes, autour de la table de M. le
Visiteur, reunirent tous les confreres d'Alger. En quelques mots sortis du cceur, M. Verges felicita le jubilaire,
lui disant la joie de ceux qui ont a demeurer avec lui
et leur desir de vivre longtemps encore avec un fils de
saint Vincent si aimable et difiant.
Et de son c6te, Notre Tres Honord Pere avait voulu
s'unir a la fete en adressant A son cher fils une belle
lettre de felicitations.
Cinquante ans de devouement surnaturel et d'affabiliti inalterable justifient pleinementces fetes de famille.
Jean-Frangois CARTOUX,
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SYRIE
EHDEN
M. JOSEPH ALOVUA

DECORE

Depuis l'&rection de la Croix sur la pittoresque colline
d'Ehden, (Voir Annales 1936, p. 8i-86),le 14 septembre

est devenu fete de la Iccalit6, comme le 6 ao&t est la
solennit6 des Cendres. Cette annie l'anniversaire devait
rev6tir un eclat tout particulier. En effet, apres beaucoup
d'hisitation, le comite de tourisme et d'estivage avait
arret6 son choix A cette date pour conferer au PWre
Alouan une mkdaille en or, offerte par les 6migres
syriens du Bresil, timoignage de reconnaissance et de
gratitude au superieur de Tripoli.
De son c8t6 le gouvernement libanais profitait de
cette circonstance pour decorer M. Alouan du Mirite
libanais de 2 e classe, reconnaissant ainsi les services
rendus au pays par notre actif confrere.
Depuis plusieurs jours, la ville en liesse se preparait
A rendre cette fete l'une des plus brillantes de la saison.
La jeunesse sportive avait invite plusieurs comitbs A des
rencontres de foot-ball. Des invitations 6taient lancees
un pen partout. Une foule nombreuse avait repondu
S1l'appel, les uns attires par I'appat de l'extraordinaire,
d'autres s~duits par les sites ravissants du Liban nord.
Deux jours avant la fete Edhen regorgeait de monde :
il n'y avait plus de place nulle part ni dans les h6te!s
pourtant nombreux, ni dans les maisons particulieres,
lou6es A des prix exorbitants. Jamais Edhen n'avait
vu pareille activiti. Le dimanche 13 septembre, veille
de la fete, la ville avait revetu ses plus beaux atours :
des arcs de triomphe 6taient poses presque A tous les
coins de rues : car le President de la R4publique
Libanaise, A son retour de Dimane, oi il avait kt faire
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une visite a Sa Beatitude, devait honorer Edhen d'une
visite particuliere. La riception fut on ne peut plus
enthousiaste. Une salve de cent coups de canons I'accueillit, - en fait les rochers de la montagne qu'on
avait minds la veille 6clat6rent en son honneur. Le pa-

SYRIE. -

Maisons de la province larariste.
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triarche qui devait c616brer une messe solennelle A
l'autel de la Crcix, pour diverses raisons ne put venir
au jour annonc6. La fete ne perdit rien de son eclat.
Des 15 heures, toute la montagne de la Croix itait
noire de monde. L'esplanade du monument elev6 par
M. Alouan I'annqe derniere A cette mnme date, servait
de tribune aux crateurs venus tres nombreux pour
exprimer leurs hommages et leur admiration A notre
sympathique confreie. Voici d'ailleurs une enumeration
qui donnera une idee assez exacte de cette belle
ceremonie':
1o Un,morceau de musique: Lv'e-toi jeunesse du
noble Liban.
2 Souhaits de bienvenue: par le secretaire du Comite
de tourisme et d'estivage.
30 Remise de la decoration du Mirite libanais A
M. Alouan, par le secr6taire de Gouverneur du Liban
nord. Les &v6nementsde Tripoli emplcherent M. Slim
Tacla de verir en personne.
4° Remise de la Midaille d'or, par le president du
Comit6 de tourisme et d'estivage. Cette mdaille, envoybe
par voie diplomatique, n'6tant pas arrivie au jour fix6,
on en remit la figuration a M. Alouan.
50 Discours, tres gofit, du president de la Municipaliti d'Ehden.
60 Le cheikh Amine Gemayel nous fit toucher du
doigt I'importante contribution du Pere Alouan A la
renaissance de ]a langue arabe.
70 Au nom de nos soeurs de Zghorta-Ehden, une
demoiselle debita ensuite une belle poesie arabe.
80 Vint ensuite une sorte de biographie de notre
confrere, par un jeune cur6 du lieu, qui vient d'arriver
de Saint-Sulpice.
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Intermede : Un morceau de musique pour exciter
la verve des orateurs et des pontes...
Aussit6t apres une poesie arabe A la maniere des
postes priislamiques oi la fougue du debit le disputait
a 1'eclat de I'imagination.

Une belle po6sie frangaise, un peu 6ligiaque A mon
gofit, fut ensuite ricit6e par M. Hector Klat, membre
influent de la communaut& Grecque Orthodoxe de Tripoli. L'un des membres du Comit6 organisateur de la
fete, I'avocat Hamid Monagyrad lui succ&da a la
tribune: beau morceau d'eloquence orientale oi la
politique et I'l6oge de notre confrere se disputaient
la premiere place. Une po6sie arabe placant le Pere
Alouan un peu plus haut que saint Paul, au quatriime
ciel au moins, fut debitee par le chef du Comit6 organisateur. Enfin, un discours des plus originaux et des
plus fantaisistes du maitreincontest6 delatribune qu'est
le d6pute cheikh Ibrahim el Munzer.
M. Alouan juch6 sur une chaise - car il ne pent atteindre la tribune a cause de la foule - eut un mot du
cceur remerciant le Comit6 et la foule qui repondit si
nombreuse A I'invitation. Il termina en leur promettant
d'6riger les 14 stations du Chemin de la Croix.
I1 etait 18 h. 30 quand les orateurs mirent un terme
i leur debordante 6loquence. Ce fut alors le tour du
buffet et, la chaleur communicative aidant, on recommenca a discourir et, ce fut alors une demi-heure au
moins d'iloges dithyrambiques.
Le soir apres lesouper,un feu d'artificedesplusriussis.
En somme tres belle journ6e, et vWritable regal pour
l'esprit et le cceur. Car saint Vincent et ses oeuvres
furent connus, c6l6br6s et plus apprkcies.
Elias SAKRE
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HANGCHOW
JUBIL~ DU PETIT SPMINAIRE (1911-8 septembre 1936).

La Congregation de la Mission, fidile aux enseignements et exemples de saint Vincent, eut toujours a cceur
la formation de bons et saints Pretres. Cette doctrine fut
en hoDneur partout oi des ames furent confiees a ses fils,
et splcialement dans nos chores Missions de Chine. Pour
nous en convaincre il suffit de songer aux Mullener,
aux Raux et Ghislain et a cette pleiade de Vicaires
Apostoliques qui ont illustr6 ces Missions depuis que
Rome les a confites aux enfants de saint Vincent.
Mgr Faveau marcha resolument dans cette voie d&s
sa nomination comme premier Vicaire Apostolique
du nouveau Vicariat de Hangchow.
Sacr le z octobre 19o1, Mgr Faveau, devant le vaste
champ confie & son zdle, mfrit tout de suite le projet
de former des ouvriers apostoliques qui, dans un avenir
prochain, pourraient efficacement aider ses missionnaires trop peu nombreux. Le nouvel 6veque, a qui
Rome venait de confier une rigion plus vaste que la
Belgique, avec une population de plus de 7 millions
d'habitants parmi lesquels on ne trouvait guere que
ro.ooo chr6tiens, disposait de 21 prktres. Si en 1936,
il a la joie de compter 60 pretres, malgr6 les 12 qui ont
6t6 rappels a Dieu depuis 190o, c'est grace aux quelques rares missionnaires venus de France, mais surtout
grice A la vitaliti du petit Siminaire de 1ImmaculdeConception fond6 il y a vingt-cinq ans. Quand on sait
combien il est difficile de trouver de bonnes et solides
vocations en nos pays de foi, il y a lieu d'etre dans
1'admiration devant les r6sultats obtenus en pays de
Missions.
Certes, il faut le reconnaitre, Son Exc. Mgr Faveau,
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durant les annres qui preccderent son eblvation a l'episcopat, avait ete a bonne tcole. DMs son arrivee en Chine,
le 21 septembre 1886, il pouvait voir le Petit Seminaire
Saint-Vincent de Tinghai (Chusan) fouctionner normalement, et, plus d'une fois dans la suite, il eut 1'occasion
d'v exercer 1'office de Directeur, par int6rim, ccmme il
eut souvent £ s'occuper de la formation des grands
seminaistes et de vivre avec des pretres chinois; le
venerable Pere Pong fut son premier cur6 ou directeur
de Mission. Durant les vingt-quatre ans qui pr&c6d&rent
le sacre, on pent affirmer que, directement on indirectement, Mgr Faveau eut A s'occuper des futurs pretres.
Ceci dit, comment nous 6tonner si nous voyons le
nouvel Wevque, dbs le 2 fevrier 1911, proceder a la benediction de la premiere pierre de son futur petit -s6minaire.
11 avait des stminaristes mais ne poss6dait point de
demeure qui les abriterait.
Le Io mai 19o1,

au moment de la division de 1'ancien

vicariat apostolique du Chekiang en deux vicariats,
le Chekiang oriental et le Chekiang occidental, aujourd'hui, respectivement vicariat de Ningpo et vicariat de
Hangchow, tous les petits seminaristes se trouvaient
dans I'unique Petit Smninaire Saint-Vincent. En octobre
19o1, ils etaient 52 dont 26 originaires du vicariat
apostolique de Hangchow. Ces jeunes gens, grace A la
bont6 de Mgr Reynaud, purent rester A Chusan jusqu'a
la fin de janvier 1911, et arriverent A Hangchow le soir
du 2 f6vrier. N'ayant point d' nstallation definitive, ces
seminaristes sous la conduite de M. Bouillet, leur directeur, allrent provisoirement se fixer A Chuchow oit
le regrette M. Tisserand leur avaif pr6par6 un local pour
quelques mois. LA, sous les yeux de ce trbs ardent et
zele missionnaire dont I'esprit apostolique fut pour eux
une excellente legon, ils acheverent leur annie scolaire.
Au 8 septembre 1936, il y avait moralement vingt-
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cinq ans que le petit seminaire de Hangchow existait;
en realit6 il ne fut bUni que le 2 octobre 1911, au jour
anniversaire du sacre de Monseigneur Faveau. Afin
de ne point troubler les cours, et pour permettre aux
confreres de la maison de Hangchow d'entrer en retraite,
sit6t les fetes passees, il fut convenu que le jour de la
Nativit6 de la T. S. Vierge serait choisi pour commemorer cet heureux et important 6venement.
Nos pr-tres sortis de ce petit s6minaire, depuis longtemps d6ji, parlaient de ce jubil6. En soi l'idee 6tait
excellente, mais comment concilier cette commemoration qui s'annongait comme devant Wtre solennelle,
avec notre pauvret6, aggrav6e par ce temps de crise
universelle ? Quand l'id6e eut 6t6 bien examin6e et
discutee, il fut convenu que le tout se r6duirait a une
fete de famille qui rev6tirait un cachet particulier du
fait des cr&monies religieuses. Fete du petit s6minaire,
ce jubile devait laisser, dans I'mne de nos s6minaristes
et des pretres, plus qu'une impression passagere, elle
devait etre une lecon et une exhortation.
Cependant, pas de fete sans invit6s ! les n6tres furent
choisis avec soin. Nous ne pouvions 6videmment songer
A I'honneur de poss6der encore une fois Monseigneur
Zanin, dal6gu6 apostolique, qui avait daign6, il y
a un an,pr6siderles fetes jubilaires des 25 ans d'6piscopat
de Mgr Faveau. Nous verrons tant6t comment Monseigneur Zaiin se trouva cependant participer i la fete.
Une place 6tait toute marqu6e aux c6t6s de
Mgr Faveau, c'6tait celle du vinhr6 successeur de feu
Mgr Reynaud, Son Exc. Mgr Defebvre.
Dans une fete de seminaire dirig6 par les enfants de
Saint-Vincent, comment ne point souhaiter avoir parmi
nous le representant de notre Tres Honor Pere ? Le
viner M.. Legris, Visiteur de la province miridionale
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de Chine, fut done sollicit6 et nous efimes la joie de le
voir repondre A notre filiale invitation.
Nous aurions voulu posseder Son Exc. Mgr Hou et
le bon M. Sepieter, mais tons deux ktaient retenus par
les devoirs de leur charge.
De mnme M. Moulis, notre devoue procureur de
Shanghai, ne put r6pondre A nos multiples appels;
comme ancien directeur de ce petit seminaire il avait
sa place retenue. I1est vrai qu'il se fit representer par
MM. Loiez et Lassus, ce qui, pour nous, disait bien la
part qu'il occupe toujours dans notre coeur.

Ce Siminaire de l'Immaculde-Conception ktant jadis
sorti du Petit Seminaire Saint-Vincent, il convenait
que M. Tchao, 1'actuel directeur, ou plut6t suplrieur,
du Siminaire Saint-Vincent, non plus de Chusan,
mais de Ningpo, fit des n6tres.
Nous eunmes le regret de ne point voir M. Nugent,
superieur du Grand Siminaire Saint-Paul de Ningpo
A qui nous confions nos jeunes gens apres leurs etudes
secondaires. Son absence fut vivement regrettee, ainsi
que celle de M. Marques, design6 comme substitut de
son SupIrieur.
Si M. Sepieter, supdrieur de la maison provinciale
et M. Nugent, superieur du grand seminaire de Ningpo
ne purent venir, ces deux maisons furent ndanmoins
repr6senties par deux anciens 6l1ves de ce petit seminaire, tous deux revenus de Rome, MM. Ou Charles et
Chen Joseph.
Parmi nos chers invites figuraient naturellement les
anciens directeurs et professeurs, qui durant ces cinq
lustres donnerent A ce petit s6minaire le meilteur de
leur devouement et contribuerent A la formation des
quarante et quelques pr4tres qui en sent sortis.
Notre reunion an complet comptait une quarantaine
de membres, c'est dire avec quel empressement les
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pretres avaient r6pondu A notre appel. Plusieurs cependant, retenus par les besoins du ministere, n'avaient
pu venir et ils en avaient exprim6 leurs regrets.
Le programme comportait deux parties, la journee
d'actions de grAces et la journ6e de prieres pour les
defunts.
Le 8 septembre, jour de la reconnaissance. De bon
matin, dans la chapelle du petit seminaire, son Exc.
Mgr Faveau c6iLbre une Messe en actions de grAces,
tandis qu'A l'6glise, A la meme intention, se celabrent
d'autres Messes.
A 8 heures, invites par la voix des cloches, les fideles
se pressaient en foule dans notre vieille Oglise. Apres
les prieres d'usage, le P. Mathias Ou, ordonna en 192o,
et qui faisait partie du premier noyau de seminaristes,
monta en chaire et exposa aux chritiens le seas de cette
journee, la n6cessitk des s6minaires, leur but et les r&sultats obtenus dans celui de Hangchow. Brossant
rapidement l'histoire de ces vingt-cinq ans, il montra
dans le respectable chiffre de pretres qui y furent form6s,
et par le nombre des grands siminaristes et des 61lves
du petit seminaire, les esphrances donnres pour la propagation de la foi et I'instruction des fiddles. Il exhorta
chaleureusement les assistants a prier pour cette oeuvre
nicessaire qui est si chire au cceur du Saint-Pre et de
notre viner6 Pasteur.
La messe solennelle d'actions de graces fut chantbe par
M. Bouillet, premier directeur de ce petit seminaire. Les
deux plus anciens eldves, ordonnes pretres en 1919,
remplirent l'office de diacre et de sous-diacre.
Leurs Excellences, nos Seigneurs Faveau et Defebvre
pesidaient cette belle cernmonie avec MM. Legris et
Tchao comme assistants.
Le maitre des cremonies ainsi que tous les ministres
sacres 6taient d'anciens 6elves du seminaire.
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Le grand harmonium, tenant lieu d'orgue, 6tait
tenu par M. Joseph Chen tandis que les chants 6taient
brillamment executes par la chorale du petit seminaire.
Aussit6t apres la messe eut lieu un salut du Tres Saint
Sacrement.
A midi, de fraternelles agapes grouperent autour de
Nos Seigneurs et de M. le Visiteur, une belle couronne
de pritres heureux de se retrouver et de revivre en quelque sorte les beaux jours d'antan. Que de souvenirs
ivoquis, que de jolies histoires exhumnes, a la joie de
tous. Ce furent de bien doux moments.
Dans l'apres-midi, il fallut nicessairement poser pour
une photographie qui rappellerait cette historique
r6union.
A 3 heures, assemblee g6nerale dans la grande salle
du s6minaire, sous la presidence de son Exc. Mgr Faveau
entour, de nos illustres invites. Outre les grands et les
petits seminaristes, chr6tiens et enfants des 6coles
avaient &t6 convoques.
C'est done devant un auditoire trWs nombreux et
tres attentif que M. Bouillet, charge du discours de
circonstance, prit la parole.
Apres avoir rappel l'origine du s6minaire et le pourquoi de cette fete de famille, il flicita son Exc. Mgr Faveau pour l'ceuvre accomplie et exposa les raisons que
nous avions de remercier le Bon Dieu en cette journ6e
jubilaire.
Reconnaissance & Dieu qui, ayant inspire cette oeuvre
tout A sa gloire, avait suscit6 de gkn6reux bienfaiteurs,
en tkte desquels Nos Tres Honores Pores Fiat et Villette.
dont les largesses avaient permis la construction du
s6minaire durant l'ann6e qui suivit 1'rection du vicariat apostolique de H4ngchow.
Reconnaissance & Dieu pour cette lgion de bienfaiteurs, dont le regrett6 M. Boyle C. M. de v6aubre
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m6moire, qui fondkrent des bourses et assurkrent pour
toujors la vie de l'euvre.
Reconnaissance pour les vocations qui ne firent
jamais d6fant, pour la pr6sence de ces nombreux aspirants au sacerdoce, et surtout pour ces nombreux
pretres sortis de cette modeste maison depuis sa fondation. Qu'fl me soit permis ici d'exprimer notre particuliere reconnaissance pout les 15 vocations A la petite

Compagie de la Mission: 12 pretres dont xo vivants,
2 6tudiants et I seminariste.
Reconnaissance pour toutes les graces et bnidictions
accord6es durant ce quart de sicle.
Apres avoir cOlIbr6 ces motifs de reconnaissance,
M. Bouillet fit une breve allusion aux 6tapes parcourues,
aux difficult6s que rencontre toute ceuvre voulue par
Dien.
A l'origine, deux missionnaires seulement pour faire
les divers cours a trois, quatre et enfin cinq classes,avec
en plus le soin de I'cole pr6paratoire au smminaire.
C'Atait heureusement une 6poque de transition qui ne
dura que quelques ann6es. Le bon Dieu lui en donnant
le moyen en multipliant ses pretres, Mgr Faveau renforga le corps professoral qui compte A ce jour 5 prAtres
et x grand sminariste sans parler des maitres chinois.
Les programmes soivis ne laissent rien A desirer.
Cependant la science et I'instruction ne peuvent suffire,
c'est pourquoi M. Bouillet rappelle quel fut toujours
I'ideal des directeurs qui se sont succ6d6 A Ia tate de ce
petit sminaire. Cet ideal, it est arrive bien souvent Ason
Excellence de le prodamer aux futurs 16vites dans ses
paternels entretiens on dans les conversations famitiires
qu'Ele aim A avoir avec cet espoir de demain en ler
parlant des trois SS x qui doivent diriger les aspiratisr s
d'un futur pritre: a Saintet,;-science, santa o.
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Passant Ala seconde partie du programme, M. Bouillet
avant dit comment et pourquoi cette premiere journoe
6tait celle de Faction de graces, de la joie et de la reconnaissance, exposa comment celle qui suivrait devait
6tre une journee de prieres et de compassion pour toutes
les ames qui avaient contribu6 au bien du sfminaire ou
fait partie de cette Institution et que le bon Dieu.avait
rappeles ALui. Notre joie serait 6goiste si nous pouvions
oublier nos bienfaiteurs d6funts ou nos anciens condisciples parus devant Dieu. Parmi ces derniers, plusieurs,
comme de tendres fleurs, ont &t6 cueillis avant d'avoir
pu produire du fruit ; d'autres, trop t6t A notre gre, ont
Wte enlev6s, bien jeunes encore, au champ of ils travaillaient, pour faire partie de la Mission du cel.
Se tournant alors vers Son Exc. Mgr Faveau, M. Bouillet lui exprima I'admiration et la reconnaissance de
tous pour la paternelle sollicitude dont, depuis un quart
de sikcle (autant dire depuis un demi-sicle, ce qui
serait plus exact), il ne cesse d'entourer ses chers seminaristes et ses bien aimes prktres. Vraiment en ce jour
il peut, rendant graces a Dieu, regarder l'avenir avec
confiance, car si la Providence a multiplid la famille,
elle a aussi prodigu6 la joie.
Un a vivat r aurait spontaniment Wclat6 si un deuil
recent, tres recent, n'avait trbs douloureusement affect6
le premier directeur. Ce cri d'esp6rance et de reconnaissance, un chacun, du fond du coeur, le fit monter vers
Dieu: Vivat in aeternum ! ».

Apres le discours de M. Bouillet; nousefimes la bonne
surprise d'entendre divers orateurs nous parler de sujets
un peu exceptionnels en ces jours : c'etaient d'anciens
616ves qui nous resumaient leurs theses de doctorat.
Nous entendimes ensuite Son Exc. Mgr Defebvre qui, en
quelques mots sentis, nous dit l'intir6t qu'il porte aux
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siminaires et quels sont les devoirs des fidiles a 1'gard
de cette ceuvre. Le cher M. Georges Deymier qui remplit
actuellement 1'office de directeur, en lieu et place de son
frare que I'obissance nousaenlev6 pour qu'il aille remplir
un poste important et d'avenir en Indochine, et qui avait
taut travaill6 pour ce s6minaire et tant contribu6 A la
pr6paration 6loign6e de cette fete, qu'il semble, mnme
absent, diriger et conduire, tant on sent partout sa forte
empreinte, M. Georges Deymier, donc, finit par une brillante improvisation et nous dit son merci pour cette
fete, pour le souvenir qu'elle laissera dans l'ame de tous,
et pour les dons g6ndreux qui permettront aux seminaristes de mieux travailler par l'octroi d'un excellent
instrument de travail, une bibliotheque chinoise spontaniment offerte par les devouks membres de notre
Action Catholique.
Vers 6 heures et demie, un salut solennel fut donn6
par Son Excellence dans la chapelle du petit s6minaire,
et de tout coeur l'assistance r6pondit quand le Venerable
Prklat eut entonn6 le chant de ]a reconnaissance:
STe Deum laudamus *. Rien ne pouvait mieux cldturer
cette journme de 'action de graces.
Vers 7 heures, un banquet chinois r6unit une derniere
fois nos chers invites. Naturellement il y eut des tostes
et c'est sous le charme de beaucoup d'esprit et de nombreux souhaits elogieux ou tres encourageants que nous
pfunes dire les graces et nous retirer.
Le 9 septembre A 8 heures, une messe solennelle de
Requiem fut chant6e par M. Deymier aux intentions
pr6cit6es. Le petit s6minaire ex6cuta les chants avec
une tr6s touchante onction et nous entendimes un Dies
irae particuli6rement 6mouvant.
Durant la journe du 9, nos chers h6tes nous quitterent, emportant une reconfortante impression de ces
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trop courtes journes ; et tout reprit son allure ordinaire.
Cette relation, bien que longue, serait incomplete si
je ne ientionnais le travail fourni par les divouds
directeurs et professeurs pour donner 1 ces journes un
veritable intiret. Par un labeur tres patient, ils priparrent une serie de tableaux tres suggestifs, exposes
dans la galerie du seminaire, tandis que dans une salle
de classe figurait une exposition de devoirs latins et
chinois des 6lves.
Les tableaux en question donnaient des statistiques
disant le nombre total de s6minaristes depuis le dibut ;
le nombre de ceux qui perskv&rrent; les sorties soit pour
manque de vocation, soit pour raison de sante ; les
dafunts avec le pourcentage ; le chiffre de pretres avec
leur district d'origine; le pourcentage par rapport
au nombre de s6minaristes envoyes par ces districts ;
les endroits of ces pretres travaillent actuellement.
Etude vraiment int6ressante et poussant a kmtmiatioa,
car certains districts qui avaient eu un nombre de seminariste, trýs restreint, font bonne figure dans la moyenne
des pretres, ce qui indiquerait, dansl'envoi des candidats,
un choix serieux et des vocations bien pr6parues.
On pouvait aussi admirer les souvenirs d'ordination
de tous les pretres venant de ce petit s6minaire, et la
photographie des residences, chapelles et oeuvres.
Qu'une tellefete et une telle exposition aientet6utiles,
cela saute aux yeux. Nos chr6tiens qui eurent la joie
d'y participer en ont gard6 un souvenir qui durera.
Nos s6ninaristes profteront aussi de cette commi moration, se rendant mieux compte du devouement dont ius
sent i'objet, et comprenant mieux de quel ideal is doivent etre anim6s. Nos chers pr6tres emporterent de ces
journees, trop vite passees a leur gret, une nouvelle
aideur; l'kdal qui les stiaulait autrefois doit toujours
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les animer, maintenant surtout que I'experience des
ceuvres et de leurs difficultes est venue les murir. Ils
marcheront sans d6faillance dans cette voie du sacrifice
et d'abnigation qui leur fut alors rivl1e.Notre fete eut son couronnement dans la b.nediction
du Saint-Pere. Le Souverain Pontife daigna en effet
adresser AMgr Faveau ce paternel til6gramme : ( Bishop
Faveau Hangchow: Seminario jubilaeum celebranti
Pontifex peramanter benedicit gratulans. Fumasoni a.
Ce message du Saint-Pre fut pour tous, mais specialement pour notre v6ea6r Pasteur, une bien douce
consolation et un nouveau motif de se d6vouer A cette
oeuvre si nkcessaire et tant recommand6e par le Vicaire
de Jesus-Christ.
Son Exc. Mgr Zanin, Delegu6 Apostolique en Chine,
ne voulut point laisser passer ces fetes sans nous donner,
avec sa paternelle bnediction, de sages conseils qui
seront une continuelle exhortation pour nos chers seminaristes ; c'est tout un programme que contiennent
ces'quelques mots' sortis du coeur de Son Excellence :
Binissez Seigneur le siminaire de Hangchow, qu'en
luifeurissent santi,puretW, vertu, humiliti,bonti douceur;
que tout y soit en ordre, et qu'on y loue Dieu lePre,Dieu
le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Pekin 24 aout 1936, efi la fate de saint Barthelemy.
Daigne lI Divin faitre nous donner de raliser cet
excellent programme pt dans vingt-cinq axs, nos successeurs auront la joie d'en chanter les coqsolants r6sultatF.
Hangchow, le 27 septembre 1936

Michel BOUILLET.

I. Benedic Domine, Seminariwm de Hangchow ut sit in to sanitas, castiWas, cidoria, virtus, kmilitas, beoitas, manswmudo d pIilue
legis, gratiaum actio Deo Patri e Filio et Spiritui Santo. Marus Zanin, Arch.
Try. Rh. Degle. Ap. is Simis. De vigesimo SemiMwii Hangci•• aimivercaus. Datum Pchini, ex aedibus Deleg. Apost. In SoklemiSr i
.
Batiomaei'. App. 4: VIII. 1936
ss.
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CHINE
KASHING
UNE FILLE DE LA CHARITE MISSIONNAIRE
SCEUR ELISABETH-XAVIER STEYAERT

(16 avril 1889-27 juin 1936)

Le 27 juin 1936, jour de la f.te des Bienheureuses
Martyres d'Arras, vers II heures du matin, la cloche de
1'eglise paroissiale de Kashing annoncait la douloureuse
nouvelle du dkces de Soeur Xavier Steyaert, Fille de la
CharitC, n6e & Florennes (Belgique) le 16 avril 1889,
arrivie en Chine le 12 octobre 1920.
Deux semaines de maladie avaient suffi pour terrasser une existence qui semblait devoir se prolonger de
longues annies encore et qui 6tait consacrbe tout entikre
A de florissantes ceuvres de charit6. Jusqu'au dernier jour
on avait esplre la sauver ; de tout c6te, depuis le debut de
la maladie, des flots de prieres 6taient mont6s vers le
ciel pour lui faire violence et obtenir la conservation
d'une vie si pr&cieuse. Mais le Seigneur, trouvant sans
doute assez pleine la mesure de m6rites de cette chere
sceur, a pref&r6 la prendre dans son paradis.
En fait, Soeur Xavier est tomb6e victime de son zile
et de son dkvouement, car c'est en soignant les prisonniers qui croupissaient dans la vermine qu'elle a contractd le terrible mal - le typhus, croit-on - qui l'a
emport&e. S'il n'y a pas de plus grand acte d'amour que
de donner sa vie pour le prochain, faut-il s'etonner que
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Notre-Seigneur ait permis que Soeur Xavier couronnit
son minist&re pros des pauvres par le plus grand, le plus
noble des sacrifices, celui de sa propre vie ?
Elle n'avait que 47 ans et d'apparence robuste, semblait jouir d'une bonne sant6. Son energie, son entrain,
donnaient du moins cette impression ; mais la realit6
etait tout autre : depuis quelque temps surtout Soeur
Xavier sentait ses forces diminuer, et elle avouait A ce
propos : a Je sais que je ne ferai pas de vieux os... Les
differentes maladies que j'ai eues autrefois, m'en donnent l'assurance et puisque je sens qu'il en sera ainsi, je
veux absolument tout donner au bon Dieu pendant le
reste de ma vie, le servir avec toute la gen6rosit6 dont
je suis capable. , Elle disait encore : User sa vie jusqu'a la derniere fibre par amour pour Dieu, voilA ce qui
compte. Quant A vivre quelques ann6es de plus ou de
moins, c'est chose secondaire. , Ce qu'elle disait, la
courageuse Sceur le mettait en pratique avec une rare
energie, sans tenir compte d'une fatigue croissante qu'elle
s'efforgait de ne pas laisser paraitre.
Le bon Dieu lui avait accord6 de grandes qualites
d'esprit et de cceur ; aussi son activit6 s'6tendait-elle A
de nombreuses occupations qu'elle-savait organiser de
front et mener toutes A bien : entretenir la pharmacie,
soigner les malades, s'occuper de la chapelle, initier les
enfants aux chants sacres, visiter les prisonniers, 6crire
des lettres en diffdrentes langues pour procurer des ressources, tenir les comptes avec une rare exactitude:
tout cela c'6tait son travail, sa part, et plus la besogne
abondait, plus elle etait heureuse. Mais parmi ses multiples occupations, la chapelle et l'h6pital avaient une
place de choix et prenaient la plus grande partie de son
temps, parce que Dieu et les Pauvres se partageaient
son coeur.Pour rien au monde, elle n'efit c6d6 son office
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de sacristine qui lui fournissait l'occasion de friquentes
visites A Jesus-Eucharistie, ae grandami*,comme elle se
plaisait A l'appeler. Elle Le visitait souvent parce qu'll
6tait li et I'attendait, parce qu'elle L'aimait et qu'a son
divin contact, elle puisait une paix qui decuplait ses
forces. II ne semble pas toutefois qu'elle revint
d'aupres du tabernacle inond&e de consolations... Le
Agrandami ) la conduisait virilement et ne lui epargnait
pas les occasions de lutte. La foi de Soeur Xavier fut
souvent mise A 1'6preuve ; le doute agita son ame... mais
elle avait convenu avec Notre-Seigneur qu'en pareille
circonstance, lorsqu'elle entrerait A la chapelle, l'esprit
embrouill par la tentation, sa ginuflexion fervente constituerait l'acte de foi et d'amour par lequel elle entendait
repousser les ruses de l'ennemi.
En vraie Fille de la CharitY, Soeur Xavier aimait sincerement les pauvres malades auxquels elle prodiguait
ses soins, corporels et spirituels, avec une grande dalicatesse de conscience et un divouement maternel. Les 700
A 8oo00 pauvres qui passaient chaque annie A l'h6pital,
6taient rexus cordialement par elle, comme envoyds par
la Providence ; elle les servait, les soignait de ses propres
mains, ne voulant c6der A personne le privilege de panser
d'~normes plaies gangrendes, car elle avait coutume
d'offrir a Dieu ce ministare de charite pour des fins
surnaturelles bien precises, et plus la maladie de ses
pauvres semblait repugnante, plus elle mettait de coeur
et de delicatesse A les soigner, afin d'obtenir les graces
sollicities. Recommandait-on A ses prieres une intention
particulibre: C'est entendu, acquiescait-elle, je ferai
quelques bons pansements a votre intention. ) Lorsque
l'Mtat d'un malade la prioccupait spcialement, elle le
confiait a Notre-Seigneur et A sa sainte Mere. En r&ponse Asa prikre confiante elle obtint des guirisons vraiment inesper6es, mais surtout pour ceux qui quittaient

-

219 -

ce monde, la grice de la foi et du saint baptime. Tel ce
pauvre bonze, rcalcitrant tout d'abord, qu'elle finit par
gagner, A force d'attentions ddlicates, et qui mourut
chretiennement, apres avoir renonce aux idoles.
Selon la reconunandation de notre Bienheureux PNre,

Seur Xavier aimait Dieu ( A la force de ses bras et A la
sueur de son front -. Une fatigue, un acces de fivre, un
douloureux panari, ne lui semblaient pas raison-suffisante pour suspendre son travail, et il fallait un ordre
de 1'autorit4 pour l'obliger A se menager.
Pretres et s6minaristes, missionnaires et religieuses,
soignis en grand nombre par Seur Xavier, ont tous
conserv6 le souvenir de son exquise dilicatesse et de son
devouement sans bornes. Les docteurs eux-memes appr6ciaient ses indications et la sirete de son diagnostic.
Son air accueillart, son bon sourire, son entrain, son
savoir faire inspiraient confiance : se trouver entre les
mains de Soeur Xavier, c'6tait la maladie Amoiti6 gu6rie!
Cette maladie, elle en suivait le cours avec une extreme
attention, montant les deux 6tages de l'h6pital plus de
dix fois par jour et ne n6gligeant aucun soin pour remettre, Dieu aidant, la malade sur pied.
Les grandes intentions qui stimulaient son ,ble,
c'6taient l'extension du regne de Notre-Seigneur, la sanctification des pretres, I'avancement spirituel des membres des deux families de saint Vincent, auxquelles elle
6tait profondement affectionn6e. Prieres et sacrifices
ktaient offerts pour obtenir l'union fraternelle dans la
Communaut6 : a En Mission plus qu'ailleurs, remarquait-elle, la paix et l'harmonie entre les membres d'une
meme famille religieuse, sont la condition n6cessaire pour

travailler utilement A la gloire de Dieu et au salut du
prochain, comme aussi pour 6viter les 6cueils du dkcouragement. » Ces ecueils, il semnble que Sceur Xavier les ait
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connus par experience: pour elle l'accliinatation a la vie
et au travail de Mission s'opera lentement ; ses premieres
annees de Chine ne furent pas sans difficultes et sans ombres. Mais un jour, la lumiere divine lui fit comprendre
que la cause de ses troubles et perplexitbs 6tait moins
dans le milieu oii elle se trouvait, qu'en elle-m6me, dans
son caract&re trop entier, dans un certain manque de
g6nnrosite A s'adapter aux conditions de sa nouvelle
existence... L'avertissement ne fut pas vain: Soeur
Xavier prit la resolution de travailler 6nergiquement
dans le sens indiqu6 par 1'Esprit de Dieu,peu a peu, sous
l'influence de la grice, ces agitations cesserent, une paix
sereine et joyeuse s'6tablit dans son Ame, et elle ne
songea plus qu'I se devouer sans reserve aux nombreuses
ceuvres qui lui -taient confibes. C'est dans l'exercice de
ce bon travail que 'e Seigneur est venu l'appeler a Lui;
on peut dire qu'elle est morte les armes A la main, puisque deux semaines A peine de maladie achev&rent sa
couronne.
Ces deux semaines ne furent guere qu'un long acte de
resignation A la volont6 de Dieu, d'amour envers son
Crucifix et le SacrC-Coeur de Jesus. Malgr6 sa fi&vre
continuelle et intense, Sceur Xavier garda sa lucidit6
jusqu'au dernier jour. La veille de sa mort, octave de la
fete du Sacri-Coeur, elle accepta avec bonheur et reconnaissance les derniers sacrements. Durant la matinee
du samedi 27, ses dernires heures en ce monde, elle sembla se recueillir davantage et ne parla plus. Puis, on la
vit serrer son crucifix, ramener et croiser d'elle-mýme
ses mains sur sa poitrine, et quelques instants apres, sans
la moindre secousse, elle rendit sa belle ame A Dieu.
(Le Petit Messager de Ning-po, juillet-aoiit 1936)
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ET SHANGHAI

WENCHOW

S<EUR MARIE COSTERTON ET S(EUR AGNES BOUILLET
La Mission du ciel continue A se peupler de bonnes

ouvrieres de Chine : le 21 aoft, la Sainte Vierge A qui
seur Marie Costerton avait une si touchante d6votion
filiale, venait l'appeler A terminer Il-haut l'octave de
sa glorieuse Assomption, et, le premier samedi de septembre, Marie Immacul6e venait chercher soeur Agnes
Bouillet, enlevie en quelques instants par une violente
crise de cceur. Toutes les deux laissent l'edifiant souvenir de ferventes Filles de la Charit6 : dvou&es servantes des pauvres.
*

* »

Apres avoir bris6 courageusement avec sa famille,
d'abord pour embrasser la religion catholique, puis
pour entrer A la communaut6, scour Costerton (anglaise
d'origine), avait voulu ajouter A ce double sacrifice
celui du grand Etranger.Le 29 mars 900o, elle arrivait
a Shanghai et 6tait plac6e A I'h6pital g6neral oh, A part
deux courts s6jours A Kiou-Kiang et A Tientsin, elle
resta, jusqu'a la cession de cet 6tablissement aux Franciscaines,en septembre 1913. Soeur Costerton fut alors
designee pour commencer avec soeur Sainte-Claire
Deville l'h6pital Jean-Gabriel de Wenchow, et se d6voua
d&sormais sans r6serve, s'identifia en quelque sorte A
cette int6ressante Mission. Peu faite pour les travaux
d'interieur, soeur Marie se consacra surtout aux oeuvres
du dehors : dispensaires ext6rieurs, visites A la creche
paienne, A la prison, A I'hospice des vieillards ; tournees
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dans les villages, oi la barque bleue de la Ba-mao-tseMoumou 6tait connue bien loin A la ronde, et son passage saluk avec bonheur ! Emue du dCplorable 4tat de
la creche municipale, soeur Marie s'employa de tout son
pouvoir a la faire confier a la direction des soeurs (1918).
Elle presida laborieusement a I'installation de 1'oeuvre,
et ne cessa de s'y interesser de toute maniere jusqu'A
sa mort. EUe parvint de m6me A transformer peu a peu
l'asile des vieillards, y dipensa ses dernikres forces, et
aurait voulu vivre davantage pour en assurer le bon
fonctionnement.
MinBe depuis plusieurs annres par le spriie, soeur
Costerton s'affaiblissait graduellement, et n'atait plus
soutenue que par son inergie, par le desir de se remonter
pour travailler encore... Jusqu'au commencement d'aofit
elle se traina a son cher hospice. Le 7, complatement
6puise, elle dut s'aliter, mais se leva encore sur sa
chaise longue le 14. Le 15, fete de I'Assomption, elle
ne put avaler que diflicilement la sainte Hostie. Son 6tat
devenant inqui6tant, on lui proposa les derniers Sacrements qu'elle regut le 19 avec grande ferveur.
Se raccrochant

pourtant

& I'espoir d'une guerison

possible, la bonne sceur Marie repetait: o J'ai encore
beaucoup de choses A arranger avant de mourir!
C'est au ciel que devait se poursuivre son labeur missionnaire : le zo au soir, elle eut un premier vomissement,
suivi d'un second apr6s minuit. Puis ce fut I'agonie,
calme et paisible, pendant laquelle la pieuse mouraate
s'unissait aux priees rrcities pres de son lit. Soadaiu,
eUe adressa a son entourage un long et profond regard
silencieux, et s'Ateignit doucement vers 3 heures du
matin [21 aoft 19361.

PrOs de son corps, expose au parloir, les chrEtiens
tinrent & venir prier nombreux. Des paiens vinrent
aussi, et parmi eux, le premier Notable de l'hospice des
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vieillards, qui exprima avo son admiration et sa recoiinaissance pour le d6vouement de sceur Marie, le vceti
rlpondant A celui de la chere d6funte elle-mnkme, que
1'ceuvre restat confiee aux sceurs.
Le 24 au matin, le convoi funebre prenait la route de
la a sainte niontagne ) bu les deux fondatrices reposent
]'uni pros de I'autre, tandig que leurs ames s'uniss~ht
lA-haut en une fervente inteicession pour cette Mission
de Wenchow qu'elles ont tant aime !
*

*

Les 16 annees de Chine de sceur Agn6s Bouillet
s'ecoulrent en majeure partie A 1'hospice Saint-Joseph
de Shangai, oi elle se depensa, tant au soin des pauvres
du dispensaire, qu'a l'entretien de la grande chapelle,
veritable paroisse, sanzs tenir tompte de crises d'asthmn
tres penibles, apres lesquelles elle se remettait courageusement au travail.
En f6vrier dernier [I936], A la suite de quelques
semaines de traitement A 1'h6pital Sainte-Marie, ]a
bonne sceur Agnes s'6tait risign6e a accepter un repos
complet et bien necessaire, A la maison d& retraite
Saiiit-Vincenit. En dipit des soins suivis du docteur et
de la sceur irifinniere, son 6tat ne s'ambliorait pas;
elle-meme se savait giavement atteinte, A la merci d'uhe
crise de cdeur qui pouvait I'ethporter subitement... Elle
se tenait dont prate, et voulut profiter d'une visite de
son cher frere, venn di Hangchbi, la semaine de PAquesi
pour recevoir de ses mains 1'extreme-onction, tres touchante c6remonie qui eut lieu le thercredi r5 avril.
Peu A peu cependant, avec la belle saison, seur Agneg
se remit assez pour retourner A son cher hospice SaintJoseph, oi elle rentra le 14 juillet, heureuse de se retrouver dans cette grande amnille des pauvres, et cares-
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sant l'espoir de reprendre bientot le soin de ses petits
infirmes.
Le vendredi 4 septembre, elle 6tait venue tout en train
A la maison centrale, s'etait entretenue avec ma sceur
Visitatrice, parlant de la retraite du 16 qu'elle comptait
faire, et terminant par une petite visite A ses amies, les
bonnes sceurs anciennes de la maison Saint-Vincent.
Le samedi matin, elle entendit la messe et fit la sainte
communion A la grande chapelle, vint A 1'examen, puis
au rWfectoire, A It h. I /2. LA, se sentant fatigu6e, soeur
Agnes demanda la permission de sortit pour aller se
reposer... C'6tait tout proche le grandrepos de l'Eterniti!
Son ttat s'aggrava si rapidement qu'A 2 h. /2, il fallait
appeler en hAte le PNre Salisien, aum6nier de la maison,
pour l'administration des derniers sacrements. A
3 heures 5, comme se terminaient les prieres des agonisants, la bonne sceur Bouillet rendait pieusement son
Ame A Dieu [5 septembre 1936]. La seur Visitatrice et la
sceur Assistante accourues au premier appel du tWl&phone, la trouv6rent d6jA inanimee...
Le dimanche soir, c'6tait dans son cercueil que la
chore soeur rentrait dans cette grande chapelle oi elle
s'6tait tant d6vouee, et avait encore assist6 A la messe la
veille ! Le 7 au matin, apres le service funebre, M. Bouillet, dominant sa peine fraternelle, donna lui-mrme
l'absoute, et presida A la ci6rmonie du cimetiere, ce
petit cimeti6re de famille de I'avenue Dubail qui se
remplit trop vite, hilas, puisque la cinquieme tombe de
soeurs s'y referme en moins d'une annee !
Daigne le Maitre de la moisson remplacer les vaillantes
ouvrieres qu'll nous retire, et confirmer la v6rit6 de
cette parole : La terre ne s'appauvritpas de ce qui enrichit
le ciel !
(Le Petit Messager de Ning-Po, septembre-octobre 1936).
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ARGENTINE
LETTRES

DE

S<EUR

LEVADOUX,

A LA TRES HONORA
A bord du Florida

VISITATRICE.

MERE CHAPLAIN.

Vendredi, 25 septembre 1936.

Ma Tres Honoree Mere,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour

jamais !
Nous voila au sixieme jour de notre traversee qui
s'tffectue tres normalement.
Nous avons traverse mardi dernierCle detroit de
Gibraltar. Le panorama etait grandiose. Nous apergumes
d'assez loin la ville, puis sur un flanc du d6troit, une
dizaine de bateaux de guerre charges de grosses pieces
de canons ; les passagers au grand complet itaient sur
le pont pour jouir du spectacle; car en mer c'est presque
un evenement sensationnel, que la rencontre d'un paquebot ou d'une ile. Quant A nous, formant dans un
angle du pont notre petite chambre de Communaut6,
nous prions, lisons et travaillons toujours ensemble !
Nous avons 1'honneur de voyager avec le Ministre
des Colonies [M. Moutet], qui se rend A Dakar pour y
installer un nouveau gouverneur qui est egalement
sur notre paquebot. Le d6pute de la capitale Africaine,
accompagne M. le Ministre. Ce dernier vint le premier
jour nous parler avec une grande bienveillance, et lorsqu'il nous rencontre sur le pont il nous salue toujours
trbs aimablement. Notre chore cornette a tout de m6me
bien des sympathies.
Nous aborderons dimanche a Dakar, cewsera notre
premiere escale. On annonce notre arrivee pour 8 heures
du matin. Pendant que la chore Communaut6 entourera
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A Saint-Lazare la chasse de saint
seront unies A vous de cceur et
la grand'messe dans la cathedrale
bon et v&n6r6 Cardinal Verdier vint

Vincent, vos filles
d'esprit, entendant
africaine que notre
benir l'an dernier...

Mercredi, 7 octobre

... Avant de quitter notre bateau et de mettre le pied
sur la terre argentine, je viens, ma Tres Honorie Mere,
vous donner les derni&res nouvelles de notre traversee.
Notre escale a Dakar, le 27 septembre, fut tres mouvement e. D1s 6 heures du matin, bien avant !'entrie
au port, une trentaine de bateaux vinrent Ala rencontre
du n6tre, pour recevoir M. le Ministre. Quel spectacle
impressionnant que celui de ces bons negres, ramant
avec une spy•trie parfaite (un professeur de musique
ne ppurrait battre la mesure avec plus de precision) et,
dans cette precision quelle vitesse frinetique ! chaque
barque voulant arriver la premire ! Dans chacune
une vingtaine de noirs hurlaient A qui nieux mieux,
exprimant ainsi leur joie, quoique d'une maniere un
pep sauvage ! Leurs vetements de gala multicolores
attiraient I'attention autant que leurs cris. I1y en avait
en rouge et vert, avec. b&rt rouge; d'autres en blanc
et jaune ; d'autres enfin aux couleurs, nationales ;: le
tout formait un ensemble curieux, original, typique et
vraiment grandiose 1 Les ypila enfin presque toutes
autour de Rotre paquebot, se balancant gracieusement
en attendant de voir celui qui etait attendu avec impatience ; lo- hros de toute cette manifestation, M. le
Ministre apparait enfin sur le pont, entourf du nouvequ
gouverneur et du d6put6 senegalais (duquel uoe pttitp
ille de 5 ans avait d6&ar., en cours-de route, avisv peur
de cet homme en charbon)., Au.isalut des autorits- la
joie est delirante et les hurieMnents -recommfi
enot, les
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gesticulations sont telles qu'une barque se renverse et
les voili tous A I'eau.
De l'autre c6t6 sur le quai, c'est un autre spectacle !
la foule noire est encadr6e par les troupes, immobiles
comme des statues sous un soleil de plomb. Pres d'un
pavilion pavoise aux couleurs nationales, I'6lite noire
de Dakar, quelques officiers francais et leurs families.
Avant la descente du Ministre, il y a d'abord une montee,
celle du Corps diplomatique, de la noblesse s6nggalaise ;
mlanges aux officiers francais qui entouraient le Gouverneur. Deux petites n6gresses d'un noir superbe,
gracieusement costumbes, I'une A l'europlenne, I'autre
A l'africaine, portent de magnifiques gerbes de fleurs :
c'est I'entr6e au salon, les saluts, les accolades, etc.
Ce protocole dure plus de deux heures.
Puis A terre M. le Ministre passe la revue des troupes ;
les soldats jouent la Marseilaise! Le silence s'6tablit,
puis les discours, les applaudissements, les rafraichissements, etc. La foule est fr6missante, les photographes
s'empressent. Le cortege disparait enfin et peu A peu
la foule s'6loigne, les quais redeviennent silencieux.
Jusqu'alors aucun passager n'avait pu descendre du
bateau. I1 est Io heures, notre grand'messe a la cath&drale est achevie, nous descendons- quand meme. Cette
6glise, b6nite par notre bon Cardinal Verdier, est encore
inachev6e. Sur un c6t6 du maitre-autel, celui de la
Vierge au regard doux et maternel, dans une chapelle

laterale, Ja statue de la petite sainte Thiirse, le sourire
du ciel au milieu des brumes de la terre ! L'ime rdconfortie, nous rentrimes A bord du Florida. Nous reprenons notre elan sur les flots et nous arrivons le 5 A Rio
formant le projet d'aller remettre a ma Soeur Vjsitatrice, avec les commissions de Paris, le reconfortant
souvenir de nos Vknerks Superieurs et donner les nouCommunaut6.
velles toujours
si attendues de la chore
'
, * '
C
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Mais on nc nous laisse pas desceadre. le Bresil etant
consider6 en etat de siege. Nos seurs obtinrent la
permission de monter jusqu'a nous : nous piimes les
voir, mais bient6t vinrent les adieux et nous voila reparties pcIur Santos, puis Montevideo, derniere escale.
Dans le sentiment que vous savez, ma Mere, je vous
envoie le salut bien filial de vos 5 voyageuses et tout particulikrement de celle qui a 1'honneur d'etre votre tr~
humble et tres obbisante fille.
Sceur LEVADO JX
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

BR#SIL
EXTRAITS DE LETTRES A LA T. H. M. CHAPLAIN
Rio de Janeiro, septembre 1936
... Pour vous consoler un peu des douloureux 6venements
d'Europe, voici, ma Tres Honoree Mere, quelques nouvelles des dernires fondations du Bresil et de leurs
fruits salutaires.
Belem. - Un journal local 6crit A propos du dispensaire Saini-Vincent-de-Paul. % Les solennit6s de saint
Vincent viennent de nous faire connaitre une oeuvre que
tous louent, mais que peu connaissent dans ses rielles
proportions de bienfaisance et d'abnegation : travail
qu'il y a peu de temps vinrent exercer sur la paroisse
Saint-Raymond, les Reverends PWres Lazaristes et les
Filles de la Charit6, aides par tous les elIments de valeur de la plus haute socifte de Belem.
A une table pr4sidte par le Dr Ecatanassir Nunes,
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directeur de la Sante Publique, nous vimes ass s en
face de nous 4 jeunes medecins qui se consacrent
gratuitement a 1'assistance d'innombrables pauvres qui,
chaque jour, viennent frapper a la porte du poste midical, fond6 et maintenu par la paroisse Saint-Raymond.
En cinq grandes tables proches de la n6tre, assistarent
au banquet 400 pauvres secourus par ]'Association
Louise de Marillac.
L'ann&e pass6e nous fimes invites & assister & une
fete identique, mais de moindres proportions, en de
modestes baraquements de bois. Cette annIe, le nombre
des pauvres est triple et I'ancienne baraque a fait
place A un tres vaste batiment qui, par unwmiracle
d'Xconomie et de charit6, fut solidemente:difi4'pour
servir les pauvres ».
Ce qui ne s'6crit pas, ma M&re, c'est 1'heroique abnegation de vos filles du Para, qui sous cet 6puisant climat
6quatorial, ne se lassent pas plus d'aller A la recherche
du pauvre qu'a la poursuite du riche, pour en obtenir
aide et secours.
Ce dispensaire qu'on vient d'inaugurer est sorti de
terre avec les seules ressources de la charite.
L'Etat du Para a donn. toutes les pierres pour la
construction; le bois fut transports gratuitement par
les navires de l'Etat qui se charge de la canalisation
des eaux, tandis que ]a Prefecture de Belem fournissa;t
ciment, sable et tuiles... Telle famille ofirit 2.ooo briques,
d'autres l'imiterent. Le premier bienfaiteur est le
d6vou6 archevEque, Mgr Lustosa qui, non content de
soutenir p6cuniairement le Dispensaire, lui choisit une
elite de Dames protectrices. Nous n'oublions pas non
plus ce que sont pour nos soeurs, nos missionnaires, qui
se sont, d&s le d6but, sacrifi6s jusqu'A leur laisser la
maison paroissiale au risque de ne retrouver qu'un tres
pr6caire abri, un peu plus loin de l'6glise. Notre-Sei-
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gneur b6nit tous ces sacrifices r6unis, et il est bien
r6confortant de constater tout le bien qui se fait A l'ombre de ces tabernacles nouvellement ouverts,
Natal. -

Dispensaire Symphronio Barretto
Lettre de ma sceur Ventura :

... Le dimanche 9 aouit 1936 a eu lieu la distribution
des vetements aux 350 pauvres visitis ; avant c'etait
la grande exposition dans les salons de la Conf6deration
Catholique, on eft dit un magasin de modes. Les Dames
de la ville viennent au dispensaire pour coudre sous la
direction de sceur Pauline. L'exposition a Wt6 bien
visitte pendant trois jours,et Ala distribution ontassist6
les autorit6s religieuses, civiles et militaires.
Monseigneur J'Eveque a ouvert la seance, quelques
enfants du catechisme ont d6clami quelques poesies,
celbrant la charite et saint Vincent, puis une jeune
aveugle au nom des pauvres, a traduitleurreconnaissance
envers les soeurs et les personnes qui s'intressent a leur
sort. Le Gouverneur de la ville a cl6tur6 par quelques
paroles, soulignant les bienfaits du dispensaire et remerciant Mgr Marcolino Dantas d'avoir procure aux
pauvres le bonheur de posseder les soeurs.
Les femmes recurent des robes, les hommes des chemises et des pantalons avec des cigarettes ; A tous l'on
distribua du pain doux et des biscuits.
Le 16 aofit eut lieu ici la premiere r6ception des
Enfants de Marie par Monseigneur lui-mme ; nois
avons aussi l'Association des Saints-Anges et de l'EnfantJesus; et le catechisme est fr6quente par plus de
2oo enfants...

Pour les pauvres nous n'aurons jamais assez; mais
nous sommes contentes de ce que nous pouvons leur
donner.

-
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Lettre de ma sceur Coelho.

15 aofit 1936. - En ce jour si grand nous avons eu
la consolation de voir 8o enfants s'approcher pour la
premire fois de la table eucharistique; joie aussi
d'inaugurer I'Association des Enfants de Marie, et
l'Apostolat de la priere parmi nos pauvres. Pour un
dtbut le nombre des associds fut bien nombreux. Je
demande A notre bonne Mere du ciel de benir toutes
nos ceuvres.
Maintenant je vais bien, et je gueris le paludisme
dans les champs ; enseignant aux pauvres a labourer
la terre avec une charrue. Nous avons d6jA plant6
500.000 pieds de manioc; pour I'annee il n'y aura pas
besoin d'acheter de farine, nous allons la faire nousmemes.
Les pauvres deviennent plus civilises. Comme c'est
consolant! des peronnes qui ignoraient qu'il existait
un Dieu. Quelle grande grace Notre-Seigneur nous
accorde !
Ypiranga. -

Extrait d'un journal de Sao-Paulo

Son Excellence cl6bra le Saint-Sacrifice en la chapelle de ]a Crche Catherine Labouri, tandis que chantait la Schola Cantorum compos•e d'ouvrieres. Avec
une grande joie 500 jeunes travailleuses s'approch&rent
de la sainte Communion, recevant dans leur ame en
fete, le plus pauvre des fils d'ouvrier, Jesus-Eucharistie ! Apres Ia messe, Monseigneur f6licita la J. O. C.
d'Ypiranga, lui montrant la grandeur de l'ouvrier catholique, semblable A Jisus-Christ, humble et obscur,
dans l'atelier de Nazareth. I invita ces Ames remplies
de Jesus-Christ a Le porter dans les fabriques A leurs
pauvres compagnes, peut-4tre revolties devant I'injustice des hommes.
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LETTRES
DE SAINT VINCENT

DE

PAUL

decouvertes et publides de 1925 A 1936.

En classant les papiers du cher M. Coste, et montant
sur onglets (travail patient de M. Planchet) la documentation photographique des lettres de saint Vincent,
nous avons constat6 que les deux pikces suivantes de
cette Correspondance (9 avril 1634 et 16 juin 1656),
contrairement A l'habitude, n'avaient pas paru dans les
Annales: IA pourtant, depuis 1926, sont recueillis les
inedits de saint Vincent, trouv6s apres la parution des
14 volumes (1920-1925).
Pour faire le point et rassembler ces e16ments dispers6s,
voici un index chronologique des pieces publihes, en
marge de la pricieuse edition de M. Coste ; il y a intir&t
A les insurer dans les (Euvres de saint Vincent, et A y
fondre m-me les suppl6ments du tome vil, pages 521 A
555 et celui du tome xiu, pages 833 a 846.
Ce relevi - prepare depuis plusieurs mois - peut
servir A d'autres : il aurait par exemple fait aisement
connaitre que le bel autographe du 6 d&cembre 1641,
dont vient de s'enrichir la maison de Perryville (cf. The
Andrein, novembre 1936, page 3) avait 4t, copi6 et
publiC, des 1927, alors que la pr6cieuse lettre se trouvait
a Paris, chez un marchand d'autographes, en attendant
de passer en la riche Amnrique.
25 novembre 1936,

Fernand COMBALUZIEa,
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Mai 1630

Lo
de Mariac
saint Vinaet. lowe VIII,
p. 521 (Lettre 3297).
Contrat de saint Vincent avec Nicolas Lem ire
poor ua orgue an Colge des Bons-Enfants.
Annalm 1936, pp. 702, I.ooo.
7 septubre z63o Testament de saint Vincent. Amueaa 936, p. 70o
A Manimismll Le Gras. Awm•les z93o, p. 685
octobre 1630
26 asot z631 Contrat de M Vincnt et pr&tres de la Mision ave
Louise de MariBac. Annasa 1937, P. 239.
26 aoOt 163x Contrat de M. Vincent, pretres ce l Mission, et
Gils Gn arinavec Louise de Marillac. Adesa 937, P. 241.
A sar HLYtne-Ang~tique Lhuillier. A.rales 1937,
[9 avril 1634]
p. 237.
12 f6vrier 1635 Visite par saint Vincent dn Couvent des Ma•'etonnettes. Anmls z934, p. 650
8
21 jillet 1635 A Madmoiselle LE Gras. Toe XIII, p. 33
(Lettre x69 et sto)
s636
A MademoeeBe Le Gras. Tome XIII, p. 841
(Lettre 3318)
as octobre 1636 A Mademoiselle Le Gras. Tome VIII, p. 549
(Lettre 247)
Ii637]
M. Colombat a saint Vincent. Amuals 1932, p. 5
[1637]
A Madeuiselle Le Gras. Amaus 1932, p. 6
Le Gras. Tome VIII, p. 550
[Septembre 1z68] A Mademoisell
8 ao6t 1630

NO48 b

r. xin;

18

[z639s
juilet 1639

- pert.

r. XIII; 2' part.

r. XIII;
N

e

163

2* part.

bis; T. I

T. XIII; x" part.
N* 20x rs; T. I
N* 253 bis; T. I
NO 247; Tome I
N 26o bit; T. I
N* 265 bi; T. I
N 348 ; Tome I

N*
A Mademoiselle Le Gras. Auada 1928, p. 253
Testament de Madame Goussaut. Awales z933, T.
P. 67o
p. 233 No
1927,
•
A Mademoielle Le Gras. A.mu
A Mademoisee La Gras. Tome XIII, p. 84& N

(Lettre 3319)

Lettre an here Jean Dubamel, diacre. Aw*•e
1936. p. 696 (Lettr 413)
Le Gras. Aisales 1928, p. 254
A Mademoisell
17 dec. 1639
(Lattre 414)
par le Roy parmi es Visinomm6
Vincent
Saint
[13 janvir 1641
tars do Grand Convent des Jacobins, a Paris
Anssaa x936, p. 707
rier 1641: A Mademisele Le Gras. Assnes 1928, p. 256
[xxi
[3 mars z641 A Monsieur Perriqnet. Tme VIII, p. 551 (Lettre
524).
6 ddc. x641
A M seigner Sylvestre de Crusy de Marsillac
dveque de Mende. Awm s z127, p. 235.
saint Vincent. Tome VIII
4 Wvrier 1642 Madame de Villenve

[x2 dec. 1639)

part.

N*5s5 Ms Tome I

(Lettre 348)
[ers d6c. 1638]
16 vrrier 1639

Tome I

T. XIII; 2

N

o

362 bis; T. I
XIII; 5 port.
380 is; T. I
383 bit; T. I
413; Tome I

N' 414; Tome I
T. XIII; i" part.
N' 514 biM; T. II
N* 54 ; Tame II
No 558 bi; T. I
Ns 569

is ; T. II

p. 522 (Lettre 298).

Lambert anx Conteaux & saint Vincent. Tome VIII, N' 593 bi; T. II
p. 523 (Lettre a399)
saint Vincent. Tome VIII, N* 599 bi; T. II
Loise de MarIna
P. 523 (Lettre 3300).
Tome VIII, p. 524 (Lettr N* 599 te; T. II
A642
Maiac.
de
Loaise
A
Juilet
[4
3301).
part.
1936, p. 708. T. XIII;
. Vincent. Annai
* de
a
Un client
[18 sept. 1642]
o sept. z642
A M. Frang~is DuesteL Alnnas 1931, p. 693 N* 618; Tome II
(Lettre 618).
21 sept. x642
Madame de Vmkeneuve a saint Vincent. Tome VII, N' 628 Ma; T. II
p. 525 (Lettre 33o0).
28 novembre x6
A Francoe Dluestel TomeVIII. p. 551 (Lettre631). N' 631 ; Tome II
A
Guaume Gallais. Taom VIII, p. 526 (Lettre N' 667 bis; T. II
[Vers 1643)
s3303).
[x643]
MXmoire de M. Vincent pour 1'iglise Saint-Yve T. XIII ; a* part.
de Rome. Amales 1936, p. 408.
[5 Werier 1643] A M. Bernard Codoing. Ammles 1936, p. 40o N* 64o; Tame II

Juin [1642]

[4 juillet

2642]

(Lttre 640).

[23 avril 1643]

Extrait du testament de M. Jean Duhamel

males 1936, p. 698.

A*

T. XIII; a* part.

NO 68& bi ; T. I
13 novembre 164 A LMBernard Codoing. Amnals z926, p. 231.
saint Vincent. Tome VIII N* 694 s ; T. II
Entre 1643-1646 Louisede Marillac
p. 528 (Lettre 3306).
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[Entre 1643-1646] A Louise de Marillac. Tome VIII, p. 529 (Lettreh
3307).
5 octobre 1644 A M.Antoine Portail. Annals 1928, p.8 (Lettre 725)
19 octobre 1644 A M. Antoine Pcrtail. Amnnaks 1927, p. 4.
[28] aoit 1645 Approbation par saint Vincent l'un ouvrage de
Jean-Baptiste Noulleau. Anales 1934, P. 252.
[25 mars] 1646 A Mademoiselle Le Gras. Annales 1928, p 257.
7 septembre 1646 A M. Boniface Nouelly. Annaes 1926, p. 233.
4 octobre 1646 A M. Guillaume Delville. Annala 1933. p. 217.
6 octobre [1646] AM.Antoine Portail Amaales193X,p.696 Lettre87o).
Mai
Louise de Marillac A saint Vincent. Toume VI 1.
(entre 1646-1648]
p. 526 (Lettre 3304).
Mai
A Louise de Marillac. Tome VIIl, p. 527 (Let[entre 1646-1648S
tre 3305).
Avant 1647
Mademoiselle Le Gras i saint Vincent (Cf. Tome III,
p. 506, note). Amales 1931, p. 293.
Avant 1647
A Mademoisel
Le Gras (Cf. Tome III, p. 5o6,
note). Amules 1931, p. 293.
7 aout 1648
A Francois Boulart. Tome XIII, p. 843 (Lettre 3320).
A Mademoiselle Le Gras. Tome XIII, p. 843
19 mai 1649
(Lettre 3321).
28 juin 1650
A I. Horcholle. Tome VIII, p. 529 (Lettre 3308).
x6septembre 65o An frire Jean Barreau. Towm XIII, p. 835 (Lettre 1262).
22 aoOt x65x
A la Mere Anne de Compans. Tome XIII, p. 844
(Lettre 3322).
22 aout x651
M. L'Argentier a saint Vincent. Tow XIII, p. 846
(Lettre 3323).
13 I&vrier 1652 A sceur Anne-Marguerite Gussin. Annales z929,
p. 724.
1o mai 1652
A M. le Comte d'Argenson, ambassadenr de France
& Venise. Anaezs 1927, p. 236.
[1652-1653]
A MM. Hallier et Lagalt (Canevas autographe).
Tom VIII, p. 530 (Lettre 3309).
Ijuillet 652z]
A Mre Marie-AgnDs Chevalier. Annmwes
929,
P. 725.
26 mars 1655
A Louis de Chandener. Tome VIT, p. 531 (Lettre 3310).
VIll, p. 532
3 avril 655
Jean Eareani saint Vincent. Toe
(Lettre 3311).
Jean Barreau & saint Vincent Tome VIII, p 535
5 juin 1655
(Lettre 3312).
26 juillet 1655 Jean Barreau & saint Vincent. Tome VII, p. 538
(Lettre 3313)p. 543 (LetA M. Joseph Beaulac. Tome VILr
[1656]
tre 3314).
16 juin 1656
A Mademoiselle de Villiers. Anaies 1937, p. 238
[x6 ocotbre x656] Obidience .le saint Vincent A seaur Angdlique Le
Roy. Aunmles r936, p. 7ox.
28 dicembre 1658 A M]re Agns Le Roy. Auadl•
1929, p. 726.
[z6 acht z659] An frere Jean Paire, coadjuteur. Asawks z936,
p, 699gg.
12 septembre 165g A Gabriel Delespizey. Tome VIII, p. 543 (Lettre
3315).
20 septembre 1659 Au frre Tean Parre, ccaijutear. Anaele 1934,
p. 649 (Lettre 2984).
27 septembre z65p A Thomas Berthe. Tome VIII, p. 546 (Lettre 3316).

N

694 ter; T. II

N 725 ; Tome II
N* 727 bis; T. II
T. XIII ; i part.
N* 793 bis; T. II
N 854 his ; T. III
N 868 hir; T. III
N 870 ; Tome III
N 953 is; T. III
N° 953 tr;

T. III

N 889 bis; T. III
N 889 t;

T. III

N*os7bis;T. IlI
Nxxo3 is; T. III
N* 1230 bis T. IV
N* z26; T. IV
N* 1395 bi T. IV
No z 3 9 5 tr, T. IV
Nz1456 i

T. IV

b.

T. IV

N* x497

N 1529 bis; T. IV
No z53 his; T. IV
N* 1854 bit; T. V
N 1857 is; T.V
N° x88o

is ; T. V

No 1893 is ; T. V
No2013 is; T. V
No 2o82 bi;M T. V
T. XIII; i part.
N 2749 b.; T. VII
N2942b;T. VII
N* 2974 b; T. VIII
N* 2984 ; T. VIII
N* 2091 6 T. VIII
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Lettre de saint Vincent A la saeur Hline-Angdlique
Lhuillier
De Saint-Lazare, ce jour des Rameaux, a 9 heures.
(9 avril 1634)'.

Ma tres chore Soeur,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
J'ai recu votre lettre d'hier avec consolation, et celle
de notre digne M1re ' pour le visiteur', que je tiens aussi
tres chere, et espere participer au profit que vous faites
de la lecture de ces lettres. Je vous remercie de tout cela
et vous prie, ma chere soeur, de dire A la bonne fille

destine pour le Mans' de votre grace ce qu'elle a A
faire. Son frere me vient de dire qu'elle est dans une
sainte impatience de son bonheur.

Et moi je suis, en 1'amour de Notre-Seigneur et du
coeur qu'il salt, ma trbs chore soeur, votre tres humble
et ob6issant serviteur.
Vincent DEPAUL
pritre indigne de la Mission.
Lei&e. L. a. Origiuna aux archiresde la Mission.
r. Ceote lettre, ecrite apres la fondation de la Visitation du Mans (z634)
avant la mort de sainte Chantal (1641), en un temps oiiseur Lhuillier n'etait
pas sup.rieure du premier monastere de Paris, ne pent se placer qu'aux annees
1634, 1635 on x636. La premiere de ces dates offre la plus grande probabilite.
(Vor no:e 4).
2. Sainte Jeanne de Chantal
3. Voir saint Vincent de Paul. Correspondance, #dition Pierre Coste,
tome i, p. 370, note 4.
4. Ce fut la camtesse de la Ferrire qui fonda la Visitation du Mans.
Venue A Paris au debut de Pannee 1634, elle passa six mois an premier
monastere, oh se traitereat les conditions de la fondation. Ele en repartit
avec six sceurs : Marie-Anastase-Pavillop, Marie-Augustine Gasseteau,
Marie-Elisabeth Soli, Barbe-Marie Bouvard, Frangoise-Genevieve Simon et
Marie-Colombe Buyer. Soeur Anne-Louise de Verdelot, choisie comme sup6rieure, mourut avant le depart et fut remplacke par samr Pavilion. Les six
religieuses arriverent au Mans le 22 juillet 1634, conduites par sceur Lbuillier,
qui resta un mois avec elles pour les habituer. La Visitandine dont parle
saint Vincent est probablement une des six que nous venons de nommer.
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Lethre de saint Vincent 4 Mademoislle

de

Villrs

De Paris, ce 16 juin 1656
Mademoiselle,
Je me donne 1'honneur de vous faire ici un renouvellement des offres de mon obbissance perpetuelle. Je
vous supplie tres humblement, Mademoiselle, de 1'avoir
pour agreable.
L'on a fait courir en cette vile des bruits qui nous
affligeaient. B6ni soit Dieu de ce que M. Ozenne nous a
soulages par les bonnes nouvelles qu'il nous a crites !
0 mon Dieu, Mademoiselle, que mon coeur est attendri
toutes les fois que je pense au roi et A la reine, qui est
plus souvent que tous les jours I Je les offre incessamment A Notre-Seigneur, tout ch6tif que je suis, et
votre chore personne bien souvent.
Plit A Dieu, Mademoiselle, que j'eusse le bonheur
qu'a M. Ozenne d'etre aupres de la reine, pour admirer
la force et ]a bonne conduite de cette incomparable
princesse, comme vous faites! Je ne puis vous exprimer les
merveiles qu'Qn nous en dit, ni a quel point NotreSeigneur m'a fait votre trWs humble et tres ob6issant
serviteur.
Vincent DEPAUL,

PrItre de la Mission.
Susription : A Madepoidsell de Villers prsla reine de Pologne.
Lettre. L a. L'origial trouv6 A Naw-hao-tsim. (Mongolie), fat dona6, le
janvier 1926, A Mgr Jarlin, vicair apostolique de P6kin. Le Builsi
caUwitiqs
e d PIimn en a publi, dans son numero de fvvrier z926, la photoIgrapbe et texte.. (ici revu).

z6
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MINUTE D'UN CONTRAT DE RENTE
PASSi ENTRE LES PRETRES DE LA MISSION
LOUISE DE MARILLAC ET MESSIRE GILLES GUtRIN

(26 aoitt 163J)
Furent pns Me s Vincens Depaul pbre licentii en droict
canon et supirieur de la Congregaon des pbres de la
Mission Anthoine ortail, Jehan de la Salle, Jehan B6cu
procur(eur) de la Congregaon, Jehan Dehorgny tous
pbres estant de lad. Congregaon demeurans au colleige
des bons enffans fondi rue Sainct Victor tous les dessusdict faisans et reprisentans quand A present la plus
grande et sainepartie desds pbres de la Mission assemblez
en la salle dudict colleige pour adviser et traicter des
affaires de lade Congregaon lesquels reconguoissent,
confessent et d6clarent qu'encores que damoiselle
Louise Marillac veufve de feu noble houmme Mre1Anthoine
le Gras viv(ant) secretaire de la Reyne Mre ayt avec
eulx et sollidairement vendu et cunstitu- cent soixante
huict livres quinze solz tournois de rente sur les heritages et biens tant sp6ciallement que g6enrallement
ddclarz par led. contract et lade constitution passe
par devt. les not(ai)res soubsignez le jour d'huy au

proffict: de noble honmme Mr Guria conseiller di.Roy
.et correcteur de ses compltes moyennagt Ia. sonme de
deux mil sept cens .tiies touni.H qu'ils auroiyout ensemblement- recongeu et confesse avoir eu et receu
du susd..MF Gu6tin en espces soubz la faculwt du xachapt selon et raison que plus au - long e- cqtient
icelluy contract. N6antmoins la.vrite sqroit ete~itelle
que ce que ladite damoiseole eq a faict d'enwtr- avec
eulx en lad! constitution n'.a,st4k que. por ler piire
plaisir et faciliter le recouyrement de 14dite spunme de

deux mil sept cens livres pour laquelle ele,a est• onstit

uee et-de laquelel

ele na'a.proffitt4:

'aulcumne.chose,
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ains seroit entree au proffict desds superieur et pbres
de la Mission qui au mesme instant que ledict contract
de constitution a esti passe l'auroient receue et retenue
pour emp!oier au proffict particulier desds pbres de la
Mission A ceste cause ont promis et s'obligent lesd.
comparans oud. nom, icelle damoiselle Louise Marillac
a ce pnte et acceptante, acquicter, garantir, indempnizer
et rendre indempae elle ses biens personnes et avans cause
de lad. rente de cLXVW livres xv s. tant en principal que

fraiz et loyaulz coustz icelle paier et continuer par
chacun an aux quatre quartiers qu'elle est payable
et luy en aporter quictances A sa descharge, mesme
I'acquicter de touttes pertes et despens dommages
et interestz esquelz elle pourroit encourir et subcomber
a cause de ce, et faire en sorte que de tous elle n'en soit
nulement tenue ny poursuivye en quelque favon et pour
quelconques raisons que ce soit ou puisse Utre sur peyne
de luy rendre et payer tout ce que frays et desbourc6
auroit ou ce pour quoy poursuivye et contraincte payer
seroit, insu2 que A volontes, par lesd. mesmes voyes
peynes et contrainctes qu'elle y pourroit estre
tenue et poursuivye et encore de lad. rente en faire le
rachapt et admortissement dedens quatre ans prochains
venans, et huict jours apres luy en apporter quitance
dud. admortissement A leurs despens, de laquelle i]z
luy fourniront de coppie collation6e A son original par
deux notaires dud. Chastelet, comme aussy de touttes
les pieces et contractz qui y seront mentionn6s sy bon
luy semble. Et pour 1'exicuon des prdseates et leurs
deppendances lesd. sieurs comparans ont esleu et
eslisent domicille irrevocable et perp6tuel aud. colleige
des Bons enflans oi sont demeurans lesds peres de
la Mission susditz ou ils veullent consentent et accordent
que tous les actes et exploictz de justice qui y seront
contie eux faictz pour raison du contenu en lesdes
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presentes soyent de tel effect force et vertu que sy faictz
estoient parlant a leur propre personne et vray domicille.
Obligeant... renonuant...
Faict et pass&en la salle dud. colleige apres midy le
vingt six jour d'aoust mil six cens trente ung. Et ont
Vincens DEPAUL
signi
A.

PORTAIL

J.

DE

LA SALLE

J. DEHORGNY

J. BfcU

Louise de MARILLAC
CHARLES

CAPITAIN

(Archives nationales: Minutier central xvin, registre
186 folio 197).
MINUTE D'UN CONTRAT DE RENTE
PASSE ENTRE LES PRETRES DE LA MISSION,
LOUISE DE MARILLAC ET MESSIRE GILLES GUERIN

(26 ao~rt 1639)
Furent prns M re Vincent de Paul prestre licentih
en droict canon et sup6rieur de la Congregaon des pbres
de la Mission, Anthoine Portail, Jehan de la Salle,
Jehan Bcu, p[rocureu]r de lad.(ite) Congregaon, Jehan
Dehorgny tons pbres estant de lad. Congregaon demeutant an colleige des Bons enffans fondi rue sainct Victor
tous les dessus dits faisant et representant quand a
present la plus grande et saine partie desd. pbres de la
Mission, assemblez en la salle dud. colleige pour adviser
et traicter des affaires dela dite Congregaon et damoiselle Louise Marillac veufve de feu noble homme Mrs Anthoine Le Gras, secretaire de la Reyne m&re demeurant
en ladite rue Saint Victor lesquels de le[urs] bons grez
et bonnes volontez sans aulcune contraincte si comme
ils disoient recongneurent, confesserent et confessent
avoir vendu cr6 constitu6 assis et assign6 vendent
creent constituent assient et assignent parces p[rnse]ntes
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du tout A toujours promis et promettant I'un pour

l'au[trie et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division
ni discussion renoncant auxdits binefices de division fidejussion ordre de droit et de discu[ssi]on garantie de tous
troubles debtes, ypothecques 6victions engaigements
dons douaires et aultres empeschemens gnallement quelconques fournir et f[air]e valloir tant en son prin[cip]al
court d'arrerages que rachapt a nobl[es] hommes Mmes
Guerin con[seill]er du Roy et correcteur de ses comptes
dem[euran]t A Paris rue saint Victor A ce p[rise]nt achepteur et acquesteur pour luy ses hoirs et ayant cause A
I'advenir cent soixante huit livres quinze solz tournois de
rente annuelle et perp6tuelle A les avoir et prendre
gaiger les recepvoir et percevoir et q[ue] lesd. vendeurs
constituant ont promis et seront tenus promectent et
gaigent bailler et payer aud. acheteur Fun po[u]r 1'aul[tre] et chacun [d']eulx seul et pour le tout sans division
ni discu[ssi]on renon[9ant] comme bailler et payer aud.
achepteur en sa maison A Paris ou au porteur par chacun
an aux quatre quartiers de 1'an accoustumez esgallement
premier quartier de paiement esch6ant au dern[ier]
jour de septembre pour portion de temps et continuer
de lA en avant par chacun an A toujours auxdits quartiers tout et sur sp6ciallement deux mil livres de rente
appartenant A lad[it]e Congregaon et qu'ils ont droict
de prendre sur les magazins et greniers a sel de ce
royaulme constituez par Messieurs les pr6vosts des
marchands et eschevins de ceste ville de Paris le troisiesme juing mil six cent vingt cinq aud. sieur de Paul
item sur deux cens quatre vingt six livres tournois de
rente en deux partyes que lad[icte] dam[oise]Ue dit luy
ap[par]tenir de son propre et (qu')elle a droict de prendre
sur les aydes et impositions de ce royaulme, comme
gan6rallement sur tous et chacun des biens et revenus
temporels desd. pbres de la Mission rentes terres sei-
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gneuryes et possessions immeubles present et advenir
de lad. dam[oise]lle sur chacun les piece partie et portion
d'iceulx sur les plus clairs et mieulx apparens les ungs
respondant et prin[cip]allement obligez pour les autres
au choix et option du (dit) s[ieu]r achepteur et sesd(its)
hoirs et ayant cause qu'ils en ont A ceste fin charger
affecter obliger et ypothecquer pour payer continuer
fournir et faire valloir lesdits (folio 186) cent soixante
huit livres quinze sols de rente bons solvab[les] et bien
payables par chacun an a toujours auxd. quatre quartiers de l'an sans aulcun deschet ny diminu[ti]on non
[obst]ant mu[ta]tion de nionoye et de detempteurs
prescription laps de temps discontinua[tijon de paiement ny aultres choses A ce contraires et sans q(ue)
la g6airalle obliga[ti]on desroge A la splcialle ny la
sp6cialle A la g6neralle pour de ladite rente jouir par
ledit s[ieu]r achepteur sesd. hoirs et ayant cause et en
faire et disposer comme bon luy semblera ceste vente
et constitution ainsy faicte moyen[na]nt la somme de
deux mil sept cens livres que pour ce lesditz vendeurs
constituants en ont confess4 et confessent avoir eu et
receu dudit sieur achep[teur] qui leur a ladit. somme
presentement baill6e fournye comptee nombr6e et
dlivrbe comptant et par lesdits no[tair]es soub[sib]nez
en quartz d'escu testons et autre monnsoye le tout bon
et ayant de present cours dont et delaq[ue]lle dict[ej
somme de deux mil sept cens livres lesd. vendeurs constituant s'en sont tenuz et tiennent pour contens et bien
payez et en ont quict6 et quictent lesdits achepteurs et
tous au[ltr]es desaississant... voullant... procut[eur]...
le porteur... donnant pouvoir... et combien' que led[its]
cens soix[an]te huict livres quinze sols de rente soyent
dicts annuels et perp-tuels seront et demeureront
n6antmoins racheptables A toujours en vendant baillant
et payant par le rachepteur ou racheptant A une fois
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seul pavement pareille somme de deux mil sept cens
livrev a:vec les arrerages qui en seront pour ce lors deubz
eschuz et entrez pour portion de temps fraiz mises de
tous loyaulz coustz et pour l'execu[ti]on du contenu en
ces presentes et les dippendances lesdits vendeurs
constituant ont esleu et elisent leur dom(ici)Ule irr6vocable et perpltuel audit colleige des Bons enffans oa
sont demeurans lesd[its] peres de la Mission au[que]l
lieu et domicile ainsy esleu ils veullent consentent et
accordent que tous actes et exploictz de justice qui y

seront estre eulx faicts sovent et vaillent de tel effect
force et vertu que sy ils estoient parlant A leur propre
personne et vray dom[ici]lle non(obs)tant... Promettant... obligeant... chacun d'eulx sul et pour le tout
sans divis[ion]

ni discu[ssi]on

renon[cant]

co[mm]e

dessus.
Faict et pass6 audit colleige en ]a salle d'icel(ui)
apres midy le vingt six[iem]e jour d'aoust mil six cens
trente ung. et ont signVincens DEPAUL
A. PORTAIL

J. Btcu

CAPITAIN

J.

DE LA SALLE

Jean DEHORGNY
Louise DE MARILLAC
GUERIN
CHARLES

En marge de la premiire page : Par son acte passe par devant Nonnet et
Bruneau no[tai]rps au chastellet de Paris le dix huit septembre m[ilS vl,
cinquante trois appert Estiennne Guerin seigneur de Mercusson au nom et
tuteur de dam[oise]lle Catherine Gu6rin fille irineure de d6funt
comme
Mr Gilles rGuerin desnommA au p[rese]nt contract et dame Marye Bonpeau
veufve M Estienne Gu6rin au nom et com[m]e tutrice d s enfans mineurs
dud. difunct et d'alUe lesd[it]z mineurs rep[rese]atants leurdict pire e" lad
(ite) damn[oise]lle Catherine Guerin heritiere dud[ilJ fcu s[ieu]r Gilles Guerin
do dame Louise Goislard leur mirre et ayeulle avoir faict riduciion de la
iea'e de cent soixante huit livres quinze solz e endroit ment ionnez du denier
seize an denier vingt qui est ~ lad[i. ]e raison cent trente cinq livres de rente
chacun anpaiable aux qLatre quarters ainsi qu'ilest por• en ledit ac:e de
r-duction portant pouvoir de faire la p[rese]nte mention qui a es.C faicte
auxd. no[ ai]res AParis soubs[ignlez le quinziesme jour d'octobre mtil] vit
cinquante trois.
CAFFARD

CHALON

-

245 -

UN MiCENE DE SAINT VINCENT DE PAUL:

PIERRE-FRANCOIS MONTORO dit MONTORIO,
Vice-ligat en Avignon (1604-1607).
11 y a pres de 40 ans, itant A Rome, comme econome de
notre Maison Internationale, j'ai pu faire quelques
recherches dans diverses bibliotheques de la Ville
Eternelle, dans les Archives Vaticanes que Leon XIII,
en 1881, a si libralement ouvertes aux investigations
des 6udits de tous les pays ; aux Archives des Rites oi,
par faveur sp6ciale aussi, j'ai pu consulter le tres volu-

mineux dossier de la Canonisation de saint Vincent de
Paul'. En outre par insigne bienveillance de M. le
marquis Patrizi-Montoro, j'ai eu la tres apprecide
bonne fortune de pouvoir p6nitrer dans les Archives
familiales de cette noble maison qui, au siecle dernier,
a donn6 A l'Eglise le cardinal Patrizi, Vicaire du Saint
P&re, et qui a particulierement merit6 aussi de la famille
de saint Vincent, ayant fonde trois ktablissements de
Filles de la Charit6, le premier dans l'Ombrie, A Montoro
Nera, les Ecoles Patrizi (1857), et les deux autres i.
Rome m&me dont l'un sur la paroisse de Saint-Jean-desFlorentins (1859) rachet6 depuis par la Communaut6,
et I'autre via San Nicola da To'entino (1866), dans
la suite transfiri via Santa Suzanna'.
Presqueen face de l'kglise nationale de Sair t-Louis-desr. D'apris le catalogue fait en r825 des actes de canonisation, voici le
titre des volumes du procis : Parisie. Vincetii de Paulo Congvis Missionis
fundatoris: Pocessus infloimativus (2 voL); Tradutio ejuadem (2 voL);
Processus de non cults cum particlistraductionis; Processus aplicus super
sanctiate vitae, virtiibs et muiaculis in genere; Processus Remissiorialis
super vi&tuibus et miraculis in specie, ne pereant probationes; Traductiq
ejusdi ; Processus Remissorialis Parisiensis super iis quae supervenersu
pos$t inmdua venerationem ; Tradstio ejusdem. Malheureusement faute de
temps je n'ai pu 6tudier qu'une petite partie de cette imposante pile de gros
volumes; au reste le grand int6r*t pour moi etait dan les d6positions des
temoins. Nota que les proces franoais aujourd'hui n'ont plus besin de
traduction.
2. Cfr. Annales de la Congr gaion de la Mission. Annie xgoo, pp. 38
et 176.
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Francais [bitie en 1589 aux frais de Catherine de M&dicis], se dresse le palais de M. le marquis Patrizi A qui
appartiennent aujourd'hui les papiers de famille du
vice-1egat d'Avignon, Pierre-Frangois Montorio. Un
inventaire en a kti fait en 1806 sous le titre de : Indice
di tute le materie esistenti nel'archivio de l'Eccma Casa
Chigi-Montoro. (2 vol. i--40).
L'4motion ressentie, quand la premiere fois j'ai franchi
le seuil de cet important chartrier, partag6 entre l'espoir
et la crainte, les chercheurs la comprendront. J'ai pens6
que les notes que j'y ai recueillies alors et qui depuis
dorment dans mes cartons, pourront peut--tre avoir
quelque intbret pour les curieux et surtout pour les enfants et les admirateurs, chaque jour plus nombreux, de
saint Vincent de Paul dans la vie duquel cet original
Mecene occupe des le d6but une place si importante
et si d6cisive.
Je n'ai pas la pritention d'ccrire en detail les faits
et gestes de Pierre-Francois Montorio, pr6lat de la
nonciature de Paris ea 1593, eveque de Nicastro de
1594 a 1620, vice-lIgat en Avignon de 1604 a 1607, et
nonce A Cologne de 1621 A 1624. Je n'en ai pas les l66ments sous la main. Je voudrais simplement, d'apres
ses archives de famille, fixer les grandes lignes, les
jalons,'de cette existence longue et variee.
Les dignitis ecclsiastiques ne manquent pas dans
la famille du vice-4gat. Le frere de son grand-pere,
Jean Rinaldo Montoro 6tait eveque de Narni de 1538
A 1546; l'onck et le cousin de sa m&re, Thomas et Paul
Cortese de Prato et de Pistoie, -taient successivement
kvequessde Vaison en France (Vaucluse) A partir de
1533 ;son pore 6tait neveu des cardinaux Paul et Frederic Cisi'; bient6t sa niece :pousera un Chigi, cousin

1. Paul-Emile Cesi de Rome, promu cardinal (6 juil. 1517) par Leon X,
administra entre autres 1'ev&chbde Narni avant 1524, et mourut in Curia
Romana le 5 aoft 1537. C'ktait le temps des Luther et desChar!es Borrom6e,
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eoigni du futur pape Alexandre VII. Et d'autres C6si
figurent sur les listes 6piscopales de cette epoque.
Pourtant c'est seulement vers 1585 que le chiteau
de Montoro, au diocese de Narni, fut erig6 en marquisat
par Sixte-Quint ; ce titre fut confirm le 23 janvier 1591
par une bulle de Clemrent VIII.
Le nom de Montoro qu'on trouve toujours dans les
lettres et autres papiers de famille, en passant par le
latin, s'est transform- en Montorio pour les 6crivains
modernes.
Un des plus anciens documents, du 19 novembre 1489,
nous montre Franceschina, fille de Constantin Montoro,
r6glant les conditioas de sa dot avec Jean-Frangois,
Michel, Do-inique et Jean-Bernard Montoro, ses freres
sans doute.
Jean-Frangois de Montoro, l'aieul du futur vice-16gat,
figure en 1496 sur les listes gin6alogiques comme mari6
avec Livie Eroli de Narni. De leurs deux fils, ]'un Jean
Rinaldo, deji nommi, devient abbe de San Cassiano
et de San Benedetto et iveque de Narni de 1538 1546,
annie de sa mort ; I'autre Jean-BaptisteMontoro epouse
Brigitte CUsi dont deux fils aussi nous sont connus :
Paul et Constantin qui, le vent favorable en poupe
(prestige des deux oncles cardinaux, etc.), poursuivent
avec succes le mouvement ascensionnel de la famille.
Paul Montoro, n6 vers 1531, devient prieur de SaintEustache, prieur de Sainte-Marthe, abb6 de San Cas-

Frederic Cesi de Rome, eveque de Todi (1534-1554), de CrEmone (X551156o), cr6 cardinal,le 19 dec. z544,par Paul III (Fargese), et successivement
6evque de Palestina, Frascati et Porto, mourut dans son palais a Rome, le
28 janvier 1565, A I'Age de 65 ans. C'6tait un homme savant, fort riche
et d'une grande exp6rience dans les affaires. I avait fait batir 1'glise de
Sainte-Catherine de'Funari A Rome. Sa tambe est A Sainte-Marie-Majeure
dans la chapelle 6rigke 6galement par lui. Ce sont sans doute ces deux cardinaux Cesi qu'on y voit encore aujourd'hui reprtsentes en bronze.
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siano et de San Benedetto. En 1579, le 23 decembre,
il fait son testament en faveur de Jean-Baptiste Montoro
I'ain6 de ses neveux, et le 25 janvier 1581, Agg de 50 ans
il meurt A Rome, paroisse San Lorenzo in Lucina, mais
est enterr- A Sainte-Marie du Peuple, dans cette 6glise
ou Luther aurait dit sa derni&re messe.
Constantin Montoro, le pere du futur Mecene
de saint Vincent, reoit, avec son frtre Paul, le dipl6me
de citoyen de la ville d'Orle, le Ii novembre 1558. Trois
ans auparavant il avait 6pous6 unenoble veuvede Rome,
Dianora ou ElJonora Cortesi, dont le premier mari,
mort intestat, avait et4 de l'illustre maison Capranica.
Le contrat de ce nouveau mariage est du 13 janvier 1555;
le 20 novembre suivant Mgr Virgilio Rosano, &v&que
d'Ischia et Vicaire general du Pape, accorde A c Constantin Montoro, neveu du cardinal CUsi i I'autorisation
de faire baptiser son premier-ne chez lui (in casa sua),
atteidu le mauvais temps et pour d'autres raisons respectables (e per altri degni rispetti). Six autres enfants, au
moins, vinrent dans la suite r6jouir ce foyer de neveux
d'eveques et de cardinaux. Cependant Constantin
Montoro ne devait guere survivre longtemps A son frere
Paul, ni voir l'apg,6e des siens. J'ignore le lieu de son
fr6pas. Il mourut intestat en 1586 ; le 21 avrii de
l'annie suivante, inventaire du mobilier fut dressk A la
demande de la marquise Elonore Cortesi-Montoro.
A son tour elle ne tardera pas A suivre son 6poux, pour
passer A une vie meilleure (ex hac in meliorem vitam),
comme s'exprime 1'6tat de ses biens h6rditaires r6dige
le 14 ffvrier 1592. Elle d&cida en effet en 1591, vis-A-vis
(incontra) de 1'6glise Santa Maria Traspontina in borgo.
Mais elle fut enterr6e A la Triniti des Monts oi dej.
se trouvait la tombe d'une de ses filles, Brigitte, morte
avant ses parents, comme on le verra plus loin. JeanBaptiste, Laure, Pierre-Francois, Frtd6ric, Brigitte,
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Jean Rinaldo et Octave' sont les noms des enfants de
Constantin Montoro et de Dianora Cortesi.
Jean-Bapliste Montoro est I'ainA. C'est en sa faveur
splcialement que Clement VIII, par la bulle du 23 janvier 1591, confirma le titre de marquisat, dija accord6
par Sixte-Quint, au chateau familial de Montoro. Son
4pouse Giroloma Paliavicidide Genes lui donna une fille,
Anna-Maria Montoro, qu'il institua heritihre par testgment du 27 septembre 16o6. II mourut le 2 octobre suivant, via de' Pontefici, paroisse de Saint-Laurent-inLucina, dans la maison ofi il demeurait avec sa femme
et les sceprs de celle-ci. II fut inhum6 A l'iglise del
Popolo, dans la tombe qu'il avait fait 6tablir lui-m~me,
avec son pare, pour I'onle Paul Aonturo dont il 6tait
I'hritier universel (fiddi-commissaire 2).
Laure Montoro 6piusa un Napolitain, Jean-Antoine
Citarella. En presence de ]a mire - le pre mort et du frere ain6, Jean-Baptiste Montoro, le contrat
matrimonial, fixant une dot de 13.000,ooo

cus fut pass6

le 7 juin 1590, A Rome in Regiine Parinis in donmo
habittionisdudit Jean-Antoine. Mmne Citarella ne semble
pas avoir atteint la f6•cnde long6vit6 que le c6'4brant
lui souhaita au moment de la bWiddiction nuptiale.
Par son testament du 5 novembre 1597 elle institua
hMritiers ses cinq freres: Mgr Pierre-Francois, JeanBaptiste, Jean-Rinaldo, Fr6deri- et Octave Montoro.
Elle est enterr6e dans les Abruzzes, dans un lieu appel6
Gagliano et appartenant aux Citarel]i.
Brigitte Montoro, seur de la pr&ckdente, amurut
, 22 ans, le vi des calendes de novembre (27 oct.) 1581,

A la fleur de 1'age (aetatis flore); elle etait d'une
incomparable, comme on
modestie, d'une pietk
Xcembre 1604.
I. Et peut-6tre Madeleine dont parle une lettre du 7
parochiais Stle 4ar'me de popuO

2. Cf. Aussi Liber mortuorurm cadcsiae
1595-X620, foL x46.
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peut le lire encore aujourd'hui (devant le chceur,
c6t6 de ]'Epitre) sur la pierre tombale que ses
parents 6plores lui firent executer dans la riche eglise
de la Trinite des Monts. On a vu plus haut comment la
tombe de ]a mere est venue rejoindre, dans lamemeeglise,
celle de sa fille toujours pleurae. Vincent de Paul, en
16o8, quand il avait u la table et le bon ceil de Monseigneur a di venir prier ici et a pu dechiffrer, graves
sur la dalle, ces regrets 6ternels des Montoro'.
Octave Montoro, mort en 1622, est 6galement enterri.

A la Trinit6 des Monts aupres de la mere et.de la scur.
Jean-Rinaldo Montoro, frere du pr6ecdent, devient
d'abord abb6 de San Casciano et de San Benedetto et
plus tard abb6 des Saints Philippe et Jacques A Feroloto,
abb6 aussi de Saint-Th6odore de Maida et vicaire general
de son fr6re A 1'6vecht de Nicastro (16o6) ; il est trait6
alors de docteur en droits civil et eccl6siastique et de
protonotaire apostolique. Cependant il n'6tait que clerc,
C'est seulement en 1629, qu'on trouve un bref d'Urbain VIII l'autorisant A recevoir les ordres sacrs en
trois jours feries (in tre giornifestivi). Le 31 d4cembre de
cette meme annee 1'dveque de Narni par lettres atteste
lui avoir conf6r6 les ordres mineurs. Ii n'en profita pas
longtemps, car ddji le 3 f6vrier 1631, inventaire apres
d6ces, est dress6 de ses affaires.
Frdiric Montoro, autre frere du futur vice-lgat, rnus
interesse plus particulierement. Apres la mort de
1'ain6 Jean-Baptiste, c'est lui qui devient le chef de la
maison Montoro. II avait 6pous la marquise Portia
Gabrielli de Rome; le contrat est du mois d'aoift 1594,
1. Cette 6glise a 6te coastruite en 1495 par le roi de France, Charles VIII
pour les Minimes qui y resterent jusqu' la fin du xvim* sikcle; depuis,
Louis XVIII donna le couvent aux religieuses franaises du Sacr-Coeur qui
y tiennent un pensionnat. Devant grimpent les pittoresques escaliers de la
Place d'Espagne; A c6t6 vera le Pincio, s'ktend la Villa M6dicis, siege de
l'Academie des Beaux-Arts fondee a Rome par Louis XIV.
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fixant une dot de 13.0ooo cus (scudi). En 1604 il est choisi
comme gentilhomme du cardinal lIgat d'Avignon,
Cintio Aldobrandini, neveu du Pape Climent VIII.
II devient aussi le procureur, le charge des intkr&ts de
s n frere Mgr Pierre-Frangois qui remplace en Avignon
comme vice-lIgat le cardinal titulaire.
Portia Gabrielli est morte i Montoro (son testament
est du 2 decembre I633),tandis que le marquis Fridiric
dkcida A Viterbe (fin 1638 ou commencement de 1639)
et fut enterlr dans la chapelle des Chigi.
Le 7 aofit 1637, un bref d'Urbain VIII lui avait donnk
l'autorisation de faire dire la messe tous les jours dans
1'oratoire priv6 du palais de Viterbe.
De leur mariage ils eurent plusieurs enfants :
Portia Montoro, religieuse A Sainte-Marguerite du
Trastevere (1616).
Conslantin Montoro, n6 en 1599, cpouse OctavieFlicie Marescotti, meurt (9 mars 1681) sans enfants
et est enterre a l'dglise del Popolo. Par son testament il
a laiss6 des biens A son neveu Laurent Chigi-M ntoro,
A condition de prendre le nom et les armes de la maison
Montoro.
Laura Montoro 6pouse le chevalier Jean-Baptiste
Muti;le contrat du 23 dicembre 1634, fixe une dot de
8.0ooo cus.
Anna Montoro et surtout Dionora-FranfoiseMontoro,
nee A Rome (Io aout 1602) sur la paroisse Saint-Benoit
in Catinari, mais baptisee A Saint-Laurent in Damaso,
mariee A Viterbe (?), en 1625, avec Laurent Chigi,
cousin l6oign6 de Fabio Chigi, devenu depuis le Pape
Alexandre VIIP. De leur union deux enfants nous sont
coInnus:
I. Alexandre VII, Fabio Chigi, n6 ASienne en 1599, pape de 1655 A 1667.
Saint Vincent lui 6crit une belle letre de f6licitations que.j'ai trouvCe aux
Archives Valicanes. II y dit notamment : J'ai 75 ans; j'ai dojA vu 'avanement de beaucoup de papes; mais je n'en ai vu aucun dout I'lec:ion ait
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Francois-Louis Chigi-Montoro, baptise le 29 octobre
1626 a l'6glise Saint-Laurent de Viterbe ;
et Laurent Chigi-Montoro, baptis6 A l'6glise SainteMarie de Montoro, le 18 nov. 1627. I1 6p3usa Laura
Lancellotti; en 1697 il occupait encore et :'guait A ses
enfants le palais Cortesi ACorte Savella, palais qui venait
de 1'aieule Dionora Cortesi, qui l'avait recu elle-mrme
(f'vr. 1543) comme hiritibre de son oncle Mgr Thomas
Cortesi, 6veque de Vaison.
On me reprochera peut-6tre de m'etre trop itendu sur
les origines et les parents de Mgr Pierre-Francois
Montoro, objet de cette petite etude; mais ne fallait-il
pas faire connaitre le milieu familial,le cadre dans lequel
Vincent de Paul, a peine de retour de I'esclavage et
incertain de I'avenir, aurait A 6voluer A l'ombre de son
protecteur qui l'affectionae beaucoup et lui promet , le
moyen de faire une honorable retirade s.
PIERRE-FRANCOIS MONTORO
14 e vice-l/gat en Avignon de 16o4.Ad 6o7
Quoique declare comme du clerg6 de Rome, ne semble
pas ne dans cette ville. II a Atd baptis6 le 28 mars 1558
dans la cath6dra!e Saint-Juvenal de Narni, comme en
fait foi l'attestation d6livr&e le 31 janv. 1594 par le

Riv:rend sacri-tain Dom Dominique Bianco. Oi s'est
passie son enfance ? A Rome ? A Montoro ? Oiu a-t-il
fait ses etudes ?... Toujpurs est-il que, la valeur ne
kti autant agro6e des peuples et des nations...* Voir dans P. Coste: Conespondance. les nombreux rapports de ce Pape avec saint Vincent et la Congrgation. I1 condamne le jans6nisme, accorde des faveurs A iaCongr6gation,
approuve les vceux des missionnaires, les exempte de la juridiction des
Ordinaires, explique leur vonu de pauvret6, unit Ala Mission le prieur6 de
Saint-Lazare et la mense conventulle de I'Abbaye de Saint-MWen ; donne aux
missionnaires de Rome la direction spirituelle du Collge de la Propagande,
oblige les ordinands de Rome i faire leurs exercices spirituels dans la maison
de la Mission.
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devant pas attendre le nombre des ann6es, d&s le 17 juin
1572, une bulle de Gregoire XIII vient lui conf6rer le
prieure de Sainte-Marthede Trignano. Ce b6nefice avait
appartenu A son oncle Paul Montoro A qui, ce meme jour,
une autre bulle alloue une pension annuelle de 8oo ducats
sur ledit prieur6. Quelques ann6es plus tard, le 23 dec.
1579, ce brave oncle Paul institue comme h6ritier
I'ainb de ses neveux, mais a defaut de descendance de
celui-ci, il lui substitue ses freres, Mgr Pierre-Francois,
Jean-Rinaldo, Fredric et Octave Montoro. Enfin il
mourut a Rome le 25 janv. 1581 et inaugura a I'6glise
Sainte-Marie du Peuple la s6pulture familiale ofi notre
futur vice-ligat, soixante-deux ans apres, viendra le
rejoindre. Cette meme aniue, le 27 oct., celui-ci perdit
sa sceur Brigitte, morte a 22 ans, enterrie a la Trinit6 des
Monts, comme il a 0t6 dit plus haut.
En attendant, l'avenir se prisente A lui plein de
promesses. Le 6 juillet 1581 le titre de docteur lui avait6et
confIr6 A Padoue. Moins de deux ans apres une bulle de
Gr goire XIIIui accorde, le 7 mars 1583,le rectorat de
I'bglise de Saixte-Marie del.Monte . Montoro, par.snite
de. la, rsignation..de Jean-Francois .Montoro. PierreFrancoisa .25 ans; les hopneurs le poursuivent. SixteQuint, par bulle du Ier janvier I586,lui attribue 1'office
de R f6rendaire de I'nae. et de 1'autre Signature del
numero de' partecipanti. Malheureusement cette. m1&me
.anne,.il perdit soan pre, mort intestat. Une donation
des biens paternel .a lieu.entre les 5 freres en favear
de celui qui. prendra femme et. dont la designation
revient a MgrPierre-Fran.ois et Jean Rinaldo,. es deux
hommnes d'eglise.delafamille. Les 21 avril.et 3 septembre 1587 inventaire est dressk .du. mobilier dq marquis
Constantin-. et du palais de la .marquise .CortesiMontoro, et enfin le 29 novembre de 1'ann&e suivante,
1588, facte de donation est 6tabli par les frWres en faveur
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de l'aine Jean-Baptiste, le premier-n6 (ossia istituzione
di primogenitura).
Mais voici une nouvele dignitt : un bref pontifical du
25 nov. 1589 en faveurdePierre-FranfGisMontoro,R6f6rendaire de l'une et de l'autre signatureet Gouverneurdela
Marche, lui accorde pouvoir de donner son vote dans les
causes criminelles de cette province; trois semaines
plus tard, le 15 decembre, il re.oit le privilege de bourgeoisie (citiadinanza)de la ville de Fermo, capitale de
cette partie de la Marche'.
En 1590, sa sceur Laure 6pouse Jean-Antoine Citarella de Naples, mais il ne semble pas que le Governatore
della Marcaait figure au contrat dotal. Le 23 janv. 1591,

le nouveau Pape Ce6ment VIII (Aldobrandini) qui sera
particulierement bienveillant pour lui, confirme le
titre de marquisat du castel familial en faveur de
Jean-Baptiste et des autres Montoro. H61as, cette annue
est marquee aussi par la mort de leur mere, d6cedke
non loin du Vatican, en face de I'6glise Sainte-Marie
Traspontinaau Borgo et enterrie A la Trinite des Monts
aupres de sa fille, comme on l'a vu plus haut. Le 14 fMvrier 1592, inventaire est fait a la demande de ses fils

et heritiers : savoir le marquis Fr6dric, Mgr PierreFrancois, Octave et Jean-Baptiste Montoro. II y est
question d'une vigne dans .e quartier des Prati, de la
maison de Corte Savella, etc.
Par bref pontifical du 27 mai (1592) Pierre-Francois

Montoro est autoris6 a donneren location, mais pour trois
annies seulement, les revenus (di poter dare in affitto
le rendite) du Prieur6 de Sainte-Marthe de Trignano
jour
et de San Benedetto du diocese de Crimone, Le m .me
il donne procuration a Fr6edric son frrre et son procureur
en vertu de laquelle celui-ci l'oblige comme caution dans
i. La Marcher ancienne province des Etats de 1'Eglise, divisee en Marche
d'Anc6ne et Marche de Fermo.
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la dot de sa femme, la signora Portia. A remarquer que
les clauses (capitoli) matrimoniales entre le marquis
Fr&d6ric Montoro et la marquise Portia Gabrielli, avec
dot de r3.ooo

ucus,ne paraissent avoirete fix&es que deux

ans plus tard, au eor aofit 1594.
Ces deux actes du 27 mai 1592 ne semblent-ils pas des
dispositions prises en vue d'uu depart prochain ? Cette
supposition parait d'autant plus vraisemblable que
l'ana6e suivante on trouve Pierre-Frangois Montoro
a Paris, comme prdlat de la suite du cardinal 1lgat en
France. Mgr Philippe Sega, 6veque de Plaisance avait
accompagn6, puis remplac6, en 1590, le cardinal Cajetan,
I6gat de Sixte-Quint aupres de la Ligue'. I1 s'eff6rga
d'empecher 1'avenement de Henri IV, le huguenot, au
tr6ne de France, et quitta Paris quand ce prince y
entra. I a
at6 raill dans la Satire Menipple. C'est done
A Paris, prilat domestique de la 16gation pontificale et
non encore dans les ordres sacris, que nous retrouvons
Pierre-Francois Montoro en x593 (in. legatione nostra
unus ex pralatis nostris domesticis, necnon in nulo ex
sacris ordinibus constitutus). II se fait absoudre d'avoir
omis saepius la recitation de l'office a laquelle ii itait
tenu en raison de son b6nefice simple du prieur6 de
Sainte-Marthe(magnae et parvae)du diocese de Cremone.
Le cardinal l6gat, en vertu de ses pouvoirs, ]'autorise
a garder, pour en disposer, les fruits pergus induement A
cette occasion. Cette absolution sur parchemin est
donute A Paris l'an 1593, signe : Philippus cardinalis
Placentinus legatus, contresignee et munie du grand
cachet pendant, en cire rouge.
i. Bellarmin aussi avait accoznpagn6 (janvier 159o ) le cardinal Cajetan.
comme thologien, et se trouvait a Paris pendant le siege (de mai a aotit
x590). Aprs la levee du siege, ilsrentr&ent a Rome oi Sixte-Quint venait
de mourir (27 aoit i590).
Philippi Sega, clerc de Bologne, gouverneur de La Marche, 6v&que de
Ripatransone d'abord, puis de Plaisance (3 octobre 1579), nonce en France,
promu cardinal le z8 d6cembre z591, mort in Curia Romana le 29 mai 1596.

-

256 -

La date incomplete (1593, sans autre indication)

reooit peut-4tre quelque pr6cision d'un autre acte du
25 fevrier 1593 par lequel le cardinal autorise son su-

bordonne A disposer par testament de biens ecclsiastiques. Vers cette kpoque les nonces A Paris logeaient
A 1'httel de Cluny ; je n'oserais cependant affimer que
ce fit le cas A ce moment precis. Combien de temps
Montoro resta-t-il A Paris ? L'absolution demandee et
obtenue du lgat, a sans doute quelque relation avec
le grand 6vhnement qui survient alors dans 1'existence
du jeune prelat.
Par bulle du vneme des ides de f•urier (7 fvvrier) 1593
adresse A Pierre-Frangois Montoro, prktre (sic) romain,
docteur en droit civil et ecclisiastique, notre notaire et
notre familier (Petro-FranciscoMontorio pbr. Roman.
iuris utriusque doctori, notario et familiarinostro), C1ement VIII annonce que, vu l'kminence de ses mrrites,
il l'a ~lu, d'accord avec les cardinaux, pour iveque de
l'gglise de Nicastro qui se trouve privie de son pasteur.
Ce meme jour, par une autre bulle (oii.pend aussi le
sceau de plomb avec, imprim6es, les figures des saints
Pierre et Paul et I'inscription de C lemens PapaVIII),
vu son devouement au Pape etl'importance deses mrites
(tuis exigenlibus meritis... et ob tuorum exigentiam
meritorum), et afin de pouvoir tenir plus d6cemment sa
condition selon que l'exige la dignit 6,piscopale, le
de garder
Pape, par motu proprio, accorde au nouvel uln
comme avant, avec son ivkch6, 1'eglise Sainte-Marie du
Mont sur le territoire du chAteau de Montoro (diockse
de Nami), qui n'a pas charge d'ime et n'exige pas de
residence personnelle, d'un revenu de 24 ducats d'or,
et 2.ooo pour le prieurk de Sainte-Marthe (Magnae
et parvae) de Trignano A Castelleone (CastriLeonis) de
l'ordre de Saint-Benoit (diocese de Cremone),A condi-
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tion de pourvoir convenablement aux obligations ordinaires desdits b n6fices.
Une observation importante s'impose ici. A la suite
de l'inventaire des archives Chigi-Montoro, j'ai copiW
et aligni chronologiquement les dates, comme elles se
trouvent inscrites sur les documents. Mais il faut remarquer que, dans la chancellerie romaine. c'etait alors
g4niralement ]'usage, jusqu'au xvIe siecle, de dater
les privileges, les bulles, d'apres le style de I'Annonciation, c'est-A-dire qu'on commenqait l'ann6e au 25
mars, tandis que les autres actes, les brefs, 6taient dates
d'apres le style de Noel ou du Ier janvier'. Des lors les
bulles du 7 f6vrier 1593 nommant Pierre-Frangois
Montoro A l'6vachk de Nicastro devraient porter la date
de fevrier 1594, d'apres notre maniere actuelle de
compter, et le titre de pretre romain ) qu'on lui donne
est justifii. - Comme on I'a vu plus haut, jusqu'alors il
n'avait requ que la tonsure 2 ; sa prochaine 61vation A
I'4piscopat va l'obliger A prendre les ordres. Mais une
fois la dcision prise, les choses ne vont pas trainer en
longueur. Ecoutez les attestations officielles :
Le mercredi 19 japvier 1594, dans I'eglise SainteMarie du Peuple, devant le maitre-autel, I'illustrissime
Pierre-Francois Montorio, clerc romain, ref[rendaire
du Saint PNre in utraque signatura,prieur de SainteMarthe, trouv6 idoine et admis en vertu deS lettres
apostoliques du 3 janvier 1594, reMoit les Ordres mineurs
de portier, lecteur, exorciste et acolyte (on sait que c'est
1'eglise of se trouve la tombe dp son oncle Paul, et ofi
lui-meme aura sa dernikre demeure).
Le je.di 2p janvier, fete de saint $Sbastien,il fait
x. A. Giry, Mamel de dip4omatique (d. X894), p. 126 et A. de Bouard,
Manutl de diplomatique fram-aise t pontificae (6d. 1929), p. 306 et 308.
- Cette remarque doit s'appliquer aussi aux autres bulles citees plus
haut avec une date comprise entre le z"r janvier et le 25 mars.
2. Cela est de naturp A nous 6tocner aujourd'hui ; malheureusement
c'6tait assez co0nmun akfs.
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I'irrevocable pas du sous-diaconat devant 1'autel principal de l'4glise de Sainte-Catherine de'Funari, bdtie en
1564 (dans l'interieur de 'ancien cirque Flaminien) par
le cardinal Fr6d&ric C&si, frre de sa grand'mbre. C'est
son prieur6 de Sainte-Marthe qui lui sert de titre d'ordination (adtitulumprioralus).-Ledimanche23 janvier,
le diaconat lui est conf&ri dans la chapelle de la Madone
de 1'6glise Sainte-Marie in VaUiceUa, plus connue sous
le nom de Chiesa Nuova, elev&e par saint Philippe N6ri'.
Enfin le 25 janvier, jour de la conversion de saint Paul,
c'est le sacerdoce qu'il recoit dans 1'eglise de la Soci6td
de Jesus'. Tous ces ordres lui sont conf6res successivement et avec les c6remonies prescrites, par Mgr Louis
de Torres, archeveque de Monreale (de Sicile), spcialement d6pute A cet effet par Son Eminence le Cardinal
Vicaire dontles lettrestestimoniales, en datedu er fdvrier
1594 nous ont garde avec fiddlit# memoire d6taill.
D'autres attestations les avaient prdcidees: le 31 janvier celle du sacristain de la cath6drale de Narni pour
I'acte de bapteme, et le 3 f6vrier le certificat de l1gitimiti de bonne vie et meeurs affinm et sign6 par 5 prIlats,
dont les 6vWques de Todi et de Castro qu'on va retrouver,
trois semaines plus tard, au sacre de l']v&que l6u.
C'est en effet le jeudi 24 fevrier, fete de saint Mathieu,
que Son Eminence Jean-Baptiste, cardinal Castrucci,
sp6cialement commis par le Pape meme, proceda A la
cons&cration du nouvel 6veque de Nicastro, avec l'assistance de Mgr Angelo Coesio, eveque de Todi et de
Mgr Laurent Celso, eveque de Castro, sous la direction
de Guido Ascanio, crimoniaire apostolique, au Vatican,
dans la splendide chapelle Sixtine, devant l'ancien et
le nouveau Testament, y compris le jugement dernier,
r. Saint Philippe Neri mort en 1595 y est enter6, ainsi que Baronias
et le cardinal Maury, mort A Rome en 1817.
2. La belle eglise du Gisu, elev6e en 1575, conserve, entres autres teliques, le corps de saint Ignace, le bras et la main de saint Francois-Xavier.
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representis dans les immortelles fresques (alors dans
toute leur fraicheur) du Pinturrichio, du Botticeli, du
Pirugin et surtout de Miche-Ange. Trois jours apres
cette journ6e memorable, oh toute la famille Montoro
fut particulierement A l'honneur, le 27 fivrier, premier
dimanche de Careme, dans cette meme chapelle Sixtine,
pendant le chant de la messe solennelle, Clement VIII
fait appeler le nouvel 6veque de Nicastro pour le faire
si6ger an nombre des iveques assistants A sa chapelle
pontificale, faveur dont le maitre des cndrmonies, Paul
Alaleo a dressk acte authentique, signd et scelli'.
Le 12 fUvrier, avant son sacre, Mgr Montoro avait
pr&tA serment p.ur son 6vechk entre les mains du cardinal Franc.is Sforza. Nicastro en Calabre 6tant du
royaume de Naples, il fallait 1'Exequatur Royal. I fut
accord6 le 15 mars par le souverain uPhilippe, par la
grace de Dieu, roi de Castille et d'Aragon, des deux
Siciles, de J&rusalem, de Hongrie, etc. 2) Le 24 mars
suivant (1594), c'est la prise de possession de l'&v&chM
de Nicastro par son nouveau pasteur. Se rendit-il lmmime dans ces sauvages montagnes, ou prit-il possession
par procuration ? N'ayant pas analyse ce document,
je ne saurais le dire A present. Mais je serais porte a
croire qu'il vint en personne dans sa ville 6piscopale, vu
le silence de mes notes pour les annmes qui suivent et
oi je n'ai mentionn6 que quelques arrangements de
famille entre Fr6d&ric, Jean-Baptiste, Jean-Rinaldo,
Octave et Laure Montoro.
Rome, z897 (A suivre)

Cuvry, 1936.
Jean PARRANG.

x. Caringi a publi, Reaws dw Monde Cathoique I867 &1878, des pi6res
sur la 16gation et le journal d'AlSdo, maitre des cr6monies du cardinal
Cajetan A Paris.
a. Le roi y parle d'un bref du Pape signifiant la nomination de Mgr Montoro, bref dat6 du x6 fevr. 1594, ce qui est pour coafirmer 1observation faite

plus haut an sujet de la vraie date des bulles : fvrier 1594.
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ACTES DU SAINT-SIEGE
Pouvoirs concedis par la Sacree Pinitencerie
LAURENTIUS

TITULI

S.

PANCRATII

S. R. E. PRESBYTER CARDINALiS LAURI
SS. DD. Nostri Papae et S. Sedis Apustolicae
Major Paenitentiarius
Sacra Paenitentiaria,Tibi dilecto in Christo Superiori Generali Congregationis Missionis facultates sequestes concedit ad
triennium a data praesentium computandum, cum potestate eas
communicandi, etiam habitualiter non tamen ultra praefinilum
terminum, tanwum cum Rectoribus singularum domorum Congregationis necnon ob peculiares causas, cum aliquot eiusdem
Congregationis religiosis, scientia a prudentia conspicuis ;
dummodo turn Ipse, turn omnes praedicti, fueritis ab Ordinario
loci, ad excipiendas fidelium confessiones legitime adprobati;
eaque lege, ut iisdem facultatibus, in act sacramentalisconfessiomis et pro foro conscientiae dumtaxat uti valeatis.
I. - Absolvendi quoscumque poenitentes (exceptis haereticis
haeresim inter fdeles e proposito disseminantibus) a quibusvis
censuris et poenis ecclesiasticis ob haereses tam nemine audiente
vel advertente quam coram aliis externatas incursis; postquam tamen poenitens magistros ex professo haereticalis doctrinae, si quos noverit, ac personas ecclesiasticas et religiosas,
si quas hac in re complices habuerit, Supremae S. Congregationi S. Officii per se: vel, de eius venia; per teipsum denunciaverit; et quatenus ob iustas causas huiusmodi denunciatio
ante absolutionem peragi nequeat; facta ab eo seria promissione denunciationem ipsam_ peragendi cum primum et qno
meliori modo, judicio tuo, fieri poterit; et postquumn in singulis casibus haereses coram te secreto abiuraverit; iiuncta,
pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia
Sacramentorum et obligatione se, prudenti iudicio tuo, retractandi apud personas coram quibus haereses manifestavit, atque
11ata scandala reparandi.

Sl. - Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui
libros apostataram, haereticorum aut schismaticorum, apostasiam, haeresim aut schisma propugnantes, aliosve per Apostolicas Littetas nominatim prohibitos; scienter sine debita
licentia legerint vel retinuerint; iniincta cogrua poenitentia
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salutari ac tirma obligatione supradictos libros, quantum fieri
poterit, ante absolutionem destruendi vel tibi tradendi.
III. - Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui
nomen dederint sectae massonicae aliisque eiusdem generis
associationibus quae contra Ecclesiam vel legitinas civiles
potestates machinantur; ita tamen ut a respectiva secta vel
associatione omnino se separent eamque abiurent; denuncient, ut supra, personas ecclesiasticas et religiosas, si quas
eidem adscriptas noverint; libros, manuscripta ac signa eamdem respicientia ,si qua retineant, in manus tuas tradant, ad
S. Officium quamprimum caute transmittenda aut saltem, si
iustae gravesque causae id postulent, destruenda; iniuncta
pro modo culparum gravi poenitentia salutari cum frequentatione sacramentalis confessionis et obligatione illata scandala
reparandi.
IV. - Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui
clausuram Regularium utriusque sexus sine legitima licentia
ingressi fuerint, necnon qui eos introduxerint vel admiserint;
dummodo tamen id factum non fuerit ad finem utcumque
graviter criminosum, etiam effectu non secuto, nec ad externun
Ordinarii forum deductum ; congrua pro modo culpae poenitentia salutari iniuncta.
V. - Dispensandi commutando, consideratis causis, in alia
poenitentiae vel pietatis opera, omnia vota privata; exceptis
votis perfectae ac perpetuae castitatis et ingrediendi Religionem votorum solemnium, quae emissa fuerint absolute et
post completum decimum octavum aetatis annum, nec non
votis in quibus agitur de praeiudicio vel de iure tertii.
Dispensandi in matrimoniis iam contractis super
VI. impedimento occulto criminis ex adulterio cum fide data,
absque ulla tamen machinatione; monitis coniugibus de necessaria secreta inter sese tantum, idest sine interventu parochi
seu testium, renovatione consensus, atque iniuncta gravi et
diuturna poenitentia salntari..
Dispensandi super occulta irregularitate contracta
VII. ex violatione censurarum tantum cum clericis, tam saecularibus
quam regularibus, in Sacris Ordinibus constitutis, sed ad hoc
dumtaxat ut poenitens Ordines iam susceptos licite exercere
.
valeat.
VIII. - Dispensandi ab irregularitate ex homicidio voluntario aut abortu, de qua in can. 985 n. 4, sed ad hoc unice rt
poenitens ordines iam susceptos sine infamiae vel scandali
periculo exercere queat; iniuncto eidem poenitenti onere,
intra mensem saltem per epistolam, per conessarium vel per
se, reticito nomine, docendo de omnibus casus circumstantiis,
et praesertim quoties delictum patraverit, ad S. Paenitentiariam recurrendi, et standi eius mandatis sub poena suspensionis a divinis ipso facto incurrendae.
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IX. - Absolvendi a censuris et a paenis ecclesiasticis statutis circa duellum, in casibus dunmtaxat ad forum externuni
non deductis; iniuncta gravi paenitentia salutari et aliis
iniunctis, quae fuerint de iure iniungenda.
Meminerit confessarius, si forte ex oblivione vel inadvertentia ultra praedictum tempus his facultatibus uti contingat,
absolutiones seu dispensationes exinde impertitas ratas esse et
validas iuxta can. 207 § 2 C. J. C.
Datum Romae, ex Sacra I'aenitentiaria, die 18 novembris
193<>.

De mandato Emi
S. Luzio, Regens
J. Rossi.
Secrietarjius
N. B. Comme prdcedemment (Annales 1933, page 863;
1920 page 411), M. le Supirieur gindral accorde ces pouvoirs

de la Sacrte Pinitencerie aux visiteurs, aux supirieurs loca.x ;
it les dei•gue aussi aux confr&res que Visiteurs ou Supirieurs
voudront bien designer.
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SANKT VINZENZ. - Octobre 1936. - Mgr Thid en
voyage missionnaire chez les Indiens du Guatuso (18821896).
Novembre. - Frere Bernhard. - Frere Pierre et ses
premieres tournees apostoliques, par Joseph Hotze.
VINCENZ STIMMEN. -

1936, n 0 4. -

Emmanuel-

Joseph Bailly, premier prisident des Confirences de SaintVincent-de-Paul: 75e anniversaire de sa mort, par
Henri Auer.
LIVRES
Vicariatus apostolici de Hangchow 1936. Statuta syno-

dalia ad modum Directorii Missionis. Hangchow, 1936,
XVIII, 380 pages.
Ces statuts 6labores A la suite et comme conclusion pratique
du synode, tenu a Hangchow du 4 au 18janvier 936, demeurent
pour les pretres du Vicariat un pratique directoire de leur
zdle et de leurs travaux.
Treize litres sur les personnes (missionnaires, laics) ; sacrements (bapteme, confirmation, eucharistie: sacrifice et sacrement, p6nitence, extreme-onction, mariage) ; lieux et temps
sacrds ; culte divin ; biens temporels de 1'Eglise ; ouvre d'6vangelisation; college pr6paratoire au seminaire; action catholique; 6coles; p6riodiques et livres. Avec quelques appendices,
ce volume facilitera cette discipline et ce zele que Mgr Faveau
desire toujours voir plus grands et plus ardents dans le Vicariat
apostolique de Hangchow.

Les Lazaristes en Chine 1697-1935. Notes biographiques
recueillies et mises d jour par J (oseph) Van den Brandt,
Frere lazariste. Pei-P'ing. Imprimerie des Lazaristes.
1936. vin-322 pages (16,5 X 25).
A moins d'avoir essay6 et men6 suffisamment loin un travail
analogue, se figure-t-on exactement ce que represente d'attention et de recherches un pareil volume de 322 grandes pages ?
Mettre sur pied, 964 notices biographiques, s'espacant sur
238 ann6es, sans phrases aucunes, tout en notations seches et
precises, aligner des milliers de dates, manier des centaines de
nom propres, s'appuyer sur des r6f4rences et des sources qu'il
faut tout au moins contr6ler dans leur ensemble, recueillir de ci
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de l. des prcisions mnendier un f.it; devant ses demandes,
ne pas craindre des silences, le sourire et parfois des rebuflaies,
moissonner partout des compl6ments pr6cieux et solides,
dresser des tables, revoir m6ticuleusement ses fiches, se r6signer a ne pas ftre lu, mais il est vrai se r6jouir d'etre utile
et se savoir d'avance relu. consuit6, pill6, et A l'occasion
6pluch6 de pres... voili l'heureux sort des faiseurs d'index,
des batisseurs de dicticnnaires soigneux et de r6pertoires
minutieux.
Si done l'on soupese et comprend toutes ces situations et
ces alternatives, quelle sincere et cordiale louange devonsnous au frdre Van den Brandt! Sa patience de plus de trente
ans de recherches, 1'attention et le souci d'etre pr6cis et de
servir l'ont constamment soutenu, tout comme des encouragements haut places! Aussi d6sormais, voill un beau programme men6e bien. Quel noble modele propose k notre imitation dans tous les champs de la Congregation. Certes, A r6aliser un tel ideal les difficult6s ne font pas d6faut, mais il reste
acquis que pour la Chine lazariste l'edifice est debout: steles
biographiques qui s'alignent an fil des annees sur les tombes
et les labeurs de ceux qui ont diversement pein6 sur la terre
chinoise. Dans I'histoire des Missions, voici done un travail
meritoire, dfi A Joseph Van den Brandt, fr6re lazariste.

Chanoine Henri Crepin, aum6nier des Lyc6es de Valenciennes. Nous d'Eglise... La legendaire jeunesse d'un
vieux clerge. Bruges (Belgique) 1936. Librairie de l'ceuvre
Saint-Charles, 336 pages.
Annonc6 dans les Annales, 1936, p. 569, ce livre d6licieusement 6vocateur vient entin de paraitre et justifie d'ores et
d6ja une vive et commune admiration.
Richesse de souvenirs; impressions lointaines presteirent
saisies; fraicheur d'Ame ravissante; style oh les mots les plus
simples resonnent au maximum de leur valeur; sinc6rit6 des
notations sur les choses et sur les gens; pidt6 simple et affectueuse... bref, comme le constate M. Ernest Dimnet en quelques
mots de preface, livre charmant qui d'emblke prend place
parmi les plus savoureux souvenirs d'6cole...
M. le chanoine Henri Cr6pin, rest6 toujours jeune, a mene
a bien une belle oeuvre. Quel beau ! quel bon livre de prix...
mais pour I'appr6cier davantage, il faut avoir v6cu et nianmoins se conserver invinciblement jeune: Ikgendaire jeunesse
d'un vieux clergi...

Quatre lettres du Bienheureux FranFois-Rigis Clet
d M. Franfois Litondal.
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Retrouvies dans les archives des Missions etrang&res de
Paris, qui out conserve de longues lettres intimes des missionnaires, ces quatre missives du Bienheureux Clet sont adressees . M. Francois Ltondal, procureur des Missions etrangeres.
en residence a Macao. Au xvin e sidcle, la portugaise Macao
restait pratiquement l'unique porte des missionnaires rentrant
en Chine, et pour leur venir en aide et collaborer i leur apostolique d6vouement, le procureur jouait un role de profonde
serviabilit6. M. L1tondal poss6dait ces qualites de l'emploi.
M. Clet, apres tant d'autres, le reconnait avec une charmante
gratitude, et dans cet dpanchement intime d'une correspondance amicale et fraternelle, le futur martyr de i82o se montre
a nous: zi6, plein d'entrain, surnaturellement heureux pour
ses chers chretiens, les prenant avec leurs d6fauts mais reconnaissant aussi leurs qualitis... Au cours de 1936, ces quatre
lettres ont dt6 publides par Les Missions des Lazaristes et des
Filles de la Charite des provinces de France : pages 16-20, celle
du 2 octobre 1793; pages 94-96, celle du 5 noveinbre 1799
pages 117-119, celle du 20 aoit 1795 ; et enfin pages 333-339,
celle du 5 septembre 1798.

Sans pritendre les commenter, mentionnous ici avec gratitude trois notes explicatives de notre confrere M. Louis Morel,
procureur k Kiukiang: a) page 17, ligne 24 : le bienheureux
a 6crit King-ta-tchi ; maintenant la Chine posskdant une orthographe uniformis6e, on 6crit et on prononce Kingtehchen;
b) page 18, 3e ligne au bas de la page: M veut dire Macao:
c) page 19, 2 e ligne: condrens est un mot indien qu'on doit
6crire candareens. Un candareen est la centieme partie d'une
once d'argent : ce qui, dans le systeme mitrique frangais repr6sente 378 milligrammes.

Sonia E. Howe. L'Europe et Madagascar.Paris, 1936,
Berger-Levrault, xii-356 pages.
Fruit de nombreuses lectures cet ft ouvrage n'est pas une
histoire de Madagascar, encore moins une histoire des groupe-nents indigenes qui peuplent cette tie. C'est une suite de
tableaux oil sont present6s les 6v6ne-nents drainatiques auxquels out 6t6 ml6es les personnalites de tous les ordres et
de toutes les nations qui, au cours de quatre siecles, se sont
int6ress6es, de pros ou de loin, a la grande ile situ6e sur 'ancienne route maritime des Indes. *
C'est bien cela: tableaux traduits et dUs lors interpret6s
par les yeux perspicaces et patients de Mme Sonia E. Howe
qui ecrit wavec le seul souci de faire de l'histoire impartiale
et de glorifier les actes de tous ceux dont la grandeur dans
l'effort d6passe les preoccupations de croyance ou de nationalit6 -. Pour nous en tenir aux prenieres tentatives missionnaires de saint Vincent de Paul, I'ouvrage leur est tres
sympathique, mais ne pretend nullement rien ajouter au
volume IX de nos Mdmoires ; 1'auteur leur empruntant quel-
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In miaecriam- hA ocs d'or sacrdotales de M. e chanoine
Tkidule Paret.

aumiaier des Rdigieuses de Marie-

Riparateice d Nore-Dame de Liesse

(Aisne).

1886-

29 wiun 1936. Besanon, Imprinr-erie catholiqne de 1'Est
1936. Brochure 32 pages.
Anaen eeve des grand et petit seminaire de Soissons. 3L le
chaaanne Th6odule Parent demeare toujours reconnaissant a
ses maTtres lazaristes. Voici comment, le 2 juillet 1•36 , au
cusrs d di scours de circonstance. 3L le chanoine Qunquignon
aoqua les doux souvenirs do vern&able jubilaire (pages 2-29) :
A Sawti-Lger 'petit sninaire de Soissonsl c'&tait I'•poque
oh le Saperieur 6tait le 16gendaire 3 Dupuy, qui fit beneficier
sa maison de l'aurole entourant son front an regard de tons
les Soissonnais; vous v avez connu epsnite -M. Lobry, si cher
an csear du cardinal Binet, qui regnait par one autoritE souriante, mn-ais ferme et incontestie, sur les jeunes s6minaristes.
avant de devenir en Orient an des plus grands ouvriers de
I'in&tence francaise : le trds brillant professeur qu'6tait M.Droitecour exert a sur 1'ele-e de seconde et de rhetorique, pendant
dexn ans son servant de messe, nn prestige que vous ne pouver

rappeler sans

nmotion.

An Grand S&inaire, sp6cialement en la personne de M. Guewneret qui personnifiait. dans la simplicit6 et la rgnlarite, le
superieur lazariste et le suprieur tout court, ce fut, comme

a Saint-LAger, Faction profonde de ces Messieurs de SaintLazaze qui. collaborant an travail divin de la grice, forma en
vous le pritre. Ne sont-ils pas qualifies pour cette haute n-rission.
ces ils du grand saint Vincent de Paul dont il est dit: * I1 paraissait a I'autel comme on autre Jesus-Christ: victime et sacrificateur!
Ils sont de 1'ad'nirable lignde de ces pretres d'edite : Seculiers, Oratoriens, J6suites, Lazaristes, Sulpiciens, qui depuis
ie xvue siecle ont successivement travaill a former dans le
cher diocese de Soissons, an clerge pieux, r6gulier, docte, z6Il.
r. Simples rappels de livres, certe liste ne pretend en rnen AFacribi de
lhistorien patentC... Peut-ktre sur M. Etienne, le Prefet apostolique de
Howe efut tronv6 quelques traits dans
Madagascar (cf. pages 47-49), M
les pages suggestives de M. Corneille Verwoerd publi6es dans la Rem d'hkistoiredes Missions 1936, page 82-138:mais le livreetait deji compose...
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s'efforcant de r6aliser l'id6al sacerdotal trace par les Condren,
les B1rulle, les Olier et trace d'abord par le divin Modele de
tons les pretres, notre divin Sauveur Jesus.
A ceux qui continuent si sacerdotalement et avec un tel
dbvouement cette oeuvre capitale, comme il m'est agreable
de rendre un hommage respectueux, et comme il m'est doux
de payer un tribut de profonde et inalt&rable gratitude A
ceux qui ont 4t6 les formateurs de notre g6neration, et au premier rang desquels nous nous honorons de compter Son Eminence le Cardinal Binet, et Votre Excellence rMgr Mennechet]
avec le R. P. Godfroy.
Combien nous regrettons de n'avoir pas la joie de saluer
ici, cher Monsieur I'Aum6nier, votre confrere de cours, M. Foniaine, votre ami depuis votre commune premiere communion
de Saint-LUger, notre illustre compatriote. I1 a suivi jusqu'au
bout les maitres de sa jeunesse et, dans la Socikti des Fils
de Saint-Vincent de Paul, il tient une place de premier plan,
au centre de la catholiciti, A Rome; avec autoritb il y repr6sente et sa Congregation et la France, et li il n'oublie ni son
diocese d'origine, ni ses amis; a leur service toujours il met
sa precieuse influence, c'est ce qui vous vaut aujourd'hui,
cher jubilaire, le rare et desir6 privilege d'une benddiction
autographe de Sa Saintet6 Pie XI... *

Enseignement chrilien et Studia (dicembre 1936, pages

198-203). Th6obald Lalanne. Projetd'une planetique.
u La p6dagogie est toujours un art et un art subtil ».
Aussinotre confrere, M. ThbobaldLalanne, dou6 du charismede
l'enseignement, demeure toujours en quote d'un proc6d6
nouveau, d'une heureuse formule pour le plus grand bien
de ses disciples. En vieux routier, par la voie de l'Enseignement chritien, il vient de lancer une enquite sur les causes
ordinaires d'erreurs et d'accidents sur l'avenue du thbme
latin : virages dangereux, etc., sans oublier... l'6puisement
nerveux des mains longtemps crispdes au volant et la fatigue des yeux scrutateurs de la route...
AM.Th6obald Lalanne, projetant done une planitique,
invite tous ses confreres et collkgues, les professeurs de
grammaire, a relever dans les copies de leurs eleves les
erreurs de vocabulaire, d'analyse ou de grammaire.
En formant des vceux tres sympathiques pour cet effort,
signalons-le ici avec 6loge, souhaitant surtout que les 61lves
en profitent, conscients de leur bonheur. 0 fortunatos nimaium...
CHARLES-F. JEAN. Le Milieu Biblique avant JisusChrist. mn. Les ides reigieuses et morales. Paris. Li-
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brairie orientaliste Paul Geuthner, 12, rue Vavin. 1936
xL-730 pages, 76 figures et 8o planches hors-texte.
Avec ce troisieme volume Charles M.-Fr. Jean termine
son ouvrage consacr6 i decrire le Milieu Biblique avant
J6sus-Christ. Le premier volume : a Histoire et Civilisation »,
a paru en 1922 : le second: a La Litterature *, est date de
1923.

Le volume est divis6 en 3 parties.I r e Partie : Avant les
temps mosaiques ; IIe Partie : Depuis les temps mosaiques
jusqu'a la captivit4 de Babylone ; IllIPartie : Depuis la
captivit6 de Babylone jusqu'a la domination romaine.
M. Jean nous donne, dans l'avant propos de ce 3 e volume,
la raison pour laquelle son dernier volume d6passe notablement en nombre de pages, les deux precedents. , II nous
est revenu de divers c6tes que les volumes parus 6taient
utiles a des lecteurs qui ne sont pas des 61dves ; et cela,
ajout6 H quelques desiderata exprim6s, nous a d6cid6 a refondre et h d6velopper le manuscrit de la derniere partie 1..
Ainsi s'explique aussi, sans doute, pourquoi ce tome III n'a
paru que 13 ann6es apres son ainU.
Le volume n'est pas de ceux qui se laissent resumer.
Onpourraitassezbienlecomparera une mosaique, compos4e de
petites pierres patiemment assemblies et enchassees dans des
cadres impos6s par la chronologie. La seule maniere d'en
montrer le riche contenu serait de reproduire en entierJla
table des matidres. II faut y renoncer, faute d'espace.
Ceux qui ont quelque teinte des questions bibliques se
rendront bien vite compte qu'avec M. Jean ils ont affaire
a un sp6cialiste, plus particulibrement dans les parties du
volume qui traitent desquestionsconcernant les pays assyrobabyloniens. On ne peut qu'envier, ou du moins admirer
l'aisance avec laquelle l'auteur se meut dans les divers
pantheons et suit dieux et d6esses dans leurs evolutions
a travers les temps.
Plac6 a c6te d'un boa manuel d'Ecriture Sainte, le Milieu
Biblique de M. Jean pourra rendre de grands services,
comme livre de consultation, aux 616ves d'Ecriture Sainte
de nos grands s6minaires. 11 sera non moins utile aux lecteurs qui ne sont plus des 61lves. Une table-lexique, ridigee
avec soin, permettra d'ailleurs de retrouver facilement dans
ce 3e volume, les diff6rents details concernant une divinite,
une institution ou une id6e religieuse, details qui dans le
volume ont dfi habituellement ftre disperses, en tenant
compte de la chronologie.
Les deux precedents volumes avaient chacun une table
donnant les citations d'Ecriture Sainte. Le 3e volume n'en
renferme pas, et c'est. nous semble-t-il, une petite lacune.
Four nous en consoler ii y a, en dehors de 76 figures dans le
texte, 80 belles planches qui terminent dignement le volume
et Y'ouvrage,
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Manuel des Dames de la Charitg. 8 fr. reli6. Librairie

Maine, 132, rue du Bac, Paris.
I
Dans leur presentation. les meilleurs livres d'usage courant
se doivent de suivre les besoins et la mode du jour : 1'Evangile
lui-meme ne s'6dite plus aujourd'hui conme il 6tait jadis livrt
i la meditation des fiddles... Dans l'edition de 1886 et celle
de 1890. le Manuel des Dames de la Charitd 6voquait deji 1'origine et les progres de I'(Euvre, son esprit, son reglement, son
organisation, la facon de l'briger canoniquement, les reunions
p6riodiques, la visite des pauvres.
Dans leur revision et leur rajeunissement, c'est ce que disent
encore les sept premiers chapitres de la nouvelle presentation
a 1936 a du Manuel. Signe des temps, le chapitre viii situe
heureusement I'Association des Dames de la ChariU dans le
cadre des autres (Euvres, et en collaboration avec elles : problames de la liaison avec les autres bataillons et les autres
troupes dans larm6e de 'Action Catholique, pour parler avec
notre temps.
Compl6t6 par les privileges spirituels ou indulgences, ce
volume est augmenti de formules des prieres et du propre de
la messe de saint Vincent, sp6cialement chers k ses enfants :
car les Dames de la Charit6 sont une de ses oeuvres gdniales:
la premiere m6me que mit sur pied, des le 8 decembre 1617,
le zel1 cure de Chatillon-les-Dombes.
Present6es dans un format pratique, d'un manien'-ent facile,
ces o16 pages, en servant de theme a de pratiques reflexions,
collaboreront efficacement a la grande cause de cette charit6
qui vient parfaire et couronner le devoir social. Toujours dans
1'esprit du Christianisme, cette loi si bien comprise fut hardiment pratiqude par Vincent de Paul: le saint, le giant de la
Charit.

The soul of Elisabeth Seton. A spiritual autobiography

culled from Mother Seton's writings and memoirs by a
daughter of Charity of St Vincent de Paul ; St Joseph's
College, Emmitsburg, Maryland. New-York...Benziger
brothers 1936, 98 pages (1,5x17).
D6die au T. H. P. Souvay, ouvrier zeli pour la cause d'Elisabeth Seosn, ce petit livre nous pr6sente 'fame de la Mere Elisabeth Seton, telle que nous la d6peignent ses propres 6crits.
(28 aoft 1774-4 janvier 1821). C'6tait une vraie fille de la Charite de Saint Vincent de Paul, bien que sa communaut6 ne
s'unit a la famille de Saint Vincent qu'en 1850 ; 29 ans apres
la mort de la mire. Consign6s simplement dans ses Chers sou-
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venirs, les Blements de cette autobiographie spirituelle aviveront surement dans les Ames le d&sir de la b6atifcation de la
noble fondatrice ambricaine des Filles de la Charit : il y a
toujours profit a mieux connaitre et a imiter les Ames ginereuses

assoiffkes de perfection, dans le service de Dieu en la personne
des pauvres.

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
58. Gaworzewski (Joseph), pr&tre, 17 octobre 1936,
A Craccvie ; 63 ans d'Age, 46 de vocation.
59. Varlan (Victor), pr&tre, 19 octobre, A Tonglu; 55, 2960. Boccardi (Jean), pretre, zi octobre, A Savone;
77, 5761. Dilman (Frederic), coadjuteur, i er novembre,
A Perryville ; 72, 49.
62. Janowski (Joseph), pretre, 5 novembre, A Ansonia ;
57, 4063. Binimelis (Emmanuel), pretre, massacre, A Barcelone ; 44, 27.
64. Santos (Jos6), pretre, massacre, A Madrid ; 54, 37.
65. Paradela (Benoit), pretre,
49, 29.
66. Castillo (Eleuthere), pr&tre,
33, 7-.
67. Tobar (Maurille), pretre,
67, 5i.
68. Nieto (Ponciano), pretre,
61, 46.

massacre, A Madrid;
massacre, A Madrid;
massacre, A Madrid;
massacre, A Madrid;

69. Fernandez-Sanchez (Jos6-Maria), pretre, massacre,
A Madrid; 61, 41.
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7o . Guillen (Roch), pretre, massacre. : Madridd ; 57, 41.

71. Catalan (Roch), cuadjuteur, massacre, a Madrid:
63, 38.
72. Nunez (Jean), coadjuteur, massacre, a Madrid
54, 3573. Patamo (Stanislas), coadjuteur. massacr., ' MIadrid ; 51, 24.

74. Tobar (Saturnino), coadjuteur, n assacrt, . Madrid:
78, 48.
75. Nogal (Augustin), coadjuteur, massacr6. a M"adrid
51, 3376. Gonzalez (Casado), coadjuteur, massacre, s Madrid;
23, 7.

77. Dieguez (Emmanuel), coadjuteur, massacr6, a Madrid ; 72, 36.

78. Benizet (Louis), prktre, 15 novembre, Maison-MAIre:
59, 3979. Vonken (JEan), pretre, 25 novenibre. t Quito ;
46, 24.

80. Teixeira (Horace), pritre, novembre, a Caraca :
77, 4381. Trombert (Francois), pretre, novembre, a Caraca.;
56, 3982. Prem (Piene), coadjuteur, 29 nove:nbre, a Salz-

bourg ; 69, 48.
83. Kramberger (Antoine),

coadjuteur, 4 dicembre,

a Groblje; 65, 41.

84. Roughan (Jean), pretre, 5 dcembre, a Blackrck ;
62, 40.

85. Tardieu (Vincent), pretre,
gueux ; 60, 37,

o1 dkcembre, i P-ri-
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NOS CHIPRES S(EURS
Claire Dehau, a Montolieu; 64 ans d'Age, 42 de vocation.
Claire Geslin, a Paris; 78, 58.
Agnes Bert, a Santorin ; 9,
70.
Rosa de Oliveira, i Coimbre; 32, 3.
Marina Lopez, a Cali; 21, 2 mois.
Amelia Cusano, a Naples; 67, 46.
Hortensia Silva, a Santiago; 66, 46.
Frances Kammer. a Chicago; 77, 62.
Marie Pages.
Montlucon; 76, 47.
Marie Karellos, a Beyrouth ; 83, 59.
Monique Wutscher, a Ehrau; 62, 40.
Caroline Scharbert, a Dult; 58, 36.
Olga Albonico, a Turin; 34, 13.
Maria Albuzzi, a Turin ; 77, 55.
Mary Mulholland, a Saint-Louis; 62, 37.
Marguerite Bouillet, A Shanghai; 57, 31.
Jeanne Le Frevre, a Gimont; 34, 1o.
Pauline Cholet, a Dieppe; 85, 6o.
Marguerite Lagrevol, a -ChAteau-l'Eveque; 63, 43Marie Quintin, h Bayonne; 81, 56.
Mary Christie, a Mill-Hill; 74, 48.
Maria Hoffellner, -a Salzbourg ; 74, 55Sidlonie Nemon, a Budapest; 33, 14.
LUocadie Krolikowska, a Rzeszow; 6o, 38.
Marie Motz, H Ilza ; 73, 52.
Marie O'Hare, a Saint-Louis; 78, 54.
Margaret Roche, Nouvelle-Orlkans ; 76-47.
Addle Lasagna, a Turin ; 74, 55Marie Ivan, a Ladce; 24, 2.
Maria San Miguel, a Madrid; 78, 65.
Margaret Mc Dunell, a Edinburg; 57, 29.
Victoire Piechowiak, a Chelmno; 33, 7.
Germana Innocenzi, a Sienne; 22, 3.
Marie Narbouty, a Paris (Maison-M2re) ; 66, 31.
Paola Gremo, H Luserna ; 78, 53.
Lidia Re, a Turin; 47, 25.
Marie Lafon, a Clichy; 87, 64.
Angele Moelenoff, a Santiago; 74, 54.
Catherine Stanislawska, a Varsovie; 29, 4.
Ameli Colombel, a Saint-Tronc; 74, 47Micaela Ibanez, a Valence; 80, 52.
F61icie Glogowska. & Varsovie; 73, 46.
Edm6e Molin, a Alise-sainte-Reine; 38, 14.
Rose Cavaletto, a Pezenas ; 45, 20.
Alphonsine Guignard, a P6zenas; 58, 35Marie Gu6rin, a Nogent-les-Vierges ; 8o, 59.
Jeanne L'H1ritier, A Lille ; 78, 6o.
Marie Poirier, a Caltagirone ; 76, 52.
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Maria Rousselon, i Istanbul; 61, 39.
Rosario Ciercoles, a Valence, fusille ; 63, 44.
Micaela Hernan, a Valence, fusillee; 55, 35.
Marie Bermudez, h Valence, fusillie ; 43, 19.
Pia Mugica, a Rafelbunol; 66, 44.
Mary Owen, a Warley; 29, 1o.
Sophie Dorosz, i Ujpest ; 46, 26.
Anne Gaspar, a Budapest; 72. 56.
Barbe Zainko, k Klotildliget; 77, 63.
Julie Szatmar, a Klotildliget; 26, 4Maria Burbano, a Pasto; 61, 38.
Bertilla Dirnbock, a Oradea; 82, 54.
Anne Castanet, A Lyon (Asile St-Vincent); 73, 53Eug6nie Rouquier, a Gonesse ; 73, 50.
Lontine Delnmas, a Payrac; 81, 6o.
Marie Cournol, i Riom ; 86, 64.
Thdrese Boguer, a Istanbul; 89, 54.
Antoinette Schalamun, a Lankowitz, 6o, 44Merc6des Zuniga, a San Salvador; 78, 6o.
Simone de Giez, i Gand; 43, i6.
Giuseppina Fumagalli, i Plaisance; 78, 55.
Angela Beschi, a Turin ; 58, 20.
Elisabeth Quinn, a Mobile; 84, 58.
Maria Carillo, A San Fernando; 24, 6.
Marie Kokolj, i Hotemez; 22, 3.
Anne Korencan, a Ljubljana ; 41, 13.
Therdse Bocko, a Ljubljana; 61, 40 .
Marie Badaroux, i Montpellier; 66, 39.
Marie Bajavon, a Avallon; 77, 52.
Anne Soubielle, a Pau; 59, 4o.
Pauline Milland, a CbAteau-l'Eveque; 73, 48.
Marie Marchand, a Bourbon-1'Archambault; 90, 63.
Am6lie Knaack, i Rio-de-Janeiro; 89, 57.
Jeanne Leskovec, a Idria ; 83, 38.
Nunzia Lanza, a Naples; 79, 59.
Agnes Dujmov, a Nacykanizsa; 54, 32.
Maria Fluckinger, a Schermberg; 75, 49Mary Murray, a Nouvelle-Orlkans; 73, 46.
Maria Vandeplassche, a Musinens; 32, 8.
Jeanne Lacombe, a Clichy; 83, 59Marie Fourcans, a Montolieu; 75, 51.
Anne Kerrand, a Rochefort; 70, 47Marie Sassier, a Paris (Maison-Mare) ; 76, 43.
Marie Meuleman, & Westerloo; 82, 55Anna Ghelardini, A Monistero; 62, I9.
Vita Muscatiello, a Aquila; 78, 56.
Radegonde Perugia, a Turin; 47, 14.
Rose Grimm, a Dult; 66, 42.
Josefa Quitt, a Lankowitz; 74, 57Ana Bonet, A Montolieu ; 87, 64.
Jos6phine Tuech, A Bapaume; 74, 54.
Marie Michel, a Montolieu; 72, 47-
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Rose Mac Dermitt, A Baltimore; 78, 52.
Harriet O'Hara, a Emmitsburg ; 86, 66.
Teresa Bianchini, A Rimini; 76, 48.
Fata Guadagmni, A Rivarolo-Ligure ; 41,

Maria Spolita, a Turin ; 93, 72.

5.

Aloisia Lindner, A Vienne ; 79, 54.
Valkrie Glogowska, A Varsovie; 73, 52.

Agnes Derzanic, A Hotemez; 28, 6.
Jeanne Nagode, A Hotemez; 31, i2.
Mariana Perdomo, a Cali; 59, 37Maria Etcheverri, A Buga; 54, 25.
Gertrude Baedorf, A Cologne; 44, 17Marie Bruhl, a Cologne; 71, 50.

Catherine Kann, A Cologne ; 47, 2.
Catherine Schmitz, A Cologne; 63, 30.

Marie Bellwald, A Tavel ; 74, 40.
Marguerite Mauger, a P6kin; 36, II.
Anne Butz, a Paris (La Villette) ; 77, 56.
Zenaide Lemoine, A Roye; 62, 39.
Jeanne Vidal, A Marmande; 82, 57Marie Lafon, A Castres; 72, 51.
Marie Gagniere, La Boissiere; 78, 52.
Marie Verny, a Tarma; 65, 45Jenny Alliot, au Caire; 72, 46.
Marguerite Stropnik, A Ljubljana; 63,
42.
Giovina Marcantonio, a San Lorenzo; 34,
6.
Olimpia Siebaldi, A Carrara; 71, 48.
Antonia Griffanti, A Turin; 28, 5.
Antonia Del Moral,A Siguenza,victime du bombardement;
Angeles Molina, Siguenza, victin:e du bombardement; 48, 23
407.
Milagros Salgado, A Siguenza, victime du bombardement
; 46,25
AgapitaPerezagua, A Siguenza, victime du bombardement;
28,6.
Encarnacion Garcia,a Siguenza,victimedu bombardement;
66,38.
Bernada Vives, A Cadiz; 77, 52.
Josefa Nunez, a Grenade; 56, 35.
Marie Kaczmarek, A Poznan; 40, 17.
Suzanne Commune, A Lagny; 54,
34.
Claire Derouet, A Angers; 78, 35.
Lydie Tesse, A Tauris; 54, 31.
Mary Gallacher, A Dublin; 64, 40.
Teresa Ricci, A Pieve di Cento; 8i, 61.
Orsola Saccardi, A Sienne; 61, 46.
Juana Carvacho, A Santiago; 80, 5r.
Julie Ribeiro. A Scarahy; 70, 47.
Maria Barros, A Recife ; 25, i.
Jos6phine Paris, A Montolieu; 56, 33Germaine Salles, A Lyon (H6pital Saint-Joseph)
; 72, 47.
Eug6nie Michon, A Paris (H6pital St-Joseph)
; 74, 52.
Louise Bonsirven, A Castres; 89, 62.
Julie Verdaeghe, A Arn6ke ; 68, 37.
Marie Darras, A Ans; 69, 33.
Marie Noel, A Ans; 30, 9.
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. -

De 1874 a 1918

CHAPITRE XXXVIII. - M. Bor6, sup6rieur g6neral (suite).
SDoMAIRE. - Le corps professoral dela Maison-Mere( 874-1 878).
M. Armand DAVID (suite).

M. David dibarque en France le 15 mai 1874. Avant
son depart de Chine, il avait 6crit au Pere Etienne
pour lui annoncer qu'il avait prepare une collection
ou un cabinet d'histoire naturelle pour la Maison-M6re
et qu'il attendrait ses ordres pour 1'exp6dier. Le P.
Etienne ne regut pas cette lettre, car le 12 mars, il
entrait dans son eternit6, et lorsque M. David arriva
A Marseille, M. Mellier, vicaire general, lui 6crivit que
sede vacate., on ne pouvait pas prendre une decision
concernant son projet et que le futur superieur ge6nral
jugerait le cas. La mort du P. Etienne etait une grande
perte pour AMDavid. Le Pere Etienne etait doue d'un
grand jugement, d'un merveilleux bon sens; il avait
le genie de I'administration et il comprenait les choses ;
c'est lui qui avait lanc6 M. David dans cette voie que
plusieurs trouvaient un pen en dehors de notre esprit;
le P. Etienne avait toujours encourage M. David. Et
maintenant quelles seraient les idees de son successeur ? On verrait en septembre prochain, 6poque de
1'Asser blie g&nerale. En attendant, on lui permit
d'aller dans son pays natal, soit pour saluer sa famille,
soit pour refaire ses forces, ritablir sa sant6.
Mais M. David jonissait d'une grande r4putation
scientifique; aussi son sejour dans le Sud-Ouest ne
fut pas tout A fait un repos, comme il eut t6 d6sirable.
On l'invita a donner des conf6rences. A 6num6rer ses
decouvertes, A pr6ciser les envois qu'il avait faits au
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MuYauin de Paris. 11 paria docn a Larrebwre, son ancien
college. On lui rappela sans doute ses succs d'antan.
les prix de diligence et d'excellence qu'il avait eus dans
toutes les classes, les prix de geographie et d'histoire
remportes frequemment, le prix de lettre descriptive qu'il avait recu en 1844 dans la classe de 3 e.
Tous ces succes d'antan avaient et conmie despresages
de ce qu'il devait faire en Chine. Ses travaux, en effet,
denoterent une singuliere excellence et diligence: ses
recherches historiques et geographiques manifest6rent
la vocation qu'avaient fait entrevoir des prix en cette
matiere ; et le succes incomparable de ses ricits, de
ses M1moires, si nombreux, prouvait que le professeur
de 3 e ne s'6tait pas trompl en lui dcernant un prix
de lettre descriptive. Mais noblesse oblige et ses compatriotes lui disaient comme autrefois les Nazareens
a Jesus : , Ce que tu as dit ailleurs, a Capharnaum,
dis-le ici - ; mais dans un tout autre esprit que les
concitoyens de J6sus et sans aucune vell6it6 de le
pr6cipiter du haut d'une-des montagnes pyr6n6ennes.
M. David dut done s'executer, et le Ier juillet, devant
I'6lite intellectuelle de Bayonne,. laSociWt6 des Sciences,
Lettres et Arts de cette ville, il fit une conf6rence. M. Daranatz note que: r ce fut un charme, que M. David
captiva m6me ses auditeurs les plus jeunes, par sa
clart6 d'exposition et les ditails iritressants qu'il
fournit. » Le Bulletin de la Societ6 des Sciences, Lettres
et Arts de Bayonne a publi• un resum6 de cette conf&rence. Laissant de c6t6 les d6tails que nous avons
signales d6j~,nous citerons ce seul paragraphe concernant le point de vue g6ologique.
<La contrde dont parle M. David est de formation
curieuse, sans aucune stratification, pas de pierres
roul6es ; il y a des parties profondement ravin6es a
la suite des orages ; dans ces especes d'eboulements
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I'on trouve des fragments d'os, pas de silex travaills ;
du reste les terrains sont diff6ients de ceux de l'Europe
et, d'apres lui, 1'Extr6me-Orient aurait 6chapp6 aux
convulsions de l'ancien continent. S'il y a moins d'insectes et de v6gitaux que dans les pays occidentaux,
il s'y rencontre plus d'oiseaux, de manumif6res et de
poissons. II a compt6 : 8oo esplces d'oiseaux, 200oo mammiftres et surtout une prodigieuse variOt, de poissons.
Les poissons d'eau douce ressemblent A ceux d'Am6rique et non A ceux d'Europe. II cite quelques batraciens remarquables, quatre especes de salamandres ;
parmi les grenouilles une grande qui habite les cascades
et dont le cri est 6pouvantable.
Le 4 juillet 1874, le journal Le Monde donne les
details suivants sur notre confrere: , Le savant missionnaire frangais qui s'est illustre par ses longs voyages
en Chine, et qui a enrichi notre Mus6um de tant de
precieuses collections d'histcire naturelle, M. I'abb6
David, vient de revenir en France A la suite d'une
troisibme exploration qui a dur6 seize mois et demi.
II se proposait de faire de vive voix, A la derniere
seance de la Soci6t6 de G6ographie, un expos6 de ses
per6grinations A travers la Chine centrale, mais sa
sant4 fort 6prouv6e 1'en a emp&chU. Le directeur de
l'Ecole des Mines, M. Daubr6e, de 1'Institut, a bien
voulu le supplier et donner lecture A ses coll6gues de
la Soci6te d'une notice r6dig6e par le voyageur n. Suit
le r6cit des explorations que nous connaissons d6jA.
L'article se termine ainsi: ( En lisant cette chronique,
M. Daubr6e a. fait ressortir les services rendus par
M. I'abb6 David. II est-un de ces voyageurs auxquels
notre Museum doit le plus. de richesses. Son d6vouement pour la science a &tC extr6me ,ses moyens d'action 6taient bornis, son train des plus modestes. C'est
A peu pres le seul voyageur europ6en qui, dans ses
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langues pijrsgxmiations en Chine, ne se soit fait accom-

pagner que de deux domestiques, etc., etc. ,
Voici maintenant la statistique officielle des richesses
que M. David a donnees au Museum de Paris; cetta
statistique est ridigee par le Directeur hui-name :
379 echantillons de gologie ;
un certain nombre d'ossements pal6ontologiques;

3.425 chantillns de botanique;
zo.z65 individus de 1'entomologie (crustaces, arachnides, insectes) ;
i.361 oiseaux dont plusieurs d'espces inconnaes
636 mammif&res dont lefameux ElapkurusDavidiaus;
enfin des ceufs de 59 ammaux
Pendant que tout le monde savant louait ainsi nutre
confrere, nous devons, i la veraciti que doit avoir

tout boa historien, de dire que, dans la Coagp~gatiou
et mhme chez les membres da Grand Conseil, it n'y
avait pas le m&me concert de louanges. On en jugera-

par le passage suivant que nous extrayons mot i mot
des cahiers du Grand Conseil:

20 juillet 1874.
Etaient presents : M. Mellier, vicaire gi•nral; MM.Peyrac, Stella, Chinchon, assistants ; M. Mailly, procuseur;
M. Bore, secretaire.
( Notre confrere, 3L David qui s'est attirk une juste
cilbrit6 dans le monde dit savant, par ses collections
zoologiques, botaniques et-par ses observations gdo-

logiques, dans les provinces de la Chine qu'il a'parcourues ricemment, sera averti de ne point preadre
parta certaines assemblies scientifiques, comme il 'a
fait dernirement i Bayonna, et surtout d'eviter soigneusement, soit dans ses discours, soit dans ses 6crits,
certaines assertions non moins risqukes qu'opposmes
au texte inspire des Saintes Ecritaxes et aux t6noi-
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gages des hommes les plus compktents sur la questionj de l'autiquitM du globe. II devrait se rappeler
4'ahord la dissertatiQa erudite de. Mgr Bouvier dans
le ler volume des Institutiones theologicae qu'il a dc
suivre ici et intitulke : Narratio Moysis constitutioni
terra, a geologis recognitae non adversatur, puis 1'autre
dissertation de Janssens, mise aux mains de nos 6tudiaats, et. 4futant,au XXIIIe !es faussespretentions de
la chonelogie chaldene, 6gyptienne et des geologues
sur les fossiles. comnie aussi des astronomes incredules.
Mggr Gaune, dans son excelklet ouvrage qui cache son
savoir sous I'humble titre de Caltihismede persievrance,
apres, avoir r4aume to.utes les objections des astronomes
et des g6ologies, daM la. Uote qui s'6tend au vol. ier,

de l- page 64 .a la,page 69 conclut en ces temnes: que
Ie g&ologues les pl• accredites aujourd'hui ne sont
nuUlmeent en opposition avec la Gegese et le P. Bosizio
cite dan fs 'ouvrage rcentt, intitule la Bibl et la Nature
(trad.uit de F, Henri Reusch, par l'abbe Xavier Hertelý,
pl•rt~ c, j~ge.ment. remarquabe : En remontant "
lorgine de. hypot.bses geolcgjiqes qui rclamnent de
si lapngue

p6xiodes, wpus trouvons queT ces calculs

exageris sont pousses le plus loin, daas les ouvrages
4'auteurs qui favorisent le, materiajisme et le pantheisne ; les geologues qui professent une philosophie
plus sajne, tout en possedant des cojnaissawes g!ologiques aussi approfondies, tn parlent pas de millions
mais seulement de qulques milliers d'ana.es (bid.
P: 286), k

Tout ce passage est de l'dcriture de M. Bore. Nous
laissons au lectiur Ie soin de juger de la valeur des
arguments qui sont exposes,
Mai• ce qui est, intressant . signaler, c'est qu'il y
a dans le cahier du conseil. n post-scriptum qui est
a4ssi de Icriture de M• Bord. Le voici integraleente
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Nola. -- Les observations prectdentes sur la question g.ologique sunt I'expression personnelle de la pensie
du sccr6taire seul qui a cru rendre la pensee du Conseil.
E. BoRI,

Seer. gin.

Louis MELLIER,

Vie. gin.

II r6sulte done de cet extrait que M. David 6tait
un peu suspect aux yeux du GrandConseil. Bien que
les consideiants ne soient pas retenus par les Assistants
et le Vicaire gineral, cependant comme ils sont I'ceuvre
de M. Bor6 dont nous kcrivons l'histoire, nous avons
tenu A les citer intigralement pour montrer quelle 6tait
sa science et sa portie intellectuelle. Le piquant da
l'affaire est que M. Bor6, disavou6 aujourd'hui par les
membres du Conseil, devait, quelques semaines plus
tard, etre elu Superieur g6n6ral et que les Assistants
et le Vicaire gin&ral qui, semble-t-il, s'etaient montr&s
plus reserves, devaient etre ecart6s par I'assemblee
g&6nrale ; il est vrai que ce n'est pas pour cette affaire
que M. Bore fut elu, et que les autres furent ecartts.
Cependant il y a IA une ironie des choses que 1'on con.tate quelquefois dans l'histoire.
Cet avertissement n'empecha pas M. David de publier
des articles. En aoft de cette m6me annie, il donna
dans le Bduletin de la Socidte Giographique le recit de
son voyage dans la Chine occidentale.
En septembre 1874, M. Bore est nommn
Superieur
general; c'est un savant comme M. David, mais dans
une branche diff6rente ; comme M. David ne pouvait
plus retourner en Chine, le nouveau Sup6rieur g6neral
le nomma professeur A la Maison-MWre et le chargea
d'initier les 6tudiants aux sciences naturelles qui pouvaient leur etre utiles dans les missions.
Nous voyons alors que M. David poursuit son idWe
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de doter la Maison-Mere d'un cabinet d'histoire naturelle. D'apres une note qu'il remet au Sup6rieur gdneral,
les collections qu'il lgue a Saint-Lazale ont une valeur
considerable. M. David indique le local ofi pourrait
s'6tablir ce cabinet; il demande seulement qu'on lui
paie les armoires vitries. II se chargera du reste. On
fit des difficultes ; quelques membres du Conseil auraient voulu que M. David payat aussi les armoires
et autres constructions necessaires. En somme, la d6cision fut ajournme. Les nouveaux Assistants 6taient tous
d'anciens suplrieurs de grands seminaires. Ils estimaient sans doute qu'il fallait avant tout 6tudier la
theologie dogmatique et morale, la philosophie, l'Ecriture Sainte.
A cette 6poque, M. Bore fit un voyage en Italie et
il s'arr&ta particulibrement a Savone ofi se trouvait
un cabinet mont6 par M. David.
Pendant ce voyage, M. David recevait la re
" n-daille
d'or decern6e par la Soci6te de Geographie, le 21 avril
1875. La seance fut presid6e par le vice-amiral Baron de
la Ronciere Le Noury et le rapport fut lu par l'illustre
Malte-Brun.
C'est cette meme annie 1875 que parut, A la librairie
Hachette, le troisitme voyage de M. David. Nous nous
en sommes servis largement pour raconter les explditions de notre confrere. 11 y aurait A citer le chapitre XXXI du 2e volume qui analyse en d6tail les
resultats de ses d6couvertes. C'est merveilleux de voir
comment le savant expose, analyse, pr4cise les particularit6s de chacun des animaux qu'il a vus ; il indique
ofi on les trouve, il fait connaitre leur couleur, les diff6rentes races ; il les distingue de ceux d'Europe et d'Am6rique et cela non pas pour quelques especes seulement,
mais pour un trcs grand nombre. On est ravi de voir
comment M. David domine son sujet, le possede dans
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I'ensemble et dans les ditails et joue pour ainsi dire
au milieu de toutes ces notions techniques que nous
ne pouvons reproduire ici. Disons seulement les paragraphes de ce chapitre : animaux domestiques, oiseaux
dcmestiques, animaux sauvages, cheiropteres, mammifBres insectivores, carnassiers, rongeurs, ruminants,
oiseaux, reptiles, poissons d'eau douce, annels.
II y a dans ces deux volumes dont nous parlons
quelques passages qui nous aident A comprendre les
iddes de notre confrere, son genre d'esprit, sa maniere
de presenter sa science.
Voici un extrait du 6 novembre 1872:
S6. - C'est par 1'6tude de la geographie zoologique
la. France
qu'on prouve que l'Angleterre a it6 unie
jusqu'A une ipoque relativement ricente lItude des
seules araignees d6montre que f'Italie touchait continentalement A 1'Afrique dans un temps plus ancien;
1'examen des mammiferes, des oiseaux, des insectes,
a fait voir A M. Wallace que les trois grandes iles de
la Malaisie ont fait partie du continent indochinois
tandis que Celebes, qui est pourtant si peu toiglni de
Borneo en a 6t6 tonjours, ou depais tres ancienrement,
separ ;
7. - C'est par 1'6tude minutielse de la distribution
des plantes qu'on se trouve port6 A admettre dans les
temps passes une terre qui reliait ensemble les A9ores,
le Portugal et 1'Angleterre (I'Atlantide ?). n
Nous devons ajouter que ces deux volumes de M. David provoqudrent des contradictions. On attaqua, soit
dans la Congr6gationsoit au dehors, rorthodoxie de
notre confrere. Nous ne savons pas exactement les
passages qui furent incrimin6s.
Quoiqu'il en soit, voici ai extrait des &dlibhrations
du Grand Conseil:
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30 ao"i 1875. - A l'occasion de la publication de son
voyage en Chine qui vient de paraitre, M. David fait
connaitre dans une note adress6e A M. le Superieur
gen6ral, qu'il n'a pas les id6es qu'on lui prate sur certaines questions controversies et qu'il accepte completement sur ces points comme sur tous les autres 1'enseignement de la4Sainte Eglise. ,
Citons maintenant une lettre du P. Bore, Superieur
g~n6ral; elle montrera que 1'ancien secr4taire g6neral
avait requ des grAces particuli6res depuis son Blection.
Cette lettre est adressee a I'abb6 Ducq de Hasparren.
30 juin 1877.
Monsieur 1'Abbi,
Je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait
1'honneur de m'-crire concernant notre confr6re M. Da,
vid, et je suis heureux de vous tranquilliser sur son
orthodoxie. Vous me dites que vous ne 1'avez jamais
eutendu ; mais vous savez par exp6rience qu'il ne faut
pas ajouter confiance A tout ce que 'on dit.
J'ai fait examiner son dernier ouvrage par un homme
competent, et il a trouv6 1'ouvrage irriprocbable quant
A la doctrine. Un homme qui est A la t6te du premier
6tablissement scientifique de 1'Etat, et chr6tiea pratiquant, qui traite journellement avec M. David n'a
pas moins d'estime pour sa science que pour son caractire.
Je n'en reste pas moins reconnaissant pour la communication que vous avez bien voulu me faire et jo
vous prie de me croire en I'amour de Notre-Seigneur.,,
E. BORA, Sup. gin.
Un religieux nous a racont6 que M. David avait eu
a cette 6poque avec un y6vque, une discussion au sujet
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de la generation spontante. L'6veque en 6tait chaud
partisan et alleguait de fortes autorites, et M. David la
combattait avec non moins de tenacit6.
M. David s'est vu quelquefois nier ses thtories par
des assertions tranchantes, empruntees aux thdlogiens. II a dit quelque part que de pareils procedes
avaient fait un mal immense a 1'Eglise et avaient accrdit6 aupr6s de la masse l'opinion que 1'Eglise est oppos6e A la science.
Heureusement des hommes comme M. David ont
montr6 que cette opinion est une calomnie. M. David
a dit aussi qu'il fallait expliquer certains passages peu
clairs de la Sainte Ecriture, d'apres des faits certains
de la science, etne pas nier des faits certains de la science
pour vouloir maintenir une explication d'un passage
de la Sainte Ecriture, donnme par tel ex6gete ou par
tel theologien, et non approuv6e par 1'Eglise.
M. David a vWcu assez longtemps pour voir la confirmation de ses paroles dans la belle encyclique de
Leon XIII sur la Sainte Ecriture (18 nov. 1893). II
a du 6tre particulierement heureux de lire en ce magistral document des phrases comme celles-ci: < II ne
saurait exister de d6saccord entre th6ologiens et savants,
si les uns et les autres se renferment dans leurs limites
respectives ; si, suivant le conseil de saint Augustin,
ils n'avancaient rien sans preuve et ne donnaient pas
pour certain ce qui ne l'est pas. Toutes les fois que les
savants ont appuy6 de preuves solides leurs assertions
relatives aux sciences de la nature, montrons qu'elles
ne sont pas en contradiction avec nos Livres Saints.
D'ailleurs, si 1'on doit d6fendre 6nergiquement 1'Ecriture Sainte, continue Leon XIII, il ne s'ensuit pas
qu'il faille soutenir toutes les opinions 6mises par chacun
des P6res et des ex6gktes post6rieurs. )
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II nous semble que le bon M. David dut se rejouir
dans son cceur d'un pareil langage, 6man6 de I'autorit6
supreme et confirmant ses idWes. En attendant, Phumble
savant se pliait A faire profession de sa foi, A souscrire
une formule par laquelle il d6clarait soumettre son enseignement a celui de 1'Eglise. t Humbles et savants confr6res sont le tr6sor de la Compagnie », avait dit saint
Vincent ; M. David a Wte de ces modestes, de ces intelligents qui font la gloire non seulement de notre famille
spirituelle mais encore de I'Eglise entiere.
M. David etait done professeur . la Maison-Mre :
il donnait des conferences A la jeunesse de Saint-Lazare
et il travaillait a son cabinet d'histoiie naturelle qu'on
lui avait enfin permis d'organiser. Celui-ci 6tait install6 au 97 de la rue de S6vres, IAou se trcuve le nouveau bitiment, A 1'emplacement de la salle d'ceuvres.
C'est lI que nous 1'avons vu encore en 1889. On y conduisait m6me les s6minaristes ainsi qu'au cabinet de
physique qui se trouvait au-dessus de la cuisine et de
temps en temps, nous assistions A des s6ances de physique ou a des conf6rences de M. David. M. David
declare quelque part qu'il d6pensa 5.000 fr. pour i'am6nagement de son cabinet. Disons maintenant que ce
cabinet a Wtddisperse vers 1907. Ccmme on craignait
d'6tre oblige d'abandonner Saint-Lazare, le P. Fiat
en fit don a 1'Institut Catholique. Qu'est devenu ce
fameux cabinet ? Y a-t-il quelqu'un de 1'Institut, recteur
ou professeur ou 6lve qui sache of il est, qui l'ait jamais
vu ? Et celui de P6kin qu'est-il devenu ? II parait qu'il
comptait 8oo oiseaux et 3.000 insectes. En son-me,

il n'y a que le Mus6um de Paris qui, pratiquement
outill6, ait garde les collections de M. David.
En 1876, un savant allemand, Hartland disait de
notre confrre : a Comme observateur et comme collectionneur, dans le domaine de la g6ologie, la bota-
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nique, la zoologie de l'Empire du Milieu, iln'a et6 surpassk par perscunne. Son mirite est au-dessus de toute
comparaison. 11 est -lun des explorateurs et des naturalistes les plustemarquables de tons les temps et pourtant il n'est connu -hez nous jusqu'ici que -dans les
cercles les plus Etroits et mime
1I fort incompletement.
Le Docteur Call Berthold rdpandait en Allemagne
les ouvrages de . David, et ilterminait -son important
travail en disant que 'exemple de notreontfrdre prouve
une fois de plus la v6fit de ces paroles du 'Concile
du Vatican : cNulla unquam inter fidem t rationem
dissensio esse potest. Cette meme ann6e 1876, M. David fit paraitre : Les
Oiseaux de la Chine, en colaboration avec IM.Oustalet.
Ce n'est pas une nomenclature aride, clest une description dftaillee, accompagn-e de renseignements sur
les meurs des oiseaux et'eur distribution ggograpliique.
11 y a 807 espces d'oiseaux dans le Celeste 2Empire ;
en Europe, il n'y en a -que 658. Sar chacunedes-espces,
on donne d'abord des -dtails comme caux qui suiveft
sur le palaeornis derbyanus:
'iris
jaune grisatre,-d'n
gris vert avec les ongles bruns ; -bec-niir daans a -:emnIle
et le jeune nMle, avec la mandibule supirietre 'ronge
dans le vieux. Tote d'un violet bleu, lav~e
e ve-t, avec
une 6troite raie noire allarnt'dun
mcel al'autre, en passant par le front et une large mnoustache de la -imme
couleur ; dessous du con, poitrine dt partile superiere
de l'abdomen d'un -beau 'vidlet potrpre ; e -reste adu
plumage vert, jaunissant sur les ailes, avec le dessus
de la queue prenant 'une'teinte bleue. *'Ensuite, M. -David doune sur chaque esplce toute sorte Ae renseignements extrtnemerit interessants: Par eseample: 4-Pour
les vautours on n'en rencontre que deux espices parce
que: io les Chin-ais ti'elvent que fort peu de betail et
20 qu'ils prennent soin dTensevelir leurs morts; tandis
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-que I ot les cadavres hunains sont abandonres en
pature aux bites dn ciel et A la terre,comme dans I'inde
et ailleurs, il y a beaucuup plus d'esp&ces de ce gruupe D.
Au sujet de -I'aigle royal : a Les -hinois. qui emploient
la tete et les pattes des aigles dans leur pharmacie et
lears grandes plumes pour la confection de lurs eventails et de leurs fleches, prennent ces oiseaux an moven
d'un petit filet tombant, tendu verticalement, auprts
duquel its placent un morceau de viande, un faisan mo
in livre : u aigle priv6 sert d'appelant, etc. ) A l' ctasion, M. David meae la note gaie a ses descriptions.
An no xo6, il paIe du concon poliocephalus.-I1dit entre
autres choses : -wC'est A a -fin de mai que j'ai commi-enc~A
4 entendre dans le Setchnen occidental, et il
a continuu pendant deux -mois A prodiguer son chant
fort curiex-et compIdtement differert decelui du concou

vugaire. i chante aussi bien pendant la nuit que
pendant le jour, surtout quand le temps est orageux.
Aussi les habitants du Moupine, par imitation des six
notes de son -chant le d6signent-ils sons le nom de
Tien-teng-tch-o-i~cao-ttsao, ce qui vent dire : c Alumne -a lampe et -cherche tes paces. , -Les Chinois
Tfot -une chasse active au martin-p*cheur pour se pro-

-crertes plumes brillantes de son dos avec lesquelles
ils -abriquent -des ornements fort reeherchs -par les
-dames.du *'lesteEmpire. Mais ils se gardent bien-de
le tuer et apr&s lui avoir enlev6 ses belles plmnes,ils
ui readent :toujours la libert. -Cette operation, dit
-gravement M. -David,-doit -tre sinon trs -douloureuse,
-an moins fort disagrpable pour Iles martins-pcheurs. ,
cL'aethopyga Ddbry a les mouvements trs
vifs;
-son -hant fort singulier consiste -en un trifle sans fin
-quieommence sur une note tres elevie et descend achromatiquemeit, et on se sent vraiment -essouil quand
on suit cette roulade interminable pendant laquelle Ile
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petit chanteur ne semble pas reprendre haleine une
seule f,is.,,
Le rhyacornis fuligenosa est d'un naturel
trcs belliqueux et ne souffre le voisinage d'aucun cumpetitcur ; quand deux males se rencontrent, ils se provoquent c -mme deux anciens preux, de la vpix et du
geste, et executent avant d'en venir aux prises une serie
de c..urbettes fort singuliires.,, Le suthora est empluyx
par les Chinois comme o)ieau de combat; un leger
sifflement suffit pour les animer A un degri extraordinaire ; j'ai vu une fois une de ces mignonnes creatures,
ainsi provoqu&e par sona maitre, entrer dans une fureur
telle que la porte de sa cage ayant Ut6 ouverte, au lieu
d'en profiter pour s'enfuir sur les arbres voisins, elle
piqua droit A la figure de son provocateur et s'accrocha
aux sourcils de l'imprudent, etc. )
Ainsi se poursuit la description des oiseaux. I1 y a
772 articles. On ne saurait 6videmment comparer ce
livre avec ceux de Fabre. Ces derniers pour le charme
du recit sont A cent coud6es au-dessus de M. David;
mais pour le fond, il y a dans le livre de notre confrere
une profusion de details scientifiques qui donnent a
son volume une valeur hors pair. Le livre que nous
venons d'analyser est accompagn6 d'un album ou atlas
de planches qui est un v6ritable clarme pour les yeux.
11 y a 124 planches representant les principaux oiseaux
decrits dans le volume pr6c6dent. C'est un hymne i
la Toute Puissance de Dieu.
Nous devrions arr6ter IA notre 6tude sur M. David
et la reprendre sous le genaralat de M. Fiat. Mais on
nous permettra d'anticiper un peu sur les &v6nements
et de dire ici ce que M. David a kt6 sous M. Fiat.
En 1880, nous trouvons M. David A.Savone au Nobile

collegio dei preti della Missione et dans une lettre du
27 avril, il 6crit A son SupIrieur general une lettre qui
merite d'etre rapport6e :
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(Bient6t aprcs mon arrivce a notre college de Savone,
je me suis mis au travail de restauration des collections
d'histoire naturelle que j'y avais formies jadis avant
mon d6part pour la Chine.
,Le cabinet avait beauc(.up souffert, non seulement A
cause d'un abandon relatif de prbs de vingt ans, mais
aussi A cause de sa transplantation dans un nouveau
local.
"Grice A pas mal de peines et de fatigues, je suis
parvenu A rajeunir mon ouvrage et a le remettre en
6tat de contribuer utilement A 1'enseignement lyceal
(trois annres de philosophie positive et rationnelle)
qui vient d'etre retabli dans le college. 11 reste encore
du travail pour deux ou trois semaines au moins. Dans
l'intervalle, je viens de faire mon voyage A Rome,
Naples et Florence,. pour 6tudier et voir des collections
et des hommes de ma sp-cialit6. J'ai eu I'honaeur de
pr6senter mes hommages au Saint-P&requi m'a dit
(entre autres choses) : < Les Missionnaires travaillent
dans tout le monde A r6pandre 1'esprit de saint Vincent ,.
II 6tait superflu que j'interpellasse Sa Saintete sur la
question de l'histoire naturelle dans le clerg6, puisque
peu de jours auparavant, L4on XIII avait insist6 dans
son discours aux savants chretiens reunis pour la
Saint Thomas, sur la grande utilit6 des sciences naturelies pour mieux appricier les attributs divins et pour
d6fendre la foi catholique. D'apres les discours que j'ai
eus avec des personnages savants et z6~6s, j'ai l'espoir
que le moment viendra oi l'on imposera 1'6tude des
notions sommaires des sciences naturelles 4 tout le
clerg6 catholique (6tudiants) comme partie intigrante
de l'hermineutique sacrie, parce que l'on comprendra
de plus en plus que la Bible, expliqude contrairement
aux faits admis par la science, est la cause premiere de
la defection de la foi catholique de la partie influente

de la sriketi modere : la vieille, l'eternelle cause de
la o,rruptikn du ca-ur humain ne suffit pas pour expliquer ce fait.
*C'est vous dire assez, Tres Hunori Phre, que je me
vois generalemeat approuv6 et encourage dans lceuvre

que j'ai entreprise dans notre Maison-Mbre, pour faciliter a nos itudiants I'acquisition de notions scientifiques qui peuvent leur etre utiles pour la defense de
la fii catholique. Tous les savants catholiques sont
unanimes pour prncher la nkcessitW d'ajouter a la theologie antique les ccnnaissances modernes, qui sont les
seules capables de combattre avantageusement les
erreurs religieuses de notre temps, puisqu'il est evident
que les textes accumules de la Bible et des SS. Peres,
ne peuvent faire aucune impression sur ceux qui ne
voient dans la Gentse qu'un tissu d'allegations contredites par les faits (selon eux).
L'estimable M. Martinengo, le sup6rieur dn college

de Savone, voudrait bien que je retournasse ici, sous
pretexte que je suis approuv4 pour l'enseignement
lycIal, et que ces dipl6mes, assez difficiles A obtenir,
font p6nurie parmi nos confreres... Mais je lui r4ponds
que (quoiqu'il en soit de la volonth des sup!rieurs), ii

faut que je termine d'abord notre cabinet de Paris...
apres comme apr@s...
SJe rapporteraiavec moi deuxcaissespleines d'objets

bons pour completer nos collections de la Maison-MAre.
'Veuillez, M. et T. H. P., etc.
«Armand DAVID.n

En x881, M. David parcourt la Tunisie en naturaliste. Nous n'avons pas trouv4 de relation sur ce voyage
scientifique.

En 1882, le nom de M. David fut acclam4 a la Chambre
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des Deputes. L'loquent Mgr Freppel parlait des Missions Catholiques, du protectorat que la France devait
continuer A leur assurer, et dans un long passage il fait
ressortir les travaux de notre confrere. Ce discours
est bien document6. II est vrai que Mgr Freppel etait
A bonne source, car il etait alors notre h6te et il passait
A Saint-Lazare tout le temps que lui laissaient libre
les seances de la Chambre, et c'est IA qu'il pr6parait
ses discours. Le discours est 6mailU des appreciations
les plus Alogieuses faites sur M. David par les savants,
de France et de 1'6tranger, et il se termine par celle
d'un protestant qui constate que les missionnaires
catholiques meritent A juste titre le nom de pionniers
de la civilisation.
En 1883, M. David est en Turquie. C'est A cette epoque
sans doute qu'il parcourut la Syrie et 1'Asie Mineure.
II fait mention en 1888 de ce voyage et il parle de ses
decouvertes en ce pays mais en passant, et nous n'avons
aucune relation concernant cette expedition scientifique.
En x884, notre confrere s'apprftait A partir pour le
Br6sil; il y avait des difficultis; les Communautks
6taient tracass6es et comme Don Pedro etait protecteur des sciences, et,dit une feuille, ami dt M. David,
on esp6rait que ces relations amicales avec le Roi obtiendraient que la Congregation ne fft pas comprise
dans le decret qui atteignait les biens des communautes
de ce pays. M. David devait done partir avec M. Clavelin. Mais une syncope, un 6vanouissement, une petite
congestion c6ribrale lui survint la veille du depart,
et M. Clavelin partit seul. M. David se remit bient6t
de cet accident.
Toutes les revues scientifiques s'occupent alors des
recherches de M. David. Les plus grands 6loges lui sont
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adrem-bs : naturaliste eminent, .*b-.crvateur experiment&,
explorateur infatigable, etc., etc.
C'est en 1884 que parait le premier volume in-flio
de 390 pages, intitul Plaitae Davidianae, z* partie:
Plantes de Mongolih, avec 27 planches par M. Franchet.
Ce dernier explique qu'il a eti charge par M. Bureau
de determiner les collections botaniques, riunies et
depjs6es par l'abb- David an Museum. M. Franchet
en a compte plus de 1-500 esp&ces, v importance considerable, dit-il, a divers points de vue ». Le volume de
M. Franchet debute par une longue lettre de M. David
oii celui-ci reprend les voyages qu'il a faits, mais exclusivement an point de vue de la botanique et de ses
relations avec la constitution geologique du sol. Cet
ouvrage pr6sente un vif interet et complete heureusement les rscits que nous avous diji anal\-ss et qui
s'occupaient principalement des animaux, de la zoologie.
M. David montre d'abord que a le nerd de la Chine
avec ses etis tres chauds (40o a l'ombre), et ses hivers
tres rigoureux (moins 12, moins 20 quelquefois, moins 30
en Mongolie) ne peut faire vivre les plantes des pays
charuds. Les Chinois ont dotruit, il y a des sikcles, toutes
leurs forfts. Les Chinois cultivent peu et mal les arbres
fruitiers. Les Chinois ont peu de gofit pour les fruits. n
Les provinces mdridionales ont un climat subtropical;
L
la veg6tation est plus aboudante qu'au Nord sans toutefois ktre vari6e ; il paraitrait que la flore du Kiang-Si
a de grands rapports avec celle du Japon.

Apres ces gen6ralites sur le climat et le facies botanique des provinces de la Chine, M. David donne des
d6tails topographiques sur les principales localit6s dont
il est parl6 dans le reste de l'ouvrage : d'abord I'immense plaine de PWkin (sans doute ancien delta du
Fleuve Jaune), le J6hol, Siwan oi M. David a vu des
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fussiles de mammnouth, de rhinoceros A nez cloisonne
et d'autres animaux antediluviens; I'Ourato, oU se
trouve un riche dep6t d'excellente houille, et of avant
moi aucun homme d'Occident n'avait pinetr6; le TsinLing, que j'ai visit6 dans la mauvaise saison; Kiang-Si
qui forme une cuvette dont le milieu est cccup• par
le lac Poyang; Moupine vaste regiori hlrissee d'affreuses
montagnes bois6es, extremement interessante pour le
naturaliste; le Setchuen (qui passe pour Wtre la plus
belle et la plus riche contr6e de 1'empire), etc.
Tout I'ouvrage est essentiellement technique, compose partie en latin, partie en frangais, et il se termine
par un album de planches.
Le second volume de PlantaeDavidianaeparut en 1888.
11 est ridige sur le m6me plan que le premier. Le volume
se termine par un apercu genaral de M. Franchet sur
I'oeuvre de M. David. Cette vue d'ensemble est7tres
demonstrative, mais trop longue pour etre citee. Donnons-en seulement les dernitres lignes : ( Je termine
ici le r6sume de la partie botanique des voyages de
M. I'abbl David. En groupant les principaux faits qui
s'en digagent et interessent surtout la geographie botanique, j'ai tent6 de mettre en relief la part qui lui revient
dans la connaissance que nous avons acquise de la
flore de Chine. Cette part est considerable. s
Cette mm&e ann6e r888, parut un opuscu!e de M. David qui mirite que nous nous y arrations un instant.
II est intitul : Notice sur quelques services rendus aux
sciences naturelles par les Missionnaires de l'Extrinme
Orient, par M. Armand David, membre de la Congr6-

gation de Saint-Lazare, ancien missionnaire en Chine,
membre correspondant de l'Institut. Un avant-propos
donne la ra:son de cette publication: < Je me suis
decide difficilement, je l'avoue, A 6crire ce volume...
voici ce qui est arriv6 : I y a environ un an, M. le Direc-
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teur des Missions Catheliques vouilt visiter le cabinet
d'histoire naturelle que j'ai organis Tue de
Svres
pBour nos tudiants. Cette ve lii donna a pensee
de
me demander, onr son excellent bulletin, ia article
-o jle parlerais de rnes Techerches officielles et de
leurs
resultats lesquels, disait-il, quoique bien conaus
des
savants, soirt glenralement ignores de la 'pupart
des

lecteus (des

issions). Quand, apr s de trop iongues

tergiversations, il m'a fallu mettre enfin la main
A

l'ceuvre, j'ai cr qu'il itait convenable d'~argir un pen

mon cadre afim de mieux 7montrer I~'njustice de
tertaines accusations. M . David Ccriit -doac,
non mun
article, mais plusieurs, c'est-A-dire un -opscule,
-m
petit ivre et ii termiine I'avant-propes en s'excusant
-de brusquereette modestie ii
ch&rei
-rtrebienheureux
nre, saint Vincent de Pa : factts sum sip
. Que
l'intr@t de ma thesesoit mon exeuse. i
'e volume compsend .onze chapitres.
Le premier chapitre -rpond A T'objection qii accuse
les missionnaires 'etre des fanatiques, de :isser
de
-ct6la science. M. David montre que ce n'est pas
le
but des Missioanaires, qu'ils nont pas le temps,
qut'ils
sont -pen nmbrenx, qu'ils 'ont fait quelquefois
cepndant. Ainsi pour ne parler que de latChine,
eette natien
la plus anciennement civilisee idu n-onde, qui
mourrit
le tiers de la population amondiale, malgr -sen
-rgueilleuse mefiance des ktrangers et les tracasseies
-de -son
adninistration, il y a en de nombreux savants
JYsuites
an xvne sidle st au xvi-e -sitcle, et ils
y out fait
enwre merveillease. Jamais, dit M. David,
ii i'y a
,en de thaumaturge en :Chine ; ee yeuple
ne semble
devoir se convertir que peu A pen, lentementet
-per
les moyens -ordinaires.
-Le second chapitre montre que, depuis I'expdition
franconglaise, les conditions de vie en Chine
-snt
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chang6es pour les Missionnaires ; ils a'ont phls besoin,
comme auttrefois les Jsuites, de se faire accepter aupres
de 1'empereur par :leurs travaux scientifiques ; malgri
cela, un bon nombre honorent encore les sciences et
M. David -parle des J6saites, des Franciscains, des
MissionsEtrangBes ; -il 'vante en particulier 1'ceuvre
de M. De:avay, et il dit : -u'Cýest une grande satisfaction
pour moi de ame d•ie -que j'ai t -la -cause providentielle
de cette seconde vocation -de M. Delavay. Dans une
rencontre fortuite a Hong-Kong, je n'eus pas de peine
A denicher ses gosts et ses aptitudes an travers de sa
modestie, -et je parvins 'le 'faire consentir * devenir
le correspondant :de mntre Jardin -des Plantes -. Parmi
les 6ieouvertes ntiles -des Missionnaires, signalons cette
petite particularit 4'espees nouveles de vignes que
ITon a introduites en France. Pa4mi -ces especes, i1 5
-en-a mne-qu'il appelle Spimovits.Davidis,et dont il dit :
, Gette -dernire -espe que j'ai rencontree croissant a
ITtat sauvage parmi les mointagnes centrales du TsinLin, est -curieuse pour avoir des tiges 4outes trissees
d'a:guillons -et malgre sa saveur mun pen aromatique,
elle-estapte 4 lavinification,-comme je I'ai-es~pient~
moi-meme. Aurons-nous, continue M. David, -dans ces
vignes nouvelles des-races capables de r~sister-au phylloxra ? C'est ýe -que I'avenir montrera.
Dens le chapire trois, M. David commenee A pagler
-de ses d6couvertes 'et il -le fait avec grande simplicit
et modestie. 41 proteste d'abord contre les 6loges exag&irs(d'aprs.lui) qu'ona4faits4e sestravaux. Jn Rmsse,
Severtrow, a 6t, jusq A dire : •ie P. Armand David
est notre mattre a tons en -eploration sciaenifique'.
Si que'quefois M. David parlera de talui-mae, ce sera
pour rectifier -e qui -a -t6 publie sur -lui, avc 'plus 'ou
moins dlexactitude. DBji ii est -entrk dans 4a legende ;
on a annone6 sa moi t en:trois langues-diff6rentes. Suis,

voulant mettre au point tous les honneurs qu'il a recus,
il declare humblement que cela vient en paitie de ce
qu'il a &t6 le premier chercheur ayant penetri dans
l'impenetrable Chine.
Le chapitre quatre explique A larges traits I'hist,,ire
de sa vocation de naturaliste, raconte brievement se
expeditions et explique pourquoi il est revenu en France.
A l'occasion M. David rectifie des assertions erronaes:
c Le Dictionnaire des Contemporains, dit-il, se trompe
en disant que je me suis retir6 en Alg6rie ; j'y suis
bien all passer un hiver, par ordre du medecin, et
c'est ce qui aura donne lieu A cette erreur ; mais je
reside a Paris, dans notre Maison-Mere, prenant part
aux exercices et aux travaux de mes confreres, en attendant que Dieu me retire de ce monde. Ici aussi, j'ai
profit6 du retour de mes forces pour fonder un cabinet
d'histoire naturelle (je l'ai dit au commencement),
lequel est utilis4 pour l'enseiguement complimentaire
des ktudiants de notre Congregation, suivant les intentions de S. S. Leon XIII et qui, grace aux facilites particulieres que j'ai, a acquis une importance telle que,
probablement, aucun autre 6tablissement privi de
France n'en saurait presenter un pareil. ,
Le chapitre cinq 6tudie les mammifires que M. David
a decouverts. II en a 6tudie 200 esp6ces dont 65 nouvelles. Les descriptions qu'il en donne sont interessantes : ,C'est un singe A nez fortement retrouss ;
c'est un ours curieux: tous les mus6es du monde envient A notre Jardin des Plantes le privilege de pcsseder les 4 seuls exemplaires que je suis parvenu a me
procurer ; c'est un bel insectivore dont le pelage prend
toutes les nuances de 1'arc en ciel quand il est immerg6 :
c'est un gros ruminant, gris blanc, portant de terribles
comes, redoute A l'gal du tigre; c'est un cerf remarquable par ses larges pattes et sa longue queue, etc., etc. *,
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Le chapitre six est cclui ofi M1.David expose ses
decouvertes avec le plus de coeu, car il s'agit des oiseaux,
ses bktes privil~giees. II analyse rapidement le volume
sur les Oiseaux qu'il a fait paraitre chez Masson ; puis
il dfgage, Al'usage des lecteurs des Missions Catholiques,
ce qui peut les interesser le plus, en d6pouillant son
chapitre des termes trop scientifiques. ( Le grand Lophophore, il 1'a pris A 4.000 m6tres ; les Crossotilon sont les

uns blancs, les autres bleus, les autres noirs et blancs ;
les Tragopans ont un grand rabat multicolore i la
gorge et ils ont la tote orn6e de deux comes tres minces,
bleues et charnues ; les Eulophes sont le gibier le plus
apprecid des gourmets ; les faisans, autrefois si rares
en France, sont devenus des oiseaux communs dans
nos parcs et 6merveillent par leur queue, etc., etc. D
On peut voir tous les oiseaux d6couverts par M. David
dans les armoires du Mus6um de Paris. Un certain
nombre portent le nom de notre confrere. II y a le
Cygnus Davidi, cygne tres rare A pattes rouges; le
PterorhinusDavidi, sorte de moqueur tres interessant ;
le Syrnium Davidi, rapace nocturne ; le Carpodacus
Davidianus, 1'Oreopneuste Armandi, etc., etc. Chose
qui 6tonnera les lecteurs, la Chine ne connait pas notre
moineau, notre pinson, notre chardonneret, notre linotte;
le rossignol et le rouge-gorge n'y existent pas, non plus
qu'aucune de nos aimables fauvettes ; les merles et
les grives y sont tout differents, de meme que les m6.
sanges et les corbeaux, -etc. M. David termine son chapitre par des considerations (qui ne seront peut-etre
pas, dit-il, du gofit de tout le monde ,, sur la raison d'etre
de ces absences et de ces presences en tel et tel lieux.
Le chapitre sept traite d'abord des reptiles, des batraciens et des poissons. M. David vante beaucoup les
savants de I'Academie des Sciences et leurs travaux
sur ses decouvertes. A propos de la gigantesque sala-
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mandre Siebboldia Davidiana, ilfait en passant cette
petite remarque qui ne manque pas de saveur: On
sait qu'une grande salamandre, plus ou moins analogue
A celle-ci, a 6t0 jadis dkterrte dans les terrains tertiaires
d'Allemagne et qu'on avait pris son squelette pour
celui d'un homme fossile. o Les mollusques que M. David
a decouverts ont 0.t d -crits
par M. Deshayes, le Nestor
de nos malacologistes. M. David insiste surtout sur
les insectes; car, dit-il, c'est sans comparaison le monde
des insectes qui m'a donn6 le plus de nouveautes et
cela dans tous les groupes. Ceux qu'il a envoyds ont
RtC 6tudids par MM. Blanchard, Lucas et Poujade du
Museum, par M. Deyrolles; mes coliopteres 'ont kt6
par M. Fairmaire, president de la Socifti entomologique,
et mes l6pidopteres par M. Oberthur de Rennes qui
possede les collections les plus riches qui existent en
France et peut-tre au monde. x On volt que le coeur
de M. David va aux insectes presque autant qu'aux
oiseaux. Deux fois il exprime son admiration et sa
reconnaissance pour ce grand bienfait du Crdateur.
En voici un petit passage: ( A la vue de toutes ces
merveilleuses petites creatures, de ces superbes coleopt&res, de ces papillons splendides qui n'ont rien A envier
aux plus riches gemmes, on ne pourra pas retenir son
admiration et s'emp4cher de s'icrier: Multa fecisti
Domine mirabilia tua. %
Le .chapitre huit traite du rcgne vegetal. Notons
en passant que le grand ouvrage Plantae Davidianae
que nous avons analys6 plus haut a Wt6, dit M. David,
imprimd aux frais de 1'Etat. Parmi toutes les espces
renfermies dans les herbiers de notre Museum, il dit
lui-meme que a c'est le Davidia involucrata qui constitue
ma dcouverte botanique la plus extraordinaire, non
seulement comme esp&ce et comme genre, mais meme
comme famille. Un amateur anglais vient d'en offrir
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un prix extravagant *. M. David note que le genre traile
si riche en especes dans notre Occident manque totalement en Chine ; de meme il n'y a lI aucune bruyere,
aucun genet. CA et IA, des remarques qui n'ont fair
de rien et qui cependant sont suggestives : ( Le nombre
des phan&rogames que j'ai r6coltis ne depasse pas le
total de 1.500 especes ». Pour lui ce n'est rien ; pour

un autre ce serait une merveilleuse acquisition.
Le meme chapitre traite des decouvertes geographiques, geologiques ; il a envoyd des cartes, itineraires
de ses voyages. On les a publi•es r6duites, mais exactes
(ailleurs, il dit qu'il y a eu des inexactitudes dans la
publication). Je puis dire que c'est dans mes ecrits
que M. Elisee Reclus a puis6 plusieurs de ses renseignements sur 'Empire Chinois qui figurent dans le
septinme volume de sa Geographie universelle.
Le chapitre neuf est un pot-pourri traitant de choses
un peu disparates, qu'on pourrait grouper sous cette
rubrique : Ditails extraits de mes 6crits et pouvant
intiresser mes lecteurs. A la page 5o, il rehabilite notre
confrere M. Huc: le colonel anglais Yule, dit-il,
vient de rendre une tardive mais iclatante justice a
sa bonne foi et a sa viracit6, dans la longue introduction
du voyage de Prjevalski, au pays des Tongoutes (188o).
1 y a des portraits de Chinois, des descriptions de paysages, des indications de particularitis geolog'ques.
Citons ce petit trait des moeurs paiennes : ((J'ai vu
dans une de nos maisons de la Sainte-Enfance, A SuenHoa, une petite fille d'une douzaine d'annkes que quelques mois auparavant son pere avait exposee dans un
lieu disert et attach6e Aun arbre afin qu'elle fit mang&e
par les loups ou qu'elle plrit de froid. Dieu n'avait pas
pernis que ce malheur arrivit : un de nos chretiens
recueillit la moribonde et la mena t l'6tablissement de
la charite. Tout le tort de la pauvre enfant 6tait d'avoir
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perdu la vue par une amaurose subite et d'6tre devenue
ainsi une charge pour sa famille.
Le chapitre dix est du meme genre que le chapitre
neuf. II contient particuli6rement des d6tails int6ressants sur les lamaseries.
Le chapitre onze resume A grands traits ses voyages
en Mongolie, au pays des Mantze, et dans diverses
provinces de Chine. Signalons ce petit passage : a J'ai
trouve en Mongolie A 1'itat sauvage, mais trbs rare,
un joli arbre A fleurs que les Pekinois cultivent comme
plante ornementale (xanthocerus sorbifolia), et que j'ai
r6ussi A introduire en France oia il s'accommode bien
de notre climat. ,
L'6pilogue contient quelques appreciations publices
par divers auteurs frangais et 6trangers. Donnons, en
exemple, celle de M. Oberthur: ( On reste confondu
en pensant an zMle et A la science qu'il a fallu d6ployer
pour faire de si importantes d6couvertes et rapporter
en France tant d'animaux et de veg6taux recueillis
dans une r6gion si 6loignie. Et comme frangais, je me
r6jouirai de voir publier, A la face du monde, les d6couvertes de notre savant et intr6pide compatriote. »
Cette m6me ann6e 1888, M. David assiste au Congres
Scientifique International des Catholiques tenu i Paris
et y lit un Memoire sur la faune chinoise. Apres des
considerations g&ndrales sur les conditions biologiques
A differentes 6poques de l'histoire de la terre, sur les
auteurs qui se sont occupes de ces questions, sur les
missionnaires en particulier, M. David determine les
quatre grandes rigions zoologiques du monde : la
Pal6arctique, I'Ethiopienne, 1'Indo-Ma'aise et I'Australienne. C'est a la premiere qu'il rattache la faune
de la Chine. II 6tudie alors successivement les diff6rentes espkces d'animaux propres au CUleste Emp're.
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Signalons que M. David ne craint pas A I'occas'on,
devant ce S6nat de savants, d'avouer qu'il s'est tromp6
en rangeant un animal dans tel genre et queM. MilneEdwards a corrigA son erreur, en faisant ressortir certains caract&res qui s'eloignent de ce genre pour le rattacher A un autre. Humilit6 et science vont tres bien
ensemble. A l'occasion, M. David montre que les naturalistes anglais se sont trompis en croyant voir des
espkces nouvelles 1Z ofi il n'y a que des races particuliires. Tous les d6tails que renferme cette etude sont
attachants malgrT leur caract&re scientifique. Tel animal
est signalM comme n'existant plus que par la protection
imp6riale, dans un seul pare: c leshistoriens du Cl6este
Empire, dit M. David, rapportent qu'il en 6tait deja
ainsi il y a vingt-trois sikcles; avant cette epoque il
vivait A1'6tat sauvage, etait connu comme animal voyageur, 6migrant ; car il est kcrit que, l'an 676 avant
Jesus-Christ, il apparut en si grand nombre dans la
Chine que les annales de l'Empire firent mention de ce
fait comme d'une chose insolite. ) M. David se rejouit
qu'on essaie d'assurer la conservation de cet animal
qu'il appelle le probable compagnon des premiers quaternaires. I1 note aussi que les elephants et les rhinoceros vivaient communmr.ent dans toute la Chine centrale, au moins jusqu'au sixieme siecle avant notre ere,
puisque les empereurs sefaisaient payer alors une partie
de leur tribut annuel eh dents et en peaux de ces gros
animaux par tous les peuples riverains du Fleuve Jaune.
M. David dit qu'il a lui-meme trouv6 maintes fois des
ossements de 1'Elephas primogenius et du Rhinoceros
thicorrhinus dans le; parties superficielles du loess de
la Chine. M. David montre I'inttret que pourrait procurer A la science l'6tude de ces squelettes;;'malheureusement, dit-il, c'est une besogne bien difficile,rA'cause
de la manie qu'ont les Chinois de reduire en poudre
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tous les ossemeats trouv s sous terre, pour les besins
de leur puerile m6deciae. 1 M. David fait des cousidiratioas sur les fluctuations des climats dans les tenps
e glaciaite
prdhistoriques. Pas de traces de phnomi
ean Chine ; alors, pendaat que l'Europe et I'Aimrique
da Nord 4taient envabies par les glaces, les grands
mammiuires out pelt-etr

fui nos parages pour se

r6fugie, en Asie o4 devait alors exister uas climat assez
doux,puisque de vastes forets d'arhres verts y ptosp&raient- U itudie aussi le loess fossilifre ;. qpelques-uns
le considAreat comme quaternaire, i! pouxrait bien
se faire, dit 3L David, qu'il fit tertiaire et mikme de
fonxation maine. * On volt par ces petites citations
I'utilitk scientifique de cette etudef. Les Chinois oat
la plupart de nos animaux domestiques, aotre chien,
notre chat, notre chevaL notre ae, aotre vaehe, notre
cbhvre, notre parc, notre paule, notre canard, notre
pigeon. Leur oie provient d'une- autre soucho que !a
notre. » L'ornithologie a toujaaus eu un faib'e pour
moi, dit M. David, aussi s'y complait-i. avec amour.
1 tennine le paragraphe des eoieaux par des cousidea conc'ut-il,
rations sur les varietts, races, espices. Mais.
il ma faut laisser Ii ce sujet si cotrovetrs6 de iefrigine
des especes . Dans ses autres ouvrages, ii a'aait guere
parlM des reptiles: ici il parle des caimans des coaleaires, des serpents, des vipres. Riea de_ apoa•uew~
an. suiet des batrac'eas, excelite qu'il dit qe les orpitologues admettent. 85pý esplces de greouilles et de
crapauds pour le moade entier. Au sujet des, poisoens,
ii coastate que Le saumon et la truite- 'oat pas et sigoals. jusqu'ici en Chine. . David a trouve au Thibet
oriental un poisson qui remonte tr s haut dans les
torrents, en surmontant les courants les plus raR'des
et oime,ls cascades, grce a la siwgulikre facilit qu'•l
a. de faire ventouse avec son ventre aplati et d'adhjetr
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ainsi sur les pierres les plus glissantes. Il reconnait loyalement i propos des mollusques que. le Pere Heude,
J4suite (A qui il avait lanc quelques pointes), a publiU
sur eux de tres importantes publications. A propos des
autres invertibres, il remarque qu'il n'w a en Chine
aucune de aos cieindbles, aucun de nos carabes, aucun
de nos cerfs-volants, aucune de nos c6toines, aucun
de nos hannetops. Ne quittons pas les articulIs sans
observer que l'6crevisse manque dans les ruisseaux de
la Chine. En terminant cette petite revue entomologique, M. David. constate que les insectes domestiques,
surabondent en Chine, que les vers parasites y sent
fort fr6queats, de mnme que les sangsues de toutes
tailles, et que tout c . monde-li tourmente les voyageurs en- 6t,, comme ne le savent que trop les missiona
naires-Le rapport conclut, ctq:'ity a.en.Chine un centre
zoologique trs intressant et d'une grande richesse.
Montes et omnes cedri, bestiae a• vdolcres ennatae et
omnes opuli laudet nomen Domini. »

n a. td questiono un peu plus haut de vigne de Chine
implante en France par M. David. En 1893, notre confrere reuut une lettre d'un cultivateur de Normandie
qui lui anonoait qu'il avait fait du vin avec ce que
M. David avait apportk et lui envoyait quelques echantillons. D'antre part, M. Cornu, du Museum, lui envoyait 6galement quelques &chantillons de fruits d'Extreme-Orient qui avaient pu venir a maturit6. Le Figaro
du 28 septembre i899 rendant compte du concours de
fruits organis6 dansla salle'des f&tes du Champ-de-Mars,
dit entre autres cheses: « Parmi les curiosit6s, il en
est une dont M. Lindel, professeur de technologie agricole, & 1'Institut National agronomique, explique ainsi
la gentse: la Nosmandie si productive se lamentait
de n'avoir qne des plaines sous des pommiers, Elle a
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eu il y a quinze ans l'idee d'y semer de la vigne. Elle
ne pouvait n6anmoins songer a y acclimater notre
raisin du Midi qui est habitue A une chaleur qu'elle
n'offre pas. Un missionnaire, le R. P. David, venait
d'importer en France quelques varitb6s de vignes provenant des contrees froides et humides de la Chine.
On a seme les pIpins dans l'Orne, A Damigny. Les
pepins sont devenus de belles vignes d'une vegdtation
vigoureuse et puissante dont le raisin donne aujcurd'hui un vin ayant neuf degr&s d'alcool. Bient6t le
vin de Normandie sera aussi cklbre que le vin de Bordeaux. On invite le public a gouiter le raisin de 'Orne.
Que ses grains soient petits on gros, son go-it est fort
agreable. L'internationalisme a vraiment du bon. Apres
les ruines causees par le phylloxdra, les vignes amricaines ont sauv6 notre Midi. Voici maintenant le raisin
chinois qui va enrichir davantage notre Normandie.
(Charles Chincholle). Depuis cette 6poque nous n'avons
plus entendu parler du vin David. Nous ignorons si
1'conome de la Maison-MWre de cette 6poque a fait
une ample provision du vin de son confrere ou bien
n'a pas jugi A propos d'en remplir les caves de la MaisonMere. I1 n'est nulle part question de ce vin dans les
comptes rendus du petit conseil de Saint-Lazare.
Nous avons vu que MM. Etienne et Bor6 avaient
toujours tenu bon pour appliquer strictement le dkcret
qui prohibe les decorations et dignitis tant civiles
qu'eccl6siastiques. II faut croire qu'en 1895, M. Fiat
se montra moins intransigeant, puisque M. David fut
nommi chevalier de la Legion d'honneur le 31 dkcembre,
au titre du Ministere de l'Instruction publique, en qualit6 de correspondant de l'Academie des Sciences. Cependant nous nous demandons si M. Fiat fut sollicite,
car dans une note r6dig6e par M. David, le 20 janvier
1896, ii dit entre autres choses: < Je bhnis Dieu qui

-

307 -

permet que, contre toute esperance, le Gouvernement
m'accorde vers la fin de mes jours une distinction honorifique que je n'avais pas ambitionnee, et que j'avais
m~me refuse d'accepter, il y a bien des annies, A cause
de nos reglements de Communaut6. Cette fois je n'ai
point t6 prevenu des intentions bienveillantes qu'on
avait A mon 6gard et je n'ai qu'A en timoigner ma vive
gratitude. , Nous n'avons rien trouv6 A ce sujet ni dans
la correspondance de M. Fiat, ni dans les comptes
rendus du Grand Conseil. Quoiqu'il en scit, M. David
fut recu dans l'Ordre A Paris, le 3 fivrier 1896, par M. Gabriel Daubrie, grand officier de la Legion d'honneur.
Cette distinction honorifique attira de nouveau I'attention du public savant sur l'oeuvre scientifique de
notre confrere. Les grands savants lui rendirent hommage, et on exprima le voeu que dans les instituts catholiques de France, il fHit organise des cabinets d'histoire
naturelle.
M. David avancait en Age. Si le printemps et 1'&t6
de sa vie avaient 6t6 bien remplis, I'automne etait fructueux et delicieux. II 6difiait la jeunesse de Saint-Lazare
pax sa simplicit6, sa modestie, le charme de sa conversation. C'6tait un beau vieillard, A figure fine et attachante. II 6tait assidu aux exercices de la Communaut6,
autant que son age et les infirmites le lui permettaient.
11 recevait dans son cabinet d'histoire avec politesse,
cordialitM, se faisait un plaisir d'expliquer les tr6sors
contenus derriere les vitrines.
Voulut-il avant de mourir revoir la maison oii il tait
n6, on bien ses supeiieuis l'envoy&rent-ils chez lui p3ur
refaire sa sant6 ? Toujours est-il qu'il alla passer quelques jours AEspelette, son village natal. M. l'abb6 Daranatz nous donne les d6tails suivants sur ce dernier
voyage : <Le souvenir de ce passage supr-rre s'y conserve encore, telle une vision 16gendaire. D'une part,
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on le sait, M. A. David 6tait s6duisant par sa rare
modestie, la simplicit6 extreme de son commerce, une
bonhomie charmante a raconter ses explorations asiatiques, a donnei les d6tails ornithologiques les plus
curieux: il se dilectait visiblement sur ces sujets.
D'autre part, et ceci est imp6rissable dans l'esprit de
ceux qui en ont 6ti t6moins, M. David avait porte avec
lui une araignie, grosse comme le poing, tout A fait
apprivoisee ; volontiers il la caressait, la tenait d'ordinaire sur sa main, ou A port6e de main. La petite bete
se laissait faire avec une docilit6 marqu6e. Lui en donnait-il le signal, l'araignae partait pour parcourir du
sol au plafond tout I'appartement, happant les mouches
avec une rapidit6 extreme et revenait a son point de
d6part. En pleine chasse, d'ailleurs, un rappel du maitre
etait obii instantanement. Par quels efforts prodigieux
de douceur et de patience M. David 6tait-il parvenu Aces
r6sultats ?
Apres avoir revu l'4glise de son bapteme, il revint a
Saint-Lazare pour recevoir les derniers sacrements et
il s'endormit dans le Seigneur le 0o novembre 190o.
On jugera par cette lettre de M. Edmond Perrier,
membre de 1'Institut, directeur du Museum, de la
place qu'occupait notre confrere dans le monde savant.
La lettre est adressie a M. Fiat:
Paris, 14 novembre xgoo.

Mon WRvwiend Pore,
C'est avec le plus profond chagrin que j'apprends la
mort du Pere Armand David. J'avais eu 1'honneur de
le connaitie, et le savant comme l'homrne m'avaient
inspire une profonde admiration.
S'ils avaient &t6privenus A temps, la plupart de mes

coll6gues du Museum se seraient fait un devoir de
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venir porter A I'illustre mort et a la Compagnie qui le

perdait, un dernier hommage de reconnaissance et de
respect.
Le devoir n'en est que plus 6troit pour moi, mon
Reverend Pre, de irous exprimer toute la part que le
Musium prend A votre deuil, on peut dire m6me tout
le deuil qu'il ressent lui-m6me.
Le Phre Armand David avait kt6 I'un des correspundants les plus heureux de notre grand etablissement
national. II l'avait enrichi de pikces demeur6es uniques.
Son nom vivra parmi nous comme celui de l'un des
plus chers et des plus d6voues de nos amis.
Edmond PERRIER.

Plusieurs journaux et revues firent l'6loge de notre
confrere. Une notice sur lui intitulie : v Un grand naturaliste basque 2 fut composie en 1929, par M. le clanoine Daranatz, president de la SociWte des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne. Elle est remplie de d&tails
intimes empruntis a des souvenirs locaux ou a des
lettres adress6es par M. David a sa famille. On y voit
bien la physionomie intellectuelle et morale de notre
cher confrere. On la lit avec intirrt.
En 1932, M. le chanoine Paul Fournier, de Langres,
prit pour sujet de sa these de doctorat &s letties : La
contribution des missionnaires franfais au progras des
sciences naturelesauxxxxe et xxe sicles. II parle assez
l~'nguement de M. David. La revue de la Societe des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, dans son numero
de juillet-d6cembre 1933, a donn6 ce qui concerne
notre confrere. Nous en extrayons les passages suivants : <Mis par ses supIrieurs au service unique des
-ciences naturelles, le P. Armand David en fouilla
12

tons les dQmaines avec un egal bonheur. II se rev6la
g6ologue, malacologiste, entomologiste, ornithologiste,
et mammalogiste, tout aussi bien que botaniste et
dans ces divers champs de recherches, il fit les plus
belles decouvertes. Un grand nombre de ses collections
ont WtC perdues, peut-etre la rpoiti6. Malgr. cela ce
qui reste possede une importance de premier ordre.
Le P. David arrive a une forme d'6volutionnisme mitig6
dans laquelle il admet la variation d'un certain nombre
de types, ceux-ci restant indipendants lesunsdes autres;
ce sera aussi la th6orie du P. Heude, et celle de beaucoup
de savants contemporains comme Depiret et Vialleton. ,
Nous regrettons de ne pouvoir citer de cette these de
plus larges extraits. Pour qui veut se faire une idWe
juste du r6le scientifique de notre confrere, il faut la
lire en entier. On sera 6meiveill6.
M. I'abb6 Daranatz dit que dans la maison familiale
de M. David il y a une inscription en basque qui signifie :
"Si vous voulez vivre longtemps, ne me fatiguez pas
trop souvent ". Le pre de notre confrere 6tant m6decin,
on comprend le sens de cette phrase. Si 1'on vent se
bien parter, il faut ne pas fatiguer trop souvent le
m&decin des corps, ne pas recourir trop souvent A lui.
M. Armand David a AtC, lui, un docteur spirituel, un
omdecin des intelligences. On pourrait peut-etre, pour
lui, renverser a phrase lapidaire : Si vous vouez viie
langtenps, fatiguez-moi touvent. Si vous voulez que
votre intelligence vive, se d6veloppe, glorfie Dieu
par I'4tude de ses merveilles, lise souvet les Ocrits
du P. David, fatigues ses livres et es manuscrits. Vyus
y verre% une b eelle me, une volouti forte, un co-sr
d'or, un grand travaillour, une conscienc dWite, i~
grand savant, un humble fils de saint Vincent de Paud.
E4Ouard JROBFRT.
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FRANCE
PARIS
MAIsoN-MtRE, PAIs : AU JOUR LE JOUR
27.novembre 1936. - Fite de la Midaille Miraculuse,
au 140 de la rue du Bac. -Apres avoir chant la grandmesse, dans le cadre et la perfection bien connus de
nous tons, le cardinal Verdier, de retour de Rome, ae
peut s'empcher d'6voquer, avec sa tendre d6votion
pour la Vierge, sa ricente entrevue avee le Souverain
Pontife : il en ddgage une leCon de confiance. * Malgr,
les rudes 6preuves des temps presents (nous oublions
si vite le pass6 que seul le present nous parait rude)
nous devons ktre contents, suivant le mot du Pape,
de vivre i une 6poque ot il y a tant de bies a faire.
L'opposition, l'affrontement des doctrines doit nous
encourager A chasser de notre &me et de nos vies la
mediocrite, la petitesse. » Sur ce theme, A rcouter le
cardinal, A se sentir penetri de tette douce et r6confortante ond&a fopdimisme, on ne pent s'empbcher de
saisir les vibrations de son ime devant les dificultis :
certes il ne peut pas ne pas les voir, mais son large
esprit, sa confiance en Dieu lui permettent aisement
de dominer as dedans et d'encourager inlassablement
nos esprits et nos volontes moins solides, moins rassis
et moins fermes. A couter un chef, on en sort mailleur,
I'on 6vite ainsi les cormencements de panique et l'o1t
accomplit simplement et joyeusement son devoir. C'est
la legoa que Son Eminence tire, et pour les clercs (il a
un faible pour eux),et pour les scenrs dont Ia noble
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vocation s'apparente si fort A celle du pretre : en dfinitive faire du bien aux Anies, leur porter Dieu tout
en se depensant aux oeuvres cliaritables, dans I'obeissance quotidienne et l'humilit6 de son labeur.
Le scir, M. Lampe, predicateur de la neuvaine, rchauffe notre devotion a Notre-Dame de la M6daille
Miraculeuse et redit A la Vierge sa vive gratitude, en
ce 2 oe anniveisaire de sa blessure de guerre : un ceil
perdu le 27 novembre 1916 dans les tranch6es de Monastir, A la c6te 1248.
6 d&cembre. - Dans une cordiale intimite, nous fktons
discretement la decoration d'Orange-Nassauque notre
confrere M. Guillaume Meuffels vient de recevoir de
Sa Majest6 des Pays-Bas, Ia Reine Wilhelmine. Officiellement mandate par 1'6piscopat hollandais, M. Meuffels est charg6 de I'ceuvre d'aide spirituetl aux N&erlandais catholiques qui se trouvent en France, et sp&cialement dans la pl6thorique Region parisienne... C'est
un inlassable d6vouement que le Gouvernement des
Pays-Bas vient de reconnaitre officiellement par cette
haute decoration: la -Lgion d'honneur hollandaise.
Nous nous en rqjouissons tous : car nous savons ou
nous constatons quel imperieux besoin de travail anime
M. Guillaume Meuffels : il ne cesse de se donner aux
ceuvres, de tout genre : c'est pour lui un bain de jeunesse et pour nous tous un moddle d'inlassable apostolat.
Nous faisons aujourd'hui echo A la c6remonie officielle du 21 novembre 1936; dans un salon de l'h6tel
Lutetia, en presence de Mgr Chaptal et de la colonie
neerlandaise, Son Exc. M. Loudon, ministre des Pa,,sBas en France, a transmis cette marque d'estime de
la Souveraine de Hollande.
Signalons A ce propos que nos"confrdres'd'Abyssinie
MM. Jean-Baptiste Bringer et Andre Marsay, pour leur
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dcvouement tout apostoliquc et leur tldtintresse&emnt
au service de l'ambulance hollandaise de Dessie (Ethiopie),ont eux.aussi recu la Midaille de la Croix-Rouge

hollandaise. A leur passage a Paris, nous avons admire les
medailles et les dipl6mes que, comme pr6sidente de la
Croix-Rougenerlandaise,avait signs la princesse Juliana
dont quelques jours plus tard, le 7 janvier 1937, lemariage
princier mcttait A juste titre la Hollande enti&re en
jubilaticn et transport. Noble sujet d'all6gresse et de
joie, A laquelle nous avons pris part d'un cceur large
ct reconnaissant.
Jeudi io dicembre. - L'(Euvre des Ecoles d'Orient
f6te ses 80 ans d'existence. En l'6glise Saint-Sulpice,
il y a grand'messe de rite oriental. Le curieux, l'exotique de la c6r6monie attire une foule nombreuse. La
messe est comment6e par des hauts-parleurs: en tout
temps de telles explications soutiennent I'attention et
satisfont une cuxiosit6 toujours en iveil. Le Cardinal
Verdier, archev6que de Paris est A son tr6ne ; le cardinal Tisserant, secr6taire de l'Orientale, est sp6cialement
venu de Rome. Au cours de la c6r6monie, le cardinal
Baudrillart donne un ample discours, une bonne heure
durant. L'assistance officielle, les nombreux invit6s sont
de marque: amiraux et g6neraux, officiers, 6crivains
et diplomates de tout genre ; leur fonction, leurs voyages
les ont jadis, un jour ou l'autre, amen6s en terre orientale, et ils y ont et6 t6moins du bon travail r6alist. Quant
aux 6vWques et officiants de rite grec, la splendeur varice
et inaccoutumbe de leurs costumes, de leurs insignes,
leurs chants 6sot6riques ajoutent A l'attirance de la
c6remonie : elle se prolonge bien au dela de midi.
Pour le banquet de la f6te offert a une centaine d'invit6s, '(Euvre des Ecoles d'Orient a eu recours A l'hospitali&re Maison-MWre. Dans la salle de reception au
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bitiment neuf du 97 de la rue de Sovres, dans I'intimit6 et la discrttion- de ceans, un traiteur a dresse son
materiel. Cardinaux et acadimiciens, marins et gMarraux, laics et clerge de tout grade prennent place. Entre
autres, discours chaleureux de M. Marin, depute, du
cardinal Verdier... mais tout se passe A huis clos, dans
une atmosphere de cordialith et dans Ie souvenir da
bien deja realise en Orient, et que l'(Eu~we poursuit
inlassablement.
15 dicembre. - Les Dames de la Charit6, en cette
octave de l'Immaculke, viennent prier leur patron et
leur fondateur. Apres la messe de Notre Tris Honori
Pere Souvay (A l'aurore de ses 67 ans) on entend le
rapport de M. Jean-Baptiste Piet, et d'6loquents encouragements au bien prodiguis par Mgr Roger Beaussart,
evWque auxiliaire de Paris. •
A 1'Acad6mie francaise, la seance
17 dicembre. annualle des prix de vertu et des prix litt&raires m6nage toujours un reconfortant regal. 11 est rare que
cette annuelle certmonie ne cotnporte pour la famille
de saint Vincent, sceurs surtout, quelques mentions
ou recompenses. Cette anne-ci, M. Louis Madelin a
pardM sur la vertu. ((M. Madelin, note Andre Thirive, a
une voix magnifique et solennelle, une voix que nos
plres eussent appele odeonienne, une voix faite pour
reciter du DTroulede on du Henri de Bornier. I1 n'6pargne
pas les effets de style sensible et de style pompeux et
il arrive A imposer l'optimisme A ses- auditeurs. D'ailleurs son principal m6rite est de n'avoir pas boud6 devant
sa tache, comme certains de ses devanciers : c'est un
rapport sur les prix de vertu, sur la vertu pratique,
qu'il avait A faire, non pas un discours A propos de mots
et d'id&es. UI n'a. done pas craint de presenter un palmares de laureats plus long que d'habitude.., c'est en
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affrontant un genre si ingrat que M. Madelin a dunne
une preuve de courage et de loyaute. Ce sont encore
1A des formes de la vertu.
Voicd, pour les Filles de la Charit6, trois citations A

cet annuel ordre du jour de la vertu. Si long soit-il, ce
palmares est un surchoix incontestablement: cette
grande somme de vertus cachees et inconnues, nous
sauve et nous garde, quoiqu'en bougonnent les pessimistes maladifs ou les peivers calomniateurs.
Les colonies de vacances sont, depuis quinze ans, une
des inventions les plus'heureuses de la bienfaisance publique
et prive, laique et ecclesiastique. S'il est vrai qu'il y a plus
de chance de crder des Ames saines dans des corps sains, 1'entreprise est a encourager, qui a pour but de faire, quelques
semaines, respirer F'air des bois, des ir.qnt ou des oc6ans a ces
pauvres enfants, jadis tous enchain6s A la grande ville pendant les jours d'&t6. C'est dans cette pensie que vous avez
les prpc6dentes, tant
entendu encourager, cette annie .corre
d'oeuvres de cette espace : les colonies de vacances de I'Union
familiale du Patronage Saint-LUon de Bagnolet,- '(Euvre parisienne des Colonies materelles sociales, cette Cit du Souvenir
qui envoie lee enfants & Mont-l'Eveque et A Seignelay, les Colonies de vacances du quartier des Halle' qui amnnent tous lee
ans A la campagne cent petits bonshommes de ce quartiet
agit6 et, avec d'autres encore, cette (E'wvre de Brighton qui,
fond&e en 1921, a pris son nom de la colonie voisine de Cayeux,
dans la Somme, oil elle est arrivde A envoyer des milliers d'enfants. La lecture du dossier de cette belle ceuvre, que dirige
la seur Rose, semble celle d'un conte-de tfe -- d'une fee que
soeur Rose appellerait la Providence - un conte ob les deux
mondes jouent leur r6le, le milliardaire ar•ricain et le PariMutuel, sans parler des pr6teurs qu ne veulent pas etre rerrboursds, et des bailleurs qui ne veulent pas etre payvs. Appelee
& jouer A son tour son rble dans ce beau concert, I'Acadeirie
vient aujourd'hui le completer.
... Quelquefois, le patronage revet un caractcre assez spcial.
La soeur Chupin, des Filles de la Charit6, a jug@ que les ceuvres
qui apprennent aux filles d'ouvriers A bien tenir leur m6nage
sont excellentes, mais qu'il serait non moins utile de former &
la vie qui les attend les flles de petits cultivateurs ; elle a fondi
ii y a quatre ans, A Bouldoire, pris Marvejols (Loz&re), une
maison rurale qui, si j'en crois les t6moignages, excite d6ej
par ses r6sultats, I'admiration, non seulement de la Lozere,
mais des d6partements voisins, et quant aux bienfaits qu'elle
dispense, jYen crois plus encore les lettres de ses anciennes
eloves, pleines d'une reconnaissance attendrie.
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... J'cn ai tini a\vc lejs .iuvres, mais je me reprodcerais de
n'en pas nommer une encore, parce que, comme toutes les
oeuvres franCaises a I'itranger, elle ne travaille pas seulerrent
au bien de I'humanith souffrante, mais aussi au prestige de
notre nation: c'est I'H6pital tranfai~ de Beth!i~e. Depuis cinquante ans, les Filles de laCharite y soignent. dans quatre-vingtcinq lits, les malades et les infirmes: elles ont, en outre, ouvert un orphelinat et - le mot sonne d&licieusement A Bethleem - une creche ; avides de travailler, sous toutes ses forr es,
au bien des corps et des Ames, i elles font, 6crit Sa B6atitude
le Patriarche, benir la religion et leur pays d'origine .. Nous
ne pouvons en ftre surpris; elles sont, ces quinze religieuses.
les filles de ce Vincent de Paul qni, lui aussi, loin des rivages
francais, imposait la vertu francaise au respect des mecriants
eux-memes.

Au cours de la meme seancc, le secretaire perpetuel
de 1'Acad6mie francaise, M. Rcne Doumic, en son rapport sur les prix litteraires et dans cette rapide revue
d'une bcnne centaine de laureats, consacre un chaleureux paragraphe au Grand prix de langue Iranfaise,
attribu6, en 1936, ? ncs confreres d'Antoura :
Le Grand prix de langue frangaise. institue - pour reconnaitre les services rendus au dehors a la langue francaise ), va
cette annee au College Saint-Joseph d'Antoura (Liban),dont
le sup6rieur est depuis trente deux ans le R. P. Sarloutte.
lazariste.
Depuis la fondation de ce college, qui remonte a plus d'un
siecle, dix membres de I'Acadeir.ie ont ot6 ses h6tes et nous
ont laiss6 leur timoignage. En particulier, pour ne parler que
des morts. Lamartine d&s 1837 dans son Voyage en Oiient,et,
soixante-dix ans plus tard, Maurice Barris dans son Enquie
am pavs du Lerant ont rendu un iragnifique homn-age a ces
missionnaires qui servent si bien la France. Avant la creation
du Collge d'Antoura dans la Svrie et le Liban, en dehors de
l'arabe, on ne parlait guere que l'italien. C'est ce collge qui
a r6pandu dans ces contries l'usage de notre langue et notre
culture.
Le P. Sarloutte est l'une des grandes figures frangaises de
I'Orient. II y est aime et v6n6r6. Des qu'il apparait dans n'importe quelle ville o village, on s'empresse autour de lui. Ainsi
le college dont il a, par son prestige personnel, singulierement
accru I'importance et Faction. est-il un ardent foyer d'influence
francaise. Supdrieur et professeurs completent leurs lecons
par leur exemple: ils font aimer la France qu'ils aiment de
tout leur c'-ur. Ils enseignent, non pas seulement la langue
et la pensee de notre pays, n-ais son Atme, qu'on retrouve dans
toutes leurs paroles et dans tous leurs actes.
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27 dcetmbre. - A l'aube des noces dc diamant de 1'Archiconfrerie de la Sainte-Agonie, epinglons cet entrefilet
de la Semaine religieuse de Paris (x6 janvier 1937).
Cette benediction d'ut vitrail, a la chapelle de la Sainte-

Agnie, evoque le labeur obscur de nos confreres, en
un coin de Paris, dermeurO si pauvre et spirituellement
deshbrite.
, Le dimanche 27 decembre 1936, Son Excellence Mgr Beaussart se rendait a la chapelle de la Sainte-Agonie, sise dans cette
petite rue de 1'Ebre restee si provinciale. II venaity b6nir un
vitrail representant Notre-Seigneur au jardin des Olives. De.
vant la nombreuse assistance qui se groupait autour de ses
pr6tris, Mgr I'Eveque loua dans son allocution cette ceuvre
d'art sobre et tres smr. 11 en tira la grande leoon chr6tienne
qui se degage de la vue de Notre-Seigneur chancelant sous le
poids de la douleur, leqon de rdaignation et d'acceptation des
soufirances en esprit de p6nitence.
Mgr Beaussart n'avait pas voulu mesurer son temps : arriv6
apres la messe des enfants, il leur adressa quelques mots, puis
se rendit avec eux. en une procession qui rappelait celle de la
premire communion, a la salle des (Euvres, rue Boutin. LA,
M. I'abb6 Schitz, entour6 des membres du conseil d'ad - inistration de la Soci6t6 immobilidre, lui presenta les organisations qui gravitent autour de la chapelle : 6cole libre de filles
(xoo 6lves) que dirigent des maitresses d6voudes : groupes de
sport, scouts, chorale Sainte-C4cile. si apprecide de tous les
fiddles, cercle de jeunes filles qui co npte deja une soixantaine
de membres. Entre les 6glises, assez 6loignaes, de Sainte-Anne
et de Saint-Dominique, l'oeuvre qui s'accomplit dans ce quartier a 6te presque entierement suscitee par ce centre religieux.
Comme le dit en termes chaleureux et unanimement approuv6s Mgr Beaussart, ces r6sultats sont le fruit de l'activit6 sacerdotale que des pr6tres de grand zele, dont M. l'abb6
Schgtz depuis 1918, ont consacree, apres les PWres Lazaristes,
a ce coin de Paris, devenu le sanctuaire parisien de la devotion
au Cceur agonisant de Jesus:

re janvier 1937. - Avec les vceux traditionnels tels
que, pour nous, les determine le Coutumier, nous entendons le soir la Circulaire de Notre Tr&s Honor6 PNre.
Avec le tour d'horizon vincentien sur le monde et ]'ann6e 6coul6e, nous y cueillons de piofitables lemons qui
s'imposent A nos filiales bonnes volont.s.
e de l'annee nous voyons
Durant cette premiere journi
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rapidement passer quelques confreres des Etats-Unis
qui, debarques du Normatndie, en ccmpagnie du cardinal Dougherty, archev&que de Philadelphie, se dirigent
hativement vers Manille, pour le "prochain Congais Eucharistique International (7-14 fivrier).
17 janvier. -

La Journee mariale annuelle de la

Region parisienne reunit aujourd'hui plus de 3.5o0 Enfants de Marie parmi celles que dirigent les Filles de
la Charit6. Le main, an I40 de la rue du Bac, dans
]a chapelle de la Reine du Ciel, done de toute logique
celle de ses enfants, les Birets blanes se piessent avec
une ardente et juvenile d6votion. Suivant l'esprit unificatem de la liturgie bien comprise, la messe .dialoguee
les groupe autour de la Vierge et leut insuffle des rtsolutions et des pensies d'apostolat. C'est sur ce theme
et ces consignes que la r6uniot d'tude leun d6taille
leur devoir, leur mission.
Le soir, b.14 heures et demi, dans le gynmiase municipal de la Salle Huyghens, c'est I'entassement,savant
de ces 3.500 dilegukes, tout hetreuses de sesentir etsemble'et bouillonnantes de vie. On le comprend aise'
ment lors de la saynite-revue, compose pout la circonstance. Elle nous pr6sente des Enfants de Marie
dans le style et la mode 1840 : empetrkes et gentiineit
cr6moiiieuses sous d'amples jupes et des jupons a pinsieurs ktages, avec des coiffures en corbeilles de fleuis
et de fruits, qu'accompagnent de menus colifichets.
Au moral, solide formation certes, mais fermie, crain;ive, toute en modestes et ravissantes vertus d'interieur...
A c9te, leurs soeurs de 1937 ; costumes d'une ligne sans
aucune complication; robes mi-courtes (nous les avins
recemment oonnues plus audacieusement icourties);
coiffure sans ampleur : aujourd'hui dans la salle, le
beret blanc, tout a l'heure dans Ia vie quotidienne le
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calot suisse, ou les ingenieuses et multiples variations
de la toque. Sous ces variedts de costume c'est nDanmains un mrme esprit qu'animent une solide d6votion
a. la Vierge et les vertus de la jeune fille profondement
chr6tienne. La saytte-revue souligne finement tout
cela: I'assistance entiere (psychologie avis6e) reprend
en chaeur, sur les airs populaires de vieilles chansons
francaises, des couplets de circonstance A la louange
du matro, des retraites felmies, de 1'lecticitd, des adoratioas noctuines an Sacr&-Cceur de Montmartre, du
bret blanc, de notre temps, des Rayons et de I'apostolat: d'oix cette nouvelle croisade:
Autour de nous les ames en d6tresse
Cherchent partout un sublime ideal

Pour les gagner, ah !que notre tendresse

LIve bien haut 1'6tendard marial.
Reine des cieux, nous avons ta promesse,
Les eafants nes d'un desir de ton coeur
Conserveront 1'6terelle jeunesse
L'lan, la gaiet6, la ferveur.

C'est vraiment tout cela : la jeunesse, Yl6an, la gaiete,
la ferveur. Meme distrait, le spectateur, parmi de
multiples et heureuses constatatiois, se doit de souli-

guer ce que l'ordonnance purement matirielle de ces
amples rvunions demande de divouement. Le Secretarist des (Euvres, efficacement second6 par la bonne
volonti genirale, se d#pense a ce pers6verant et meritoire wontage: seas pratique de I'organisation; il ne
faut rien laisser a I'imnptvu et deseendre aux ditails
les plus menus; conserver I'ceil ouvert et une patience
aimable, doubles d'une souriante fermet4, dominatrice
de tout 6nervement. Ainsi preparie et maintenue en
cette chaude atmosphere, la s6ance continue ; nous entendons, amplifibe pat les hauts-parleurs, la voix et
la solide conference de M. Willemin : la Sainte Vierge
dans notre vie de jeune file. Doctrine sans mievrerie,
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nourriture substantielle pour la vie des Ames jeunes,
preparces au bonheur par le devoir chretiea.
C'est cette recherche du bonheur que souligne un
chucur parle; encore cette avisee collaboration de la
salle tout entiere qui, le texte en main, martgle la trame
du dialogue. Vu a la lkgere, la teneur pourrait paraitre
un peu abstraite: il y a celles qui cherchent leur plaisir
(icharpes roses); celles qui manquent de conscience
(charpes vertes); celles qui ne songent qu'A elles
(icharpes jaunes) ; celies qui voient tout en noir (&harpes mauves) ; il y a enfin, pour donner la lecon et meneuses du jeu, les Enfants de Marie: (jupes bleues,
blouse et beret blancs). Tous ces groupes dansent, parlent, evoluent dans une symbolique qui doit plaire, qui
plait sirement a l'esprit fMminin. De tout temps, le
fait est blen connu, le symbolisme plut aux femmes.
Leu; esprit empzess6 et fervent aima et anima la signification stylishe et abstiaite du langage et des aimoiiies
inigmatiques. Cela nous remet en memoire quelques
exemples ddlicieux que, dans le passe, l'histoire nous a
legues. Ainsi la noble Blanche de Castille pour interpreter son id6al de vie choisit un lis, au calice penchM,
avec la devise: Lilium inter lilia : un lis paimi les lis.
Claude de Bretagne animait l'hermine de cet aveu
lIger : Candida candidis : pure paimi les pures. Louise
de Lorraine, femme de Henri III, adopta comme emblkme un cadran sous un soieil qu'encerclaient ces trois
mots : Aspice ut aspiciar: regarde-moi afin qu'on me
regarde; ce qui est d'une suave coquettefie. La duchesse de Lesdiguieies, par un concours de curieuses
circonstances, est jeune grand'mere a vingt ans; spirituellement, elle adopte comme devise un orangei
charg6 de fleurs et de fruits, avec cet aveu : Le fruit
n'enpeche point la fleur. Mm e de Tallien ornait le d6cor
familier de sa beaute jalouse d'une rose mi-effeuillie,
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avec la legende: Le mechant n'y voit que Il'pine. L'infoitun6e Marie Leczinska choisit poui embklme une
corbeille de lis et de roses avec ces touchantes paroles
qui refl6taient A la fois sa iesignation, son divouement
A la France et tout ensemble la tristesse de son existence sacrifi6e : Tout pour eux, tout pour eles. Marie
Stuart, veuve inconsolable de Francois II, avait adopt6
comme embleme une tige de riglisse dont la racine
cache mysterieusement la douceur de son suc. Reserve
discrete que soulignait la devise: Ce que fai de plus
doux est cachI dars la terre. Anne d'Autriche c6lebrait
adroitement et sa beautI et son attachement au Roi,
en figurant sur ses armes une lune naissante au coucher du Soleil, avec ces mots liminaires: Per te non
tecum : par toi, non avec toi. L'orgueilleuse dame de
Coigny fait peindre comme emblkme une rose 6panouie
qu'entoure un foisonnement d'abeilles et de papillons
et qu'encadre cette devise suffisate : Voild ce que c'est

que d'dtre rose. Valentine de Milan, veuve attrist6e,
gravait comme embleme un chantepleure que dominait
la sentence: Rien ne m'est plus, plus ne m'est rien.
Enfin, grave et riche d'enseignements, la devise de la
mysterieuse Catherine de Mdlicis : Ardorem extincta
testatura flamma: la flamme bien qu'6teinte prouve
l'embrasement ; ce qui demeure d'un beau symbolisme.
Dans la salle Huyghens, le chceur parle nous 6voque
ces rapprochements; il est incontestablement moins
inigmatique, moins concentre, car il a du concret, mais
il procede de la meme veine de symbolisme...
Apres un mot tout paternel de Mgr Cr6pin, teint6 de
finesse normande, l'assembl6e se rendit & Notre-Dame
des Champs. L'eglise est remplie, litteralement bondee,
et de par ses portes grand ouvertes deb:)rde sur le
boulevard Montparnasse. Un bref salut du Saint-Sacrement; et ce fut la dislocation dans la nuit; mais les
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ames, 6clairees et tonifies par cette jourm

e mariale,

savaient mieux leur devoir et emportaient joyeuses
des provisions de courage.
22 janvier. - Aujourd'hui, a Brux-dls-, a l'Universitk des Annales, le R. P. Pierre Sanson,oratorien.,redowe
sa conference de Paris du 23 novembre dernier, sur
Monsieur Vitcent ni bourgeois ni communist. L'oratour bien conn, dont le timbre de voix vibre epchanteur, dans une action toujours tres etudike, Avoque 4
nouveau, entrem4~le de verites ternelles, cette iuage
de la soci6tk du temps de Louis XIHI

Dans l'ample galerie des portraits de Monsieur Vincent comment h6siter a faire figurer dans mo AS•nak
ce charmant tabieau de notre Pere ?
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs.
Dans la preface de Thirlse Desqueyroux, oht M. Franqois
Mauriac pr6sente an public son hrolne pet-4tre la pius douloureusement atrrce, le c6l1e

xomnaaier a laiss6 kchapper

un aveu que je n'ai pas entendu sans quelque surprise.
a Beaucoup s'etonnetot, dit-il, que j'aie pa imaginer we
creature plus odieuse encore que tous mes autres hero§, Saurais-je jamais rien dire des stres ruisselants de vertu et qui
oat le coeur our la main ? Les curs sur la mais n'oat psa
d'bistoire. a
Boutade d'auteur ! Sans doute. Quoi qu'il en soit, par elle
s'exprime, use fois de plus, cette sbrte de fatalit6 httdWai
coatre laquell il semble vain de se dxesser, taut Qo la taiut
pour insurmontable.
Ayez la curiosit6 de recenser dans I'Euvre des Qmaaeiers
et des historiens de talent les heros qui tenterent leur plume :
le pourcentage des a cceurs sur la main , pris par eux comme
sujet d'4tude, attindra-t-il un poor cent ? Dans la vie litt6
raire comme dans la vie tout court, 14 vertu ne fait pas recette.
Poartant, ne vous apparait-elle pas comme a moi-meme, un
pea tragique, cette quasi-impuissance confess6e par l~ talent
a faire prendre quelque inthret a I' tude d'un Wtre boo et sans
tares ?
Et cependant, o'observation de cette chose priciease, rare
et quoi que le monde en pense, aimable, qui s'appelle le a bien .
exige des dons de psychologue tout aussi aflines que I'observation du ma. Dites-moi, n'est-il pas plus passionnaot k
decouvrir, ce fameux - bien a qui a tant de peine a emerger
de cette mar6e du vice, oh les 6crivains s'entetent a nous plon-
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ger et replonger ? Sans doute craignent-ils que nous venion$
& oublier trop vite la r6alitk mauvaise si proche de nous quand
elle nest pas en nous.
*

*

Mesdames, Messieurs, disonsle bien haut : les a cceurs sur la
main b ont une histoire, et parfois une palpitante histoire. En
voulez-vous une preuve ? Cette societe du temps de Louis XIII,
que Mn" Yvonne Sarcey s'est propose cette annie de faire
nun 6tre
revivre. nous offre l'occasion de nous interesser
« ruisselant de vertu i.
Quand j'aurai ivoqub sa figure aussi fidelement que possible, je vous laisserai le soin de conclure si une heure passee
en compagnie d'un saint ne vaut pas, pour notre sante morale,
et meme pour l'agrdnent de notre esprit et de notre coeur, les
heures toujours un peu louches pass6es ed tete-a-tte avec
quelque h6ros du vice.
Les cceurs sur la main ont une histoire ; parfois mime, par
l'importance de leur r6le exterieur, ils contribuent a 6crire
1'Histoire - l'Histoire de la France, par exemple -- et, dans
cette Histoire, les pages les plus pures, celles qu'un esprit bien
n6, quele que soit la couleur de ses opinions philosophiques

et religieuses, ne manquera jamais de savourer.

Et j'ajoute : les coeurs sur la main out une histoire, ceuic de
la race d'un saint Vincent de Paul notamment, courent I'aventure entre toutes la plus hasardeuse, celle qui, etant donn4 ce
qu'est l'homr.e et ce qu'est le monde oi il 6volue, semble une
gageure, je veux dire la grande, la vraie et la belle aventure :
celle de la charite.

ICi, vous m'arretereza sans doute. Eh quoi I la charite, une
aventure I Cela renverse quelque peu les notions habituelles.
N'est-ce pas, en effet, sous I'aspect d'une a vertu * qu'elle s'est
toujours juaqu'ici presentie au monde ? Et n'est-ce pas sous
I'crt# * que 1'Eglise et la morale traditionnelle
le nom de
i'ont toujours d6sign6e ? Et dans ces notions classiques, rien
ne laisse supposer qu'il s'agisse d'une aventure.
Eli 6tes-vous bien sirs ? Et la charite ne serait-elle pas prdcis6ment une vertu dans la mesure oi elle est une aventure,
une aventure comportant, comwe toute aventure, risques a
ce qu'il s'agirait de tirer
courir et h6rtisme it d4ployer ? Voii3
an clair, dussions-nous, pour penser juste, bousculer un peu
certaines idWes revues. Or, pour penser juste sur ce chapitreb
ne nous perdons pas dans les theories, mais allons droit a la
vie, et 1a oi elle se eoecr6tise le mieux ; a telle vie d'homme.
A regarder vivre celui que I'on a nommi - I'aptire de la
oharit4 . de 1581 a I66o, c'est-a-dire tout au long de ses quatrevingts anones d'existence, de la Renaissance dselinante au
plein 6panouissement du Grand Siecle, sous trois rignes il-
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lustres, i travers les peripeties inherentes A uine destinee, enclose entre une ctable des Landes et le Conseil de conscience
de la reine Anne d'Autriche. nous allons saisir l'essentiel de ce
que je me suis permis d'appeler : la grande aventure de la
charit6.
Et qui sait si, par surcroit, le cas de M. Vincent ne nous
am6nera pas logiquement i d6couvrir une 6quivoque particulierenent grave dans notre sociUt6 contemporaine, si artificiellement divis6e en deux grands camps ennemis, et ne nous
obligera pas a d6noncer comment bourgeois d'un c6tW, prol6taires de l'autre, tous, a leur mani6re, refusent de vivre la
grande aventure, et portent ainsi atteinte a la vie mime de la
sublime charit6, seule sauvegarde, cependant, d'un monde en
pleine d6tresse.
Voilk, Mesdames et Messieurs, ce que je vais rechercher en
vous contant simplement une belle vie, tout en y melant, a
I'occasion, un peu d'Histoire.
*

Au d6but: d6cor d'eglogue.
C'est par une pastorale, en eftet, que commence I'histoire
de notre h6ros. Mais ce n'est pas une pastorale d'op6ra-comique,
veuillez le croire ; 1'epoque ne se prete guere aux jeux et aux
ris classiques des bergers i la d'Urf6.
La guerre, la hideuse guerre civile sdvit sans relAche, et si,
pour son bonheur, le petit village landais de Pouy, aux confins des Landes et de la Chalosse, ne voit pas d6ferler comme
ailleurs les grandes hordes armees, il connait nbanmoins, comme
tout village voisin du B6arn, les incursions d6vastatrices de la
soldatesque, les imp6ts incessamment lev6s par son seigneur,
les recoltes rares, es troupeaux voles, et la misere atteint, en
cette triste 6poque. tous les villages des campagnes de France.
Vincent, le troisieme fils des paysans Jean et Bertrande
Depaul, est le berger de cette pastorale. En ces jours m6kancoliques, sagement, ii conduit les moutons an paturage, les
pores i la gland6e. Qu'est-ce au juste ce petit paysan de 5 i
8 ans au cours des annees oh il accomplit cette humble tAche ?
La tradition nous renseigne fort pen, mais suffisamment, cependant, pour que nous puissions voir s'esquisser le d6but de la
grande aventure. Ainsi:
La mesure de farine paternelle n'est plus entikre et bien
tass6e quand c'est Vincent qui a 6t6 charge de la rapporter
du moulin. Un pauvre homme 6tait sur le chemin: fallait-il
passer outre sans pr6ter l'oreille
-sa demande, d'autant que,
prudent, le petit bonhomme n'a pas tout donn6, et a su r6server
la forte part pour la maison.
Geste d'un bon petit cceur tout simplement, dira-t-on:
mais analysez bien la rialith. Au fond, petit drame. Un pauvre,
un vrai pauvre qui donne de son n6cessaire, ce dont il vit,
a un autre pauvre, avez-vous song6 i
Ialutte intbrieure et
au risque que cela comporte ?... Mais passons, d'antant que
I'aventure n'en restera pas la.
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Dans une autre occasion, clle se corse, et, tout en re"tanit

dans sa materialitd a l'chelle de I'enfant, elle s'oriente ddji
diliberement vers les hauteurs. U'n jour, trente malheureux
sous, une vraie fortune pour le petit gars, lentement amasses,
sont pr6cipitamment vides, du chiffon ob il les avait serris,
dans la main d'un vieux qui qu6mande. Vincent, cette fois,
a tout donn6 : il ne lui reste plus rien. Je me trompe : il
lui reste une emotion doublee d'une inquietude. Un peu 6tourdi
de sa ginerosite folle, il cherche la r6ponse a faire a la question
qu'on lui posera a la maison quand la disparition du trtsor
y sera connue. Et c'est, sans doute, au pied de son vieux chene
crenx, ou il a nich6 pour lui une image de la Vierge, qu'il va
rever a i'absolu et
1rl'irreparrable de son geste.
En raccourci, nous avons 1i, en ces deux faits, les donn6es
principales de la grande aventure. Mais n'anticipons pas.
* *

Comme tons les parents, les Depaul songent a l'avenir de
leurs enfants, qu'ils voudraient aussi brillant que possible,
A tout le moins exempt des miseres qui furent leur lot. Puisque
Vincent, par son esprit fort 6veill6, tranche vraiment sur
ses cinq freres et sceurs, pourquoi ne s'imposerait-on pas de
gros sacrifices pour le faire .6tudier ? On vendra une paire
de bceufs et, malgr6 les soixante livres . verser annuellement,
Vincent sera conduit, vers neuf ans, A la ville d'Acqs et confi6
aux Cordeliers.
La vie proprement paysanne du petit homme est djia termin6e. A l'enfant des champs, un clerc va succider.
J'ignore, Mesdames et Messieurs, vos opinions sur ce geste
des parents de Vincent. Peut-etre estimeriez-vous, si vous
ne connaissiez en gros I'histoire de notre saint, que les Depaul
sont des fous, des orgueilleux ? Peut-etre, si vous aviez Wt6
en mesure de le faire, leur auriez-vous represent6 qu'ils exposaient leur fils a devenir un malheureux, un d6sax6 de plus,
que berger il 6tait, berger il devait rester. Ah ! comme vos
paroles auraient eu besoin d'etre pesies ! Songez aux consequences qu'elles auraient pu avoir si elles avaient pr6valu
contre la volont6 obstin6e des Depaul!
An college, Vincent travaille si bien que, trois ans apres
son entree, un juge de la ville, M. de Comet, le trouve assez
savant et assez raisonnable pour servir de pr6cepteur A ses
enfants : il a quatorze ans. Vincent accepte le prceptorat.
tout en continuant ses 6tudes. Celles-ci achev6es, il faut lui
chercher une carriere qui lui permette de r6aliser les esp6rances
du pare Depaul.
SM. de Comet s'y emploie et pousse son prot6g6 vers les
ordres. Les ordres ! En cette curieuse 6poque, ils font figure
de carriere enviable sans grande exigence de vocation. On
devient homme d'Eglise, comme on entre dans une vaste
administration. Les places, les beWnfices sont nombreux et
r6mun6rateurs,
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Vincent h6site, cependant: h6sitation dont il est difficile
de d6meler le motif exact. Est-ce crainte de s'engager par
cette voie dans une aventure,ou plut6t manque d'attirance vers
un 6tat dontilnecomprendpas encore bienlasaintet ? Penchons
pour cette derniere raison, puisque, dans des lettres poet6
rieures a ce mois de dcembre i 596, on il consent A recevoir
les ordres mineurs, il 6crit, & propos do sacerdoce:
* Pour noi, si j'avais su ce que c'est quand j'eus la t6cmritA d'y entrer, j aurais mieuxaim6 labourer la terr que dt
tat si redoutable .
m'engager dans uni
- Voilh bien, ddjb, le desax6 qui parle, me direz-vows.
Attender, ne triomphez pas trop vite! et voycns plut6t.
a travers cet aveu, I'homme ddjt conscient de s'tt#e engage
dans quelque chose qui le depasse, et qui menace peut-etre.de
d6vorer sa vie.

Mais, ici encore, 6vitons d'enjamber sur les faits, car la
collusion d6finitive entre la charit6 et son apotre va nrettre
des annues a se produire. Pourquqi ? C'est qu'entr elle et
lui se dresse un obstacle redoutable, capable a lui seei, de
faire tout avorter.
Cet obstacle, nous le connaissons tous, c'est ce personnag
cach6, mystOrieux, encormbrant, qui exerce sur cha#u de nons
son implacable tyrannie, celui qui s'afinr.e chez l'un avee une
grossiere 6vidence, chee I'autre avee une habiletM subtile :
c'est le fameux a moi n, qu'k la suite de Pascal nous qualifions
peut-Atre de haissable; mais sans en etre aussi eonvaincus que
lui, assurtment.
Est-il neessaire d'insister beaucoup pour vous faire mesurer
la grandeur de l'obstacle ? Non, car vous aves tons e.p6iimeant les ravages de sa dictature secrete.
Souvenez-vous. C'est lui qui, en telle on telle circonstance,
a clam6 imp6rieusement son droit . la vie i c'est lui qui trouve
le devoir lourd, dispendieux, ot insinueue qe le sacrifice ne
paie jamais son homme; c'est lui qui a dilibdrtment barr6
la route a la gdn6rosit6 qui demandait son refoulemeat. .
Vous rappeler ses m6faits, c'est vous rendre indulgents &
Vincent, dont le i moi * vent, lui aussi, sa place an soleiJl
et va orienter le pauvre clert vers le seul ideal qui semble prsentement valjir a.ses yeux. Rbussir & s'organiser une bonne
petite existence paisible, d'oi sera exclu tout impr6vu aventureux, et oil ii demeurera dans une bienheureuse sicuritki
exempt des besognes par trop rudes, a l'abri des tracas et
des histoires, et cela en restant, ndanmoins, fort honnrte
homme.
Vous reconnaissez la I'id6al type du bourgeois de toute
6poque; pour qui la vie n'est surtout pas un risque t courir.
Vincent, qui semble Ia comprendre ainsi, ne songe dopn, prdsentement, qu'A se bien d4brouiller pour s'assurer I'honnteo
retirade a, - le mot est de lui, - laquelle, au pays, lui permettra de vivre en paix.
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Et le boa gargon de bfcher pour prendre ses grades de
thbologie et recevoir le sacerdoce. II a dix-ueuf an•,
Le ddsir ne lui suffit pas pour lui assurer an 4tabissement
meme modeste. Pendant quatre annees, il marque le pas,
tant H Bordeaux qu'& Toulouse, fait de l'6ducation, ticat un
pensionnat. toujours . l'a•fit de 1'occasion propice. Mais
1' bonnete retirade ne se dessine pas, Multiplaat les 4dmarches, il passe nn joar a cot6 de la r6ussite importante
(pensez done, un 6vach6 1); senlement, ii rate I'affaire, faute

de capitaux

Enfn, la fortune commence a lui sourire : une vieille dame
lui aldgu6 unepetite somme, de quoi lui mettre le pied 4 1'6trier,
mais il doit courir apres le garnement qui detient illicitement
a Marseille, les trois cents 6cus legu~s.
Or, Vincent a des dettes, la route est lougue et le voyage,
fort onureux. Qu'importe! 11 faut reussir. Donaant done
quittance an scrupule, il part sans payer ses dettes; bien mieux,
pour se procurer de I'argent, il vendra le cleval de louagq
dont il a us6 pour faire une partie de la route. A des temps
meilleus, le luxe de la rectitude de la conscience. Et le voiti
coupable d'une escroquerie qui, aujourd'hui, reliverit de
la correctionnelle.

- Eh quoi I dine-vous, est-ce bien iAle giand charitabte
dont vous avez mission de nous parler ?
Lui.mmee, Mesdasmes et Messieurs. Avais-je tort de vous
soutenir, en commen~ant, que les coeurs sur la&nain a peuvent
avoir une histoare ? En tout cas, en le voyant s'enfir un pen
comme an voleur an galop du courrier-poste, noes pouvons
dire que, s'iI pread in d6part pour l'aventure, c'est peut-Wte
amis certainement pas pour clle
pour cale de l'arrivisne,
de la charit6.
Les faits, cependant, tentent de contrarier ses midiocres
vis6es, La Providence a parfois de ces attentions, que nous
prenons, les trois-quarts du temps, pour des catastroplhs.
L'air est 16ger et le soleil grille le port de Marseille a blanche,
quand Vincent, lest6 de ses trois cents 6cus, voit, sur le bateau
qui le ram4ne c en Narbonne P, la vie lui faire meileur visage.
Plus de crainte : bien amorc6e par I'aubaine do h6ritago.
son existence en Gascogne pourra se d6rouler sans heurts
et lui permettre de fournir, de bout en bout, une honnete
et tranquille. carriere d'homme d'¶glise.
.
Mais, qu'y a-t-il, quels sont ceo cris, ce bruit
Canonnade, abordage brutal de brigands turcs, dipouibL
lement en Barbarie, notre homme mis en vente comme esclave.
deux ans de captivit., voili la reponse de la vie an candidat
A I'r honnate retirade ,.
*
*

*
*
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Si Vincent, en Barbarie, a le mirite de garder la puret,
de sa foi au milieu des ren6gats, et la puret6 de ses mceurs
en d6pit de l'ind6niable fascination qu'il exerce sur les femmes
de son maitre, ii garde aussi, h6las ! tout entiere, sa modeste
ambition.
A Rome, oh il debarque, ayant r6ussi A s'enfuir, oi le retrouvons-nous ? Dans la foule des clients des pr6lats romains,
en train de faire sa cour aux puissants distributeurs de pr6bendes. L'effort n'est pas,du reste, sans r6sultat. Mis en avant
par le vice-l6gat, il est envoy6 en mission officiellepar Paul V
an roi de France, a Paris. II s'y fixe et, comme une bonne fortune en attire une autre, le b6nwfice convoit6 lui tombe enfin
de ses protecteurs. Bien plus, on l'attache en qualit6 d'aur6nier
a la maison de la reine Margot. Le voilh done bien en selle,
et, s'il est encore un pen fidele a la m6tre ligne, sans doute
le verrons-nous cardinal quelque jour prochain. Jean et Bertrande Depaul avaient, d6cidr6ent, bien mis6 sur leur troisifme tils.
Eh bien, 6 contradiction toujours deroutante du coeur
humain ! c'est a ce moment mime, propice entre tous a son
ambition, que Vincent choisit pour rompre a jamais avec elle.
En quelques mois, il a perdu le gott d' r. arriver v et ne
veut que passer inapercu. C'est A l'h6pital ou chez les pauvres
que vous devrez maintenant Ialler chercher. Que s'est-il
done pass6 ? En apparence, rien d'extraordinaire. En r6alit6,
une vraie revolution d'Zare; un homme, un pretre selon le
cceur de Dieu, Pierre de B&rulle, le fondateur de l'Oratoire de
France, est entr6 dans sa vie.
BNrulle, sous le paysan d'apparence fruste (Vincent, vous le
savez, n'avait rien de ce que nous appelons la distinction,
s'apercevant un jour, dans une glace, ne s'est-il pas 6cri6 luim6me: ' Oh! voyez done le pros maroufle») B6rulle, dis-je,
sons ce maroufle, a devind, du premier coup d'oeil, I'homme
destin6 a une carriere prodigiense. II l'initie B sa doctrine.
*
*

*

Que n'ai-je le temps ici de vous exposer les grandes lignes
de cette doctrine autour de laquelle se developpera cette
splendide ecole francaise qui sauvera, au cours du grand siecle,
et jusqu'a nos jours, la spiritualit6 chr6tienne de I'intellectualisme aride oh elle risquait de sombrer ? Rappelons-nous
seulement ceci :
Berulle a discern6, dans Le Nouveau Testament, une idee
infiniment feconde, illuminatrice de ses 6crits et de sa vie,
a savoir que Dieu est avant tout amour, charith, c'est--dire
bont6 qui se donne, et qu'il nous faut le reconnaitre et I'aimer
effectivement, comme tel, et cela en d6pit de tous les scandales
de ce monde.
II 6crivit son livre des Gr'ndeurs de Jesus, afin de montrer
que les mysteres chr6tiens, bien loin d'4tre des nerveilles
accomplies en quelque sorte arbitrairement par Dieu, jouant et
jouissant 6goistement de sa toute-puissance, ne sont rien
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moins au contraire, dans leur fond, que la vie intiume de Dicu
meme. qui, par le Christ, non seulement se revele a nous,
mais se communique A nous pour que r6ellement nous en vivions,

en sorte que nous somwes introduits dans la famille divine a
titre meme de fils.
Devant la revelation de cette bonti divine, qui en JesusChrist prend son corps, et en Lui, se livre, jusqu'a I'ir.mo
lation sanglante, Vincent est pris aux entrailles. Attire pal
elle, sollicit6 p;r (ll1 du fond mene de son 6tre, que pouvezvous attendre de lui, sinon don pour don ? L'amour appelle
I'amour. A son tour, Vincent va se donner a cette bont6 foncire qui seule lui explique la vie, de manikre a satisfaire son

intelligence et son coeur.

Adieu 1' u honncte retirade ! Exigence contre exigence !
II va 6changer les iresquines reclamations de son amoin contre

les exigences brfilantes de la charit6 de son Dieu : au Verbe
incarn6 dont B6rulle a si rr.agnifiquement chant6 les grandeurs,
Vincent adhere de tout son etre.
- Nous voici, pensez-vous, en pleine brume mystique.
Peut-4tre serions-nous menaces de nous y perdre quelque
peu, si nous n'avions affaire au r6aliste qu'est Vincent de Paul.
Deux ans lui suffiront pour traduire, dans le langage clair
de Faction, la mystique un pen hermntique, mais si profondement humaine, d'un Berulle.
*

*

*

En effet, avec une intuition sure d'elle-minme qui fait partie
intbgrante de son g6nie religieux, Vincent, sans hisiter, va
droit a l',xigence fondamentale de la religion du Dieu de charit6,

exigence qui n'aura, sous toutes les latitudes, h toutesles ipoques,
des catacombes aux cath6drales, et des cath6drales aux salles
ties patronages de nos banlieues rouges, qu'une ligne de conduite et d'action : voir dans lous les Iommes des fits de Dieu,

qu'il faut, comme tels, adopter, traiter en freres, comme d'autres
soi-meme.

La charilb fraternelle, base el exigence fondamentale du chrislianisme...
H6las !... H6las !...
Si cette notion est la colonne centrale de l'edifice chr6tien,
n'est-elle pas dans un trop grand nombre de consciences,
une colonne effondree, briske ?
Combien de pratiquants qui se glorifient d'etre des , bien
pensants ne manqueront pas de s'accuser de peccadilles,
mais oublieront de commencer ainsi leur confession: a J'ai
pech6 contre Dieu en pechant journellement contre les hommes,
ses fils, mes freres x, n'ayant pas compris qu'il est moins mortel
pour une Ame, par exemple, de manger de la viande le vendredi
que de d6vorer son prochain a pleines dents !
Et ne dites pas qu'en parlant ainsi je fais bon march6 des
commandements de 1'Eglise. L'IEglise, elle serait la premiere

a. tjla d1apeaer icent fAs de :es k" c tenermes imans Car me
peat uV-a d:sipenser deoI vogaiaani de A cCazae eav"es vrs
fresea. :a «sks
qf&
scie!.l
Et coament. d aAeiiwer ie powrait
ei:e. avti qu ei est la gardrwiae de ia ioi e-vangehi
e, lM o
la prmaautt
de la charrti faternele est afiraie a chaque
Ra.ppeiez-ous la parabce da bon Samanainu
, et aasi
cente recommandataw : * Si, pcrtant ea oftrladiie a Fa'une
ta re ,ime- que tea
n ere a queiqaecha~e cmmoe tai, aN e i
tra
.AIrande et va d'aibrd te ricuciher avec toe fnre:*

Et k mot de sa~ t Paui:

QuAand je djstribeeai*s tos mes

ben, %sle a'au pas ia chanri. je -aUs coiame
et one ctymbae retentrssa~ e .
S

Baarain soonant

S

Mesda»mes, Messegurs, a'auraaise riessi. a propos de Vacevt,
qu'" voas mqaieter an pea sor Ite rapport &traitqui lie ces

deux termes : rehgin et chantf frateaee, il valait, poor les
in* et per les astres, de n~os deranger. En tes cas, vous
seres mamtreant. mxaB X prepares a compreaixe qu'aa est
food6 a parlr d avearen quand iA s agt de Ia chari-.
Ea etieS, dicicder an jour, comme incent que, prc que es

htCames som
a de li de D .ea,
je dois disomais tuaiter monme
an fr6e, Le grand et Finime; le malade et h•tar•
ce; i de

'ste come cehi des champs ; le iif et I'-tranger; I'hxomme
an poxag fetnn et lIhomime au doigts crochus ; celii qui me
hait et cet antre qui m'abadonne; celai dont je suis larictime, celie dont j'ai t6 ieionet, Mesdames et Messiemrs quelle

avsaetre qae&e sisgulire avenarre
eoi ! Parte que les boammes soat des fis de Dies et mes
frAes, an ie doerassr
Es
lears depens. je vais peat et'e m'etposer a pFdre ma fortane a lear prot ! Ak lie d'emayer
icd'aoasr sis

merni lear hanin

ijuste, je vais m'emposer an

nsque d'eae ecrash par ele, mais aasi ea succombant sos
sea cops de la chasser de learcr
cm ! A

je vais is

servir

Mesdames.
avesarue !

lieu deme servir 'eux,

jusqu'aa sacrice de moi-mme.

Messiers,

quele

aventure, quele

singulike

Qoi ! Parce que i'ai appris du Christ que les bhoi•ma
so
les fis de Diez, mes freres, me voiba, moa, a cmfxtableet
instali dans la vie, mis en
eadeeme
de saciner i ctte eoirpEnr
tranqwiliE,

beanti, confort, amour !

iesdaames.,

lgieurs,.

quele aventare, queue sigulire aveature i Que cette adoptia
fiaerelle qui me debsquae de ma saanoai
de aivilig6e
et me presse, par e~eple, i je sins la,mdatrie de 'Uaivwrswa

des Anaies;, d'ajouter a toutes les ocncpatons de ma via

de mve de amiale toot le poids de soucis, d'aagoies qaentalinernat la creation, Vorganisaton d'une dizaine de MasoPS
Claires, grace aaruelles des ctades c
etas Centaines d'eafyats
menaces, seront satnis de o m•aladie et arnachie a is mort
Oau, en veint, queue aventuPe queUe singuliie aventre
qw la charit I

-331
.

*

Revenons k Vincent.
L'6poque - nous sommes aux environs de 1615 - est
singulidrement complice pour le pousser vers la grande aventure de la charit6.
Au jour m6morable oh il decide, en oubliant volontairen,ent
que les nommes ses frIres sont a grossiers et terrestres i, de
a tourner la madaille a, selon son expression savoureuse, pour
i ne plus voir en eun que l'image duIils de Dieu r, les honn.es,
ses freres, dans quer 4tat les trouvera-t-il ?
- Ici, laissons parler 1'Histoire.
Si, apres les 6pouvantables miseres des guerres de religion
et de la Ligue, grace a la paix de Vervins et a I'edit de Nantes,
la France co.nn:ence a respirer ; si le souhait quelque pen
gascon dd bon roi Henri: o La poule au pot. le dimanche .,
marque un semblant d'6poque de tranquillith, la trove dii
iialheiur sur le peuple de France est de courte dure : dix ans
. peine. L'assassinat de Henri IV est le signal, pour l'ambition
des grands de se donner de nouveau carriere, et, avec elle,
tous les maun de se d6chainer 6galement de nouveau sur le
pluple. Ceci, en tout temps, entraine cela.
N'importe oh Vincent porte ses regards et ses pas : de la cure
de Clichy, oh Brulle l'envoie faire ses premieres armes charitables, atn terres de la famille des Gondy, o6 ii inaugure sa
premiere Mission, ou encore H I'hbpital de I'H6tel-Dieu, oh
le lanentable 6tat des malades le presse d'envoyer ses premieres a dames * ; sur les 4 galeres duroi» ou il monte, dans les
caveaux de la Conciergerie oh il descend, et voit les prisonniers
a pourrir tout vivants i, selon le mot de Voyer d'Argenson ;la
nuit, ati coin des rues du trand Paris ot il se heurte aux enfants
abandonnd~; ala Maiaon de la Coucie oi tous les anis, par
centaines, meurent les nouveaux-n6 ;:en Lorraine, en Picardie,
en Champagne, a Mncon, a Lyon, oh les vagabonds iendiants * pullulent, en vivant de I'aum8ne comaie des revenus
d'une pr6bende; dans les 6glises reponssantes de saleta, ob le
pretre reste introuvable, dans les campagnes surtout, Vincint
n'aperroit que mis6te, misere partout.
C'est la ruine universelle. La guerre fait le lit de la famine,
et la peste couche h terre les aflam.s ; la cruaut6 des soldats
allume I'incendie l] ou leur brigandage ne trouve plus rien
A raller.
*

*

Les provinces, 6pargnres par la guerre, ne le sont pas par
lea imp6ts. Le paysan possede-t-il bi6, seigle, via, un ordre
atrive d'envoyer le tout au Magasin deg Vivre du quartier
d'hiver des troupes.
Les impbts se pr6l6vent par la force armde: une ani6e, on
compte vingt-trois mille prisonniers pour non-paiement de
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la taille. Tout est permis aux commis des gabllles, iumcn la
nous s plaignons du
peine de mort en cas de r6sistance... Etous
isc a I'heure actuelle!
La nature se met de la partie : la rigueur des hivers s6vit.
Ies loups, comme en Lorraine, bient6t habitu6s a se nourrir
de cadavres, font leur retraite dans les maisons, et 6 horreur !
on va a la chasse aux hommes comme on va ~ la chasse aux
lievres... pour se nourrir.
Des enfants d6terrent le corps de leur pere pour le d6vorer.
Une mere s'associe une autre mere pour manger avec elle son
propre enfant, avec promesse de lui rendre la pareille.
L'histoire humaine, a dit Michelet, semble finie quand on
entre dans cette periode.
Une deuxieme fois, en deux cents ans, il y a grande pitie
au royaume de France a.
Spectateur atterr4 d'un pareil ktat de choses, Vincent a
peut-6tre Ia consolation de voir ceux qui dMtiennent le pouvoir
s'ing6nier a mettre ordre au malheur g6neral. Assurement,
avec Louis XIII la pikt6, an moins, est sur le tr6ne ; mais,
h6as ! la pi6t6 du roi est plus scrupuleuse pour elle-m6me
que soucieuse pour autrui. Anne d'Autriche prend Vincent
comme directeur de sa conscience; mais sa conscience a bien
souvent comme double Mazarin, c'est-a-dire, I'homme-ambition,
l'homme-fourberie, 1'homme-avarice, le ministre peu pr6occup6 du sort du peuple, tout ceque chantent les .mazarinadess.
Si la royaut6 se derobe, les grands et le Parlement offrent-ils
quelque ressource pour sauver le pays ? La Fronde et ses
malheurs sont la rdponse a un tel espoir.
Et le clerg6 ? Dans une carence aussi g6n6rale de l'lite,
ne sera-t-il pas a tout le moins la planche de salut du peuple ?
Beaucoup de pretres, sans doute, s'adonnent k leur ministre ;
mals, combien ne sont pas a la hauteur de leur mission charitable! Les pr6lats sont tous de grands b6n6ficiers. Comment
trouveraient-ils le moyen de gerer a la fois les interets des Ar.es
et ceux de leurs prebendes ?
Quant aux groupes monastiques, ils ne sont plus des
e ordres P,
mais des desordres ,. Le mot est de Vincent.
Et le clerg, est une raison de plus de dsesp6rer des temps.
DI)sesplrer ? Notre saint n'est pas taill pour cette attitude:
le croire serait mal connaitre le feu qui d6vore son Aime.
Comment s'allume le brasier qui, de nos jours, flambe encore ? A la maniere 6vang6lique, brin a brin, d'Ame & Ame.
Vincent ne veut pas enjamber sur la Providence, comme il
dit, et il a toujours le souci de donner A la prudence le pas
sur l'enthousiasme.
Ses euvres naitront des besoins de la vie et se d6velopperont au fur et a mesure que l'exp~rience les aura sanctionnes. Chacune n'est, au point de d6part, qu'un grain de
s6nev4; mais chacune, & la mort du saint, sera devenue un
grand]arbre oij viendront s'abriter ces rrilliers d'oiseaux transis
que sont les malheureux.
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Je ne peux in'attarder a vous les decrire par le menu, bien
que chacune fournisse l'occasion de saisir sur le vif quelque
trait marquant du personnage :
Ici, son humilit6 invraisemblable; Ia, son admirable esprit
de foi ; ailleurs, son organisation minutieuse qui tient du genie ;
ailleurs encore, la flamme d6vorante qu'il savait suaciter et
entretenir dans les cours moins mis6ricordieux.
Qu'il me suffise de rappeler qu'a la double misere des temps
qui se rdvle spirituelle autant que matdrielle, Vincent oppose
le rialisme d'un double secours, par ses deux institutions majeures qui sont comme deux grands bras tendres et misdri
cordieux entre lesquels il recueille l'humanit6 en d6tresse, je veux
dire: ses pr6tres de la Mission, qu'amoureusement il formera
un a un a gu6rir, sanctifier, sauver les nmes; ses a Dames *
et ses £ Filles de la Charit6 a, auxquelles il confiera le ministire non moins beau et non moins sacre de I'assistance corporelle du malade et du pauvre.
Et rien ne r6sistera a cette a ch6tive Compagnie », conuue
il se plaisait a nommer la Mission, Compagnie qui, associee

aux

a charit6s

* de ses a Dames * et de ses « Filles s, est de-

venue, sous la conduite et le souffle de l'esprit du a gros rcaroufle , l'arm6e mondiale de la charit6, grace a laquelle le
desespoir et la haine n'ont pu encore venir tout a fait a bout
de notre societ6.
*

*

J'en 6tais la de mes r6flexions quand, brusquement, une idde
cuneuse me traversa I'esprit, et devint bientot une obsession,
et je n'eus de cesse que, quand, laissant de c6te toute affaire.
je lui donnai audience. Et voici qu'au lieu d'une chaine d'id6es,
c'est une scene etrange qui s'est d6roul6e dans mon demi-reve.
II 6tait lk, devant moi, le vieux placide et fin bonhomme,
avec sa calotte et son grand manteau 16gendaire, son a front
majestueux x, son vilain gros nez tombant, le cou rentr6 dans
ses vieilles 6paules vofutes, ses gros souliers crottes, ses pauvres
jambes entfles, son allure quasi paysanne.
I1 me regardait de son ceil vif oii se lisait, certes, une grande
bont6, mais nuanc6e de tristesse. Sur ses lvres errait le fameux
sourire : mais, ce soir-1k, le fameux sourire semblait porter
une ombre sceptique et 6tre, Dieu me pardonne, un peu ironique.
Vincent restait silencieux, et je dus le premier rompre Ic
silence.
- D'oh venez-vous done, Monsieur Vincent, et qui me vaut
I'honneur de votre visite ?
- Monsieur, me rdpondit-il avec douceur et courtoisie. le
chapeau A la main, comme on le portait toujours fort civile-
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ment dans les couloirs de Saint-Lazare, je vous sais occup6 a
precher un peu partout en France la charit6. La chose est d'importance et n'a pas cess6 de m'interesser. Soufirez que je vous
vienne dire a ce sujet mes petites pensees. Peut-etre ma ch6tive
exp6rience pourrait-elle vous 6tre de ququeue secomrs, et pour
que, precisement elle fit telle, devant que de vous venir visiter
j'ai voula savoir oi, a Paris, vous en etiez en fait de bonnes
ceuvres pour le pauvre et le malade.
* Or sus, Monsieur, on dit que le bon vin devient facilement
vinaigre ; ne serait-ce pas ce qui serait arrive & vas coatemporains quant a la charite ? Pour m'en rendre raison, je suis revenn a Paris de mon fternit6 visiter les tuvres,.non pas dans
le carosse %mon ignominie a que la reine, dans sa grande bonti,
m'avait voulu donner: il aurait encombre vos rues deji si
pleines. Mon carosse, du reste - peut-etre I'avez-vous su ? j'avais cru devoir en faire une voiture publique.
Je me suis done promene a pied en compagnie de deux messieurs, de caractere fort a civil n qui, si j'ai bien compris,
s'occupent an peu des m6mes petites affaires dont 'avais de
la Providence recu la charge : M. le Ministre de l'Hygi&nc et
M. le directeur de I'Assistance Publique.
< Ces messieurs, le saviez-vous ? an dire de certaines gens.
m'auraient quelque pen succ6dd et ont utiliWs, ainsi que leurs
pr6d6ceseurs, maintes idees que nous efunes 1 bonnement et
simplement s, mes Filles et moi, poor rem6dier aux miasres
publiques... Eh bien, Monsieur, pent-&tre m'accuserez-vous a
bon droit d'une grande t6merit6; nonobstant ce que j'ai pu
discerner, je me demande si, en charit4, vous avez tant et si
bien progress6 que ces honorables messieurs ont voulu me le
dire.
*

*

Et M. Vincent, s'animant, de me decrire, avec cette mimique
qui lui etait propre, sa nouvelle randonn6e charitable.
On l'a promen6, la journme durant, dans les h6pitaux, a
oi il n'a pu entrer sans 6moi; dans telle
son vieil H6tel-Dien,
on telle pouponnire ; au dispensaire municipal antituberculeux
de Clichy, son ancienne paroisse ; an groupe scolaire de Snresnes; sans oublier Fresnes qni, notamment, an souvenir de
ses galiriens, I'a laiss6 tout pantois.
Quel progres 1 Quel confort! Quelle propret6 Quel luxe
M. Vincent n'en revient pas : de 'air, de la lumiere partout
(du moins, dans ce qu'on a bien voulu lui montrer).
M. Vincent ne marchande pas son admiration. Seulement
(Ia, son regard s'inquiete), de toute cette belle organisation
de I'assistance et des oeuvres publiques, pourquoi ces messieurs
se sont-ils entet6s a ne lui vouloir montrer qu'un seal visage ?
Oh est I'autre secours, celui dont tous ces services ne. sont,
an fond, que le support ?
Oui, oh eat I'autre secours: le secours spirituel ?
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Est-ce parce que partout, a l'h6pital, A l'6cole, k la prison
leurs murs sont fratchement peints qu'ils n'ont pas encore
rependu, A la place d'honneur, l'effigie de l'Homme de la Douleur, le crucifix oi le mourant peut accrocher son d6sespoir,
see derniers regards; ofh 'enfant apprend ce qu'est le don de
soi, et le criininel le repentir qui m6rite le pardon ?
O6 est l'autre secours ; le spirituel, dans ces gigantesques
organisations qui ne lui paraissent plus, wais la, plus du tout
bien humaines comme il voulait les siennes, desireux qu'il 6tait
que te contact fraternel fHt constanmment gard6 entre I'assistant et I'assist??
- Honore-t-on, questionne-t il, dans ces grands h6pitaux.
et comme il se doit, le malade, comme un membre souffrant
de 16sus-Chiist ? Dans ces vastes hospices (comme mon cher
ex-IHpital G6n6ral), le pauvre comme 6tant I'etre eminemInent digne et royal, fit-il recouvert d'une carapace de vices
et de mistre ?
Dans les beaux groupes scolaires, de quel secours spirituel
osAt ces maitres qu'on me dit, avant tout, pleins d'ane science
sans Dieu at coftre Dien, et qui s'essaient & la curieuse experience de faite des hommes en se passant de morale ?
Q- el secours spirituel regoivent ces enfants installes
daMs leur beau mobilier scolaire ? La France entiere, m'a-t-on
fait temarquer, salt lire, maintenant, et l'on m'a dit que, lors
qu'ils sont plus grands, pour les aider i vivre,.les maitres leur
mettent dans les mains un nouvel 6vangile. Avez-vous connaissance, Monsieur, que cet evangile enseigne mieux que le
n6tie la voie du bonheur ? Par ma foi, j'ai bien vu des oeuvres
inspires de la philanthropie, d'un sentiment de justice un
pea exaspkr., trais la charit6, Monsieur, la charit6, celle de
Jsus-Christ. r~pondez-moi, je vous en conjure, qu'en ont-ils
fait ?
*

*

Oui, Mesdames et Messieurs, si Vincent de Paul revenait
dans notre societ6 moderne pour lui demander comment elle
comprend et pratique la vertu royale dont il a su, lai, courir
si g6nireusement la sublime aventure, que verrait-il ?
Ce qu'il verrait, avant tout le reste ? La plus grande partie
des Francais divis6s en deux groupes qui, pour s'opposer vielemwrent 'un i l'autre, n'en collaborent pas moins, pratiquement, au meme crime: 1'6touffement de la divine cbaritb.
Quelle ne serait pas sa tristesse en apercevant, d'un cetd,
la legion de ceux qu'il ne manquerait pas de qualifier a gens
de petite p6riph6rie s, pour ne pas dire plus, qui. en pichant
si gravement contre la justice, sont plus ou moins responsables
de la haine que les prolitaires ont vouee a la chatit I Aucun
rapport entre l'amour fraternel qui dilatait le cceur de i'humble
M. Vincent et leur vaniteuse et indiff6rente bienfaisance.
Oh I sans doute, its parlent bien de a eharit6 et he se tofusent pas a payer cette sorte de taxe sur leur bien-4tre ou
leur luxe, qu'ils appellent une a aum6ne '. Mais pourquoi, les
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ginent etre intangibles. refusent-ils leur adhbsion cordiale et
leur kiyal concours - I'elaboration douloureuse d'un ordre
social meilleur ?
Qu'ils passent ! Vincent n'est pas des leurs, car il a dinonce
comme rralfaisant le geste qui agrippe et retient injustement.
et une charit6 vid6e d'amnour, a ses yeux, ne sera jamais ]a
charith.
Mais qu'ils passent 6galement. les autres, ceux qui a out
de la fraternit6 plein la bouche, mais de I'arrivisme plein le
cceur ,, ceux qui magnifient la justice dans leurs boniments
de treeaux, mais l'outragent efirontiment dans leur vie de
chaque jour : ceux qui parlent avec emphase de la philanthropie
et de la solidarit6, rais n'ont pas hesit6, dans leur sectarisme,
a arracher de la place d'honneur qu'elle doit occuper l'efigie
du Dieu fait Homme, le crucifix oi I'enfant apprend ce qui
est le don de soi, oil le criminel puise la certitude du pardon,
oh le malade peut accrocher ses regards et le mourant sa derniere esp6rance; ceux qui, dans un geste si gauche, si peu
chretien et si pen franqais, brandissent le poing en profrant
des cris de mort et en chantant des hymnes incendiaires.
Vincent non plus n'est pas des leurs. Avant eux. pourtant,
il fut un d6fenseur du peuple et un bienfaiteur de I'humanite,
lui auquel la libre pensee du xvlue sicle 6leva une statue, et
dont elle inscrivit le nom en tAte de son calendrier philosophique.

Mais parce qu'il ne d6sesprait jamais des hommes, Vincent,
dat-il etre bafou6, honni, cras6, tu6 entre les deux groupes
antagonistes, tenterait un dernier geste : il s'efforcerait d'ouvrir les doigts serr6s sur 'or qui corrompt tout et les poings
fermes par la haine qui tue. Et a ceux de droite comne a ceux
de gauche, il dirait:
- Au lieu de vous dresser les uns contre les autres, tendervous fraternellement les mains, car de la socie6t le ciment indispensable, c'est la charite.

30 janvier. - Aujc-urd'hui, agrable evinement, et
pour nous plein d'intr&t : en Sorbonne se soutient
une thise sur saint Vincent de Paul. La salle Liard,
ordinairement reservye A ces joutes academiques,
nous offre des bancs en gradins; dans le fond de la
piece, devant une table ovale, sept sieges sent reserves
aux membres du jury ; A deux pas des examinateurs,
le fauteuil du th6siste et sa table, traditionnellement
pourvue d'une carafe d'eau pure. L'ornementation du
plafond en stuc dorC, dans le style 19oo, se pr6sente

surchargie, agriablement tourment6e dans ses volutes,
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ses acenthes, ses replis de drapeiies. Sur les parois
quelques grandes figures tie la litterature escortent Ic
cardinal de Richelieu, qui preside I'assemblke chuisie
de son sikcle : Corneille, Moliire, Pascal, Bossuet, Descartes et Racine. Au plafond, dans une apoth&ose de
nuages, en sa riche pauvret6 et tout son d6nuement,
tr6ne la Viriti, simplement nantie d'un miroir. C'est
un vivant symbole : il faut, en effet, resolument lever
la tOte pour contempler la splendeur du vrai, et tendre
l'attention pour capter les rais de lumiire, les fragments
de v6rit6 que pr6cis6ment, l'etude des hommes recherche
ici avidement, sous ses multiples modalits : l'histoire
avec l'iventail de ses questions, la philologie, la
philosophie, etc. Rien ne limite les problemes: d&s lors
qu'ils sont contr6lables par l'esprit humain, ils ont
ceans audience. Aujourd'hui c'est Vincent de Paul,
tel que nous permettent de le voir ses 6crits, sa correspondance tout sp6cialement.
Un ensemble de quelque 60o pages in-8 est present,
sur ce sujet de psychologie religieuse, par M. l'abbW Louis
DNplanque, du diocese d'Amiens. Durant plus de 4 heures, J'auteur est sur la sellette et plein de son sujet,
prodigue son elocution vivante et bouillonnante. II
campe tout d'abord les r6sultats de la these compl&mentaire : Saint Vincent de Paul et sainte Louise de
Marillac: Leurs relations d'apres leur correspondance.
Trois chapitres r6sument cet ensemble de notations,
soigneusement tiries des sources, telles que les a savamment d&ities M. Pierre Coste, dont on entend aussit6t
le vif 61oge. Unanimement, les cinq examinateurs,
MM. Delacroix, Baruzi, Laporte, Brehier et Strowski
reprendront A leur compte ce t6moignage d'admiration
et d'estime. Pour les travailleurs de 1'esprit, c'est
d'abord sur des textes stirs et 6prouves que peuvent
s'6lever des constructions ulterieures. D'apres ces
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materiaux, ainsi amenes A pied d'oeuvre, voii done
Louise de Marillac, ame noble certes, mais inquiete,
tourmentie qui, apres plusieurs essais en dtfnitive
moins heureux, se met pour son plus grand bonheur,
sous la direction de Vincent de Paul. Dans tn admirable sens de la mesure et avet un don de merveilleuse

p6netration, Vincent peu a peu remet la paix dans cette
ame, etablit dans cette vie le reconfort et la s&dnite
permanente. Giant de la psychologie pratique. Vincent,
par toute une ascise pacifante amene Louise a collaborer dans une ceuvre charitable, et tine action qui,
la faisant sortir d'elte-inme, la livre tout entiere A
la compagnie des Filles de la Charit qtte Vincent de
Paul vient pricistment de reunir et qu'il anime, De
cette direction spirittelle, aceepte avec vive gratitude et
ne entire fid6lit6, de cette co•aboratieo repectueuse
et confiante, nait une rdelle amiiei cretienne qui dure
toute leur vie et jusque par deib la mort, car lors de
la conference sur les vertus de Mademoiselle, Vincent,
au timoignage des premieres Scurs, ne put retenir
ses larmes, tant it etait touch.
Apres 1'exposd thateureux et vivant de M. Louis D6planque, le rapporteut de la them cormp6imentaire,

M. Laporte, ihnlangeant avec courtcisie oemplitents et
observations, suggestions et sonhaits,ne peut nrtamoins
s'empecher de trofver que, si meritcire soit-il, ce pr~aent
travail, tel qu'll est r6alis6, dotonne un pert dans les
vnes aettelles de la Sorbonne. Des theses, efle de-

mande, elle rCclame, plus de personnalitW, un plus vif
souci d'clairer urn sujet par des notes, des rapprochements, des comparaisons, de~ apercus suggestifs,
etc. Mais, s'en tenant au titte Iui-inmeie, de cette thbte,
officiellement acdept4e, M. Dplatnque defend aussitOt
sot otvrage, avec une intripide vigueur. PBis par
tite tactique, inusitee ef pareil areopage, il passe ir-
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solurpent a l'attaque, posant A son tour des questions...
Bien vite, les examinateurs, tout en formulant quelques
objections, se replient courtoisement ; is ne se sentent
pas sur le mime terrain, et ne conoivent pas la sour
tenance comme un debat oratoire, mais bien, ainsi
qu'on le dira dans un sourire, comme une calme et
paisible discussion, tout en nuances, une passe d'armes
au fleuret moucheti. Le genre comporte des riponses
breves, pricises, des mises au point on des renseignements compl6mentaires : en fait, echos A retardement
des conversations 6changees dans i'intime, lors de
]a visite officielle aux membres du jury. Le sujet tel
qu'il a. t6 volontairement realise donne ividemment
pen de prise an dbhat, c'est la pensee de Vincent de
Paul systematisee; et l'auteur s'est asctiquement
difendu d'y ajouter quoi que ce soit et mime d'en
rapprocher toute autre pensee.
Prenant son miritoire volume tel qu'il est, tel aussi
que M. D6planque vivement le defend, les professeurs
se contentent, disormais, de souligner leur haute estime
du sujet.
Tout en poussant quelques pointes, ce n'est pas
un mince 6tonnement que d'entendre, dans une telle
enceinte, sur de telles 16vres, aujourd'hui doublement
laiques, parler et discuter de la communion friquente ;
charmante aussi cette 6vocation de saur Nicole pour
laqueUe saint Vincent recommande d'essayer as Oeu
de la privation de la communion (vivement, on disserte
sur cet un peu : est-ce l une sanction? on bien, une
m6thode pour rappeler la bonne soeur a son devoir ?)
Plus tard, c'est un regal pour I'esprit que d'entendre
M. Baruzi, avec des gestes admiratifs et un ton de
voix mystique et profondtment respectueux, s'enchanter des paroles de saint Vincent qu'il savoure et
detaille lentement: Donnezsmoi un homme d'oraisos
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el il sera capable de tout... ; Dieu vewu que ceux qui k
servent se mirent... en la sainte oraison... ; Les ceuvres
que Dieu fail lui-meme ne se gdtent jamais par le nonfaire des hommes... Et A propos de pensionnaires des
Petites Maisons: Ce sont toutes personnes folls et
alinbes, esprits extrdmement mal faits qui vivent tout d
rechignechat...Et quelle splendeur d'ime, quand M. Vincent rappelle aux Soeurs, le respect meme des forgats:
Lorsqu'il m'est arrive de leur parlor schemont, j'ai tout
gdt ; et au contraire, lorsque je les ai plaints de leurs
souffrances.., que j'ai baisJ leurs chaines, compati i
leurs douleurs et timoigni affliction pour leurs disgrdccs,
c'est alors qu'ils m'ont icoutl, qu'ils out donni gloire 4
Dieu et qu'ils se sont mis en itat de salut.
On 6tait alors pass6 A la these principale: Saint
Vincent de Paulsous l'emprise chritienne ; autrement dit,
1'influence du christianisme sur Vincent : quatre
parties forment la trame de ce copieux volume.
I. -

Les croyances et la saintet*.
Les conditions de cette saintete: renoncement,
II.
mortification et exercices spirituels.
III. - La formation A la saintet6 chez les Filles de
la Charit6 et les Pretres de Ia Mission.
IV. - Saintet6 et activit6 : le dynamisme vincentien :
la Mission, la r6forme du clerg6, les entreprises de la
chariti et le bien r6alis6 en terres infideles et aux pays
barbaresques.
M. Delacroix, avec une r6elle estime, caracterisant
ainsi largement traiti, ce livre de 500 pages, le trouve
comme un reflet, comme un esprit de saint Vincent de
Paul. Vincent baigne dans le plus pur christianisme
et demeure un magnifique, un 6tonnant produit du
xvle siecle ; sa vie, suivant le mot d'Abelly, se presente
A nous comme un vWritable miracle...
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Apres avoir ainsi dissert6 devant 200 auditeurs,
bataillH academiquement sdr saint Vincent, et plane
quatre bonnes heures durant, dans une atmosphire
de profond respect pour ce giant de la psychologie
pratique (le inot revint diversetnent a plusieurs reprises),
apres une secrete et ultime delib6ration du jury,
M. I'abb6 Louis b•plahque, 6tait proclame digne du
titre de docteur es lettres, avec la mention honorable.
La. litt&tature vincentienne venait ce jour-la de s'enrichir ei fait, et dfans un autre sens, d'un nouvel Esprit
de saint Vinchi de Paul'. (Euvre soignee ; travail
qu'anime, dans une vue apolog6tique, un grand, un
profond amour pour saint Vincent', presente comme tout
coinppnktr du plus pur christianisme et en vivant
pleinement : L'dme de Vincent de Paul, paisible et
forl, sensible sans faiblesse, ginireuse et secourable, fut
un vivant modile de chariti agissante. Parce qu'elle jut
compatissante, les hommes continuent de lui offrir leurs
hommages. Mais 4 ses admirateurs, elle pose un problain qui la d passe.
Une force superieure A ses ressources okigietdles s'adjoignait A sa vie. II faut done qu'elle s'efface devant cet
auxiliaire, par souci de la viritd. Ainsi ceux qui liennehi
les yesu levis vers ele resteront face d face avec le chrislianisme lui-mdme qui lui communiquait sa puissantce

Fernaid COMBALUZIER
x. Oftsail itt'en 1780, parut A Paris, chez Noyon F'ain
: L'tAsiln
de
saint Vi~ta da Pald ou Modi de Cond•i•e proposd ous
s seccUiastlifes
dans ses vertus, ses actions et ses paroles, par Andr -Joseph Ansart, prtire
Conveatutel ae IOrdte de Malte, avocat an Parlenmett, docteur en dmit de
la Faculte de Paris, des Academies d'Arras et des Arcades de Rome. Un volume in-i2 de XX- 5 3r pages. L'bbvrage esi tldie, AM. Jacquier, ge0iral dk

la Congrdationde is Mission; il a eet rkimprimc plusieurs fois, A Lyon,
f Besanroi, 1827, etc.
2 Dans cette mimen semainc. au debut de fevrier 19 37, parait A la funw•e
I'rcsse un Monsieur Vicent, saint de Gascogne par Annanld Praviel. tct
utvrage aniimn d'une estine cordiale pour le grund Landais,est asigaler;

tout conmoe en Italie, le san Vincenro de Paoli de Tito Casini. tons deux

apprci4s plus loin A la Bibiograp•ie (pages 518 :"524).
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LE GRAND SEMINAIRE DE 1892

& 1936.

M. Coitoux (1892-1903)'
A la mort de M. Wen&s, la nomination de M. Coitoux
semblait s'imposer. 11 avait &t6 le grand collaborateur
dans la direction de la maison. Sa haute valeur intel
lectuelle, la fermet6 de son caract&re que temperait
la moderation des proc6d6s et une prudence naturelle
lui avaient gagn6 l'estime des confreres et la confiance,
des ileves. Tout le d6signait au choix deses sup6rieurs.
II fut mis A la tote de la maison A la satisfaction ginirale.
On n'allait pas tarder . s'apercevoir qu'il etait de taille
A continuer, en I'amiliorant, l'aeuvre de ses prdeicesseurs.
Au moment oif il prend 1'administration du grand
seminaire d'Albi, M. Coitoux est en pleine force d'activiti et d'experience. Deja, vicaire A Mcntorio. pres
de Saint-Nazaire. il avait moitri un savoir-faire remarquable, en organisant les oeuvres paroissiales et en leur
donnant un ktat-major singulierement actif et d6vouc.
C'6tait comme les pr6mices de cette Action catholique,
tant recommand6e depuis. Ccmme superieur du college
de Guirande, il avait appris I'art du gouvernement et
affirme sa maitrise dans la direction des esprits et des
etudes. Comme professeur de morale, au grand s6minaire de Cambrai, il s'etait impcs a l' estime et A l'affection de ses &levespar 1'6tendue et la sfret6 de sa
I. \Vir Irs d'kbuts de cLte hlistoire
Andales 1934 page 288-291, 548-553,
1936,
327-333, 599-604, 869-895 1935, pages 276-280, 812-818 et 1937,

du grantd snWisaire d'Albi dais ks
751-754. 1935, pages 113-118,
pages 265-276, 524-540. Voir aussi
pages 48-96.
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doctrine, en meme temps que par la gravite de sa tenue,
et la loyaut6 de son caractere. II ne pouvait done que
rTussir dans son nouveau poste ,oises qualit6s tris reelles
trouvaient un large terrain favorable A leur expansion.
M. Coitoux, promu sup6rieur, eut d'abord A cceur
non seulement de maintenir le niveau intellectuel et
moral oi son illustre pr6dkcesseur avait 6lev6 le s6minaire, mais encore A le d6passer pour r6pondre aux besoins d'ure soci&t6 de plus en plus agitee et d'un clerg6
de plus en plus avide de science et d'apostolat.
II commence, d'accord avec ses confreies, par ajouter
au programme deja fort charge, des etudes nouvelles
qui ne feront que s'accroitre, jusqu'au depart des Lazaristes en 1903 ; ce sont des cours spciaux d'Ecriture
sainte, de pastorale, de patrologie; ce sont des examens de plus en plus 6tendus pour ceux qui arrivent
au sacerdoce, des compositions mensuelles pour tous,
s'ajoutant au double examen du milieu et de la fin de
l'annie scolaire.
L'esprit des &leves est tenu en haleine, et les professeurs ont fort A faire pour repandre la science eccl6siastique commlee desire le suplrieur. En meme temps,
il envoie A l'Institut catholique de Toulouse, de nombreux clercs qui, aujourd'hui dans I'enseignement ou
le minist&re, sont un honneur pour le diocese.
11 garde la direction de la conference des oeuvres qu'il
avait institu6e le 4 mai 1892, 2 e jour du triduum, en
l'honneur du bienheureux Perboyre, et il en 6largit
le programme pour r6pondre aux necessitis de l'heure
pr6sente. II fait publier un compendium de morale
pour les examens des jeunes pretres, vrai tr6sor de
science et d'expnrence. On y trouve comme 1'6cho de
son enseignement professoral. Que de fois, apres l'expos6 lumineux d'un principe, on entendait le r6cit
d'une histoire vecue. u Quand j'6tais vicaire A Nantes,
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GnUbrande...
et cela finissait par one I4e h A-- qu'atm ne pent pim i.ubliar. Vrannent
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v.-It hi), e grand .innain

d'AIbi fut mu cham-

tir pkem d'a•rivit,. Direcrers et lev•es rivalisaieat
d',~rram pLur kes ~ndes ecdesastiques.
. Coirtoix
vts1a encore pus sur la taene monram et la pit du
jentclrgi en kfokatian P row
I'bservatiov dn rt~Iemeet ii fut impioable et ae tol
aca e indiseiplnae De -ieifes
:rucm
es plus on monis raisonables
frm t imunine sans pitie,et o n'oubli pas, A Albi,
oertait s mesures riqrneases qu'il dut prgmdre pow
supprur kn derniers abus. Cependant il s'attaeha
surtr~
t a d&velpper dans les ames de ses s6minaristes
le smes d suaraturel et de la vie intirienue Ses leetues
spiritaeles tres atudibes faisalent grande impession.
i parlait le plus suvent et tc-jous avec grande anteriti, On semtait que cet homme etait um caractise bien
tr~npe et tout dLvoue A.l'ceuvre de Dien et des Ames.

An ra4se c'est J.-C. qui faisait le grand objet de ses kctures et de ses rfiexis~s. Cest a cette cole qu'il revcaait sas oesse : * Ie faire aimer, le faire imiter, le
faire vivre dans le emur de son jeune auditoire; tel
&tait son idbal.

Apres le sprituel, le temporel. M. Coitoux Nmotra
enc)re ici un savir-faire admirabe, et so

activiti

s-'y deploya avec une puissance et us suce~ qui ac se
dimentit janmais. Le sn
inaire etait insuffisant pour
le

oumbre des i~ves dornt le numbre, en ces temps

heureux, atteignait une moveone de x4o, souvent
dpassee. Oa avait des rentres allant jusqu'a 25 et
30 nouveaux. On assista ane ordination de 4 pretres.
L'immeuble qui remontait A l'ouvertme du grand s9minaire apre la Rvuolution et avait h6 b&ti sur rm
terrain dejA pusskd bin avant 1789, bien que spaieu,
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avait .peine A contenir la famille cl6ricale. 11 fallait
mettre 2 et 3 eblves dans la meme chambre, et 1'ordre
on souffrait. M. Coitoux n'h6sita pas. Avec cette hardiesse qui 6tait au fond de son caractere, avec une
confiance absolue en la Providence, il se decida A agrandir la maiison : elle se trouva doubl6e en une annWe.
M. Weaes ayait laisse des ressources coosiderables.
Elles furent pourtant loin de suffire. II sut les augmenter
cQusi•.rablement; et quand Mgr Fonteneau vint benir
les nouveaux locaux, il put diue an cleig6 : , M. Coitoux a fait de la maison un des plus beaux siminaires
de France, et il n'a pas demand6 un centime au dicc6se ,.
Apres le snminaire ce fut la Compagne qui occupa
1'activit6 d6bordante du nouveau 'uperieur. Elle partait un nom bien connu et synipathique <Le Roc',.
Son origine 6tait lointaine et remontait au delA du
semingire lui-mnme. Vers 1820, l'ibbW Boularan, qui s'ocoppait d'ailleurs de la formation des enfants pour le

sacerdoce, avait achet6 le premier terrain. Le domaine
s'6tait agrapdi d'anp6e en ann6e. Le tcut formnait une
propriWte de 42 hectares. La maiso4 du fermrier etait
considerable, des dependapces vastes permettaient de
pourvoir A tous les besoins d'u4e grande exploitation.
M. Coitoux voulut en faire une ferme module. 11 y
ajouta plusieurs parcelles de telre. II fit de la culture
scientifique et intensive : bl, vignes, 6levage, prairies,
tout apparut soudain au grand etonnement du voisinage. C'est que l'animateur s'entendait aux affaires
et qu'il avait un gout prononcd pour les questiors de
viticulture et d'economie rurale. Le Roc fut bient6t
em pleine prosp6ritk et le rendement merveillelx. Le
vignoble du Roc syrtout, que M. Coitoux avait tout
sp&cialement soign6, devint un des plus c61lbres dupays
M n vin reommn
et donna

et presque sans rival. II

s'ocoupa aussi des batiuents, restaura et agrandit
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Ics d1ependances, cvnstruisit un chais, et con-solida
l'inmmeuble qui abritait les siminaristes aux jours de
cc.nge. L'oeuvre accomplie A la campagne du Rec devait assurer A M. Coitoux la reconnaissance du clerge
albigeuis.
H1las ! le moment de la spoliation approchait, et
le grand seminaire d'Albi allait tout perdre sous l'archev&que le plus pacifique, le plus liberal que le diocese
ait jamais posskd&. En 1902, un dtcret sign6 du trop
cel~bre ministre d'Etat Combes, mettait en demeure
les i6vques de France de renvoyer les religieux qui
enseignaient dans leurs s4minaires. Mgr Mignot, apres
avoir noblement protest6, demanda et obtint un delai
d'ua an. Les prktres de la Mission restcrent done a
AMbi, jusqu'en 1903, et eurent le temps de preparer a
l'aise leur d6part. L'annee fut assez rude. Le loysisme
prenait des proportions inquiutantes, et pin6trait
dans les maisons cl6ricales. Le grand s6minaire d'Albi
avait bon esprit. Les 6elves en masse 6taient attaches
i leurs directeurs. N'empeche qu'il y eut quelques
heurts, et dans telle classe de dogme, des voix s'dleverent contre l'enseignement traditionner Ce ne fat
pas sans lutte que le professeur mit la doctrine au point,
et le calme dans certains esprits. Cependant, il n'y eut
pas de divisions A d6plorer. Quant aux directeurs,
ils ne formaient qu'un cceur et qu'une Ame. Jamais
l'union ne fut plus 6troite entre eux ; ils rest&rent gai.
et pleins d'entrain, vaquant dans la paix a leur empkli,
et stimulant vaillamment leurs eleves a l'btude et a la
pikt6. Le supkrieur, lui, gardait tout son sang-froid;
r6glait tout pour le depart et aidait I'autorit6 diocisaine a pourvoir A la nouvelle organisation de la maison.
Le 17 juin 1903, Mgr Mignot adressait, de Labastide-

Rouairoux, en tournme de visite pastorale, a M, le Su-
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pErieur et aux directeurs du grand seminaire, la lettre
suivante, dont on sera heureux de lire le texte:
Monsieur

le

Supirieur.

Messieurs,

L'heure approche oil vous quitterez notre Grand Simuinaire. Voici plus d'un demi-si&cle que la Congregation de la
Mission y pretait son concours aux archeveques d'Albi, pour
la formation du clerg6. Je manquerais a mes v6neres pr&dicesseurs, je trahirais les sentiments de tous mes pretres qui
sont vos fils et vos amis, je m'en voudrais a moi-meme si je
ne venais, avant que ladures6paration soit accomplie, vous dire
nos regrets et notre gratitude.
La cause de votre d6part, j'ai le devoir de le dire bien haut,
il ne faut la chercher ni dans votre volont6, ni dans la mienne.
Depuis le ier novembre 1836, jour oi Mgr Gualy, de douce
memoire, confiait au v6n6r6 M. Chossat. le gouvernement de
cette maison, vous ne vous 6tes pas lasses a la tAche, et le
diocese n'a point cesse d'apprecier le d6vouement silencieux
et 6claire que vous mettiez a la remplir. Je laisserai a I'opinion
publique le soin de j uger une decision inattendue qui, ne tenant
compte ni d'une prescription presque seculaire, ni des services
rendus, ne peut invoquer qu'une legalit6 qu'on pouvait croire
oublice, pour renverser les institutions les plus prosperes et
les plus utiles.
Vous n'6tiez, Messieurs, ni des sd&itieux, ni des pretres
inferieurs a votre haute mission. Votre Congregation, officiellement reconnue. encourag6e meme par le Gouvernerr.ent,
pouvait se croire a l'abri de toute inquietude. Fils de saint
Vincent de Paul, le saint le plus francais et le plus populaire,
vous n'avez cess6 de donner A vos disciples l'exerr ple du respect
des lois, de la discretion politique, de l'amour de la patrie
commune. A maintes reprises, on a vu de vos pretres venir
ici, apres de longues ann6es de missions en Orient, of ils avaient
servi la cause de la France autant que celle de Dieu, nous donner
par leur seule pr6sence de vivantes legons d'h6rostr e et de
patriotisme. Vous y joigniez 1'exemple de toutes les vertus
ecclesiastiques. A mesure que la culture intellectuelle se developpait, que le champ de la science s'elargissait, nous vous
avons vus faire les plus sinceres efforts pour mettre votre
enseigne-nent a la hauteur des exigences nouvelles. Vous ne
cherchiez ni les honneurs, ni les richesses. Ignores du monde,
vivant sous 1'oeil de Dieu seul, vous n'avez eu d'autre recompense ici-bas que celle que vous trouviez dans la reconnaisance
de vos 61eves. Elle ne vous a pas manqu6. La m6moire de la
plupart des maitres qui sont pass6s ici est en v6neration dans
le diocese. Pour ne parler que des plus connus, qui donc oubliera, apres M. Haran, le second sup6rieur, le venerable M. Bourdaric qui a gouvern6 le Shninaire pendant trente-deux ans,
dont le caract&re fait de piet6, de sagesse et de bonhomie, a
marqu6 de son enipreinte tant de gen6rations sacerdotales ?
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Et apres avoir associe leur departs toutes les autres
pertes du diocese, Mgr Mignvt terminait ainsi:
- ý est a vr-

que je revienspour vous dire que lesliens qui

,ous unissent ; ce diucrse sont de ceux qui survivent aux vicissitudes du dehors. Fidelesa l'esprit de votre saint fondater qui
reste le r odle et le patron de notre clerg, rien ne pourra
abattre notre courage ni nous faire departir de notre modiration. Enfaits de l'glise catholiqne, nous ne connaissons pa
la desespra.nce. Votre tache sera continue par ceux qui out
reiu vos lecons. Si vous vous bloignez, votre esprit demeure avec
noas et Dieu connat Y'heure qui marquera la fin de 1'"preuve.
Recevez, Monsieur le Sup6rieur et chers Messieurs, Vexpression de mes sentiments reconnaissants et paternellenent
d6vou~s en

Notre-Seigneur.

L'heure du depart ktait proche. Les pretres de la
teur
ville d'Albi. an rvm da cterg6 tout entier, tinrent
appyrter en ce petible nm.»test le temoignage spontane
Lt unaanime de leurs regrets, de leur reconnaissance et
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de leur fidelit6. Pasun ne manqua au douloureux rendezvous, fixi an lundi 27 juin 1903, a 4 h. I /. au grand
s6minaire. M. P'archiprktre de Sainke-Cdile prit la
parole, et apres s'6tre associi pleinement A la lettre
de Monseigneur l'archev&que, il ajouta : ( Nous vous
sommes reconnaissants des 69 g6nirations de prities
que vous avez form6es dans ce giand seminaire, avec
autant de science que de sagesse et de devouement.
Nops oonseererons toute notre vie le souvenir de vos
bienfaits, autant que celui de vos vertus. Une separation
matrielle s'impose, mais aucune puissance humaine
no pourra rompre le lien moral qui nous unit A vous.
Plaise A Dieu que votre exil finisse bient6t et que vous
soyez ramenas sans trop tarder au milieu de nous, c'est
notrp vceu le plus cher, c'est aussi notre fermeespbrance.»
M. le Suprieur dont la voix tremblait quelque peu
rkpondit A peu pros en ces termes: * Nous sommes
profonddment touch6s des sentiments de regrets et du
temoignage de gratitude que vous nous exprimez A
cette heure p6nible. Entre vous et nous, il ya un lien
d'amiti6 que rien ne saurait rompre. Vous nous aviez
confie la formation de votre jeune clerg ; nous nous
somnmes appliques A miriter votre confiance. Nous
avons donnd toute la science eccl6siastique dont nous
itions capables et qu'il fallait au pretre, dans son ministere. Nous nous en sommes tenus A l'enseignement
traditionnel de l'Eglise, et avec un soin particulier,
en ees temps qu'un esprit de nouveautks tourmepte
et qui nous parait dangereux.
. De notre c6t* comme du v6tre, la separation ne
sera qu'exterieure. L'union des cmurs existera toujours
entre le clerg6 d'Albi et les pr6tres de la Mission. Une
premiere rivolution les avait s6pars ; it est a craindre
que cele-ci n'at des cons6quences autrement funestes
et redoutables A cause de l'tat des esprits. Nous accep-
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t,,ln humbl~eit-nt l'preiuve quv la Providence n,u,
envuie ; s'il lui plait de lui donner un jour, un tern.e.
nous 'en benirons. Nous n'avons jamais trouvi en vous
que des amis et des freres. La Congr6gation de la Mis-ion ne saurait oublier qu'elle a recueilli parmi vous de
numbreuses vocations. Notre attachement est inalt&rable. La demarche si affecueuse, si bienveillante, si
douce pour nos cours que vous venez d'accomplir
en resserre encore les liens, et si Dieu vent que la Congrgation de la Mission continue un jour son oeuvre parmi
vous, elle en sera heureuse et fire.
II y eut quelques instants d'6motion ; plus d'un
essuya les larmes qui mouillaient ses paupieres. On se

separa avec tristesse et dans un serrement de mains
long et silencieux. Le lendemain mardi, dans l'apr&smidi, Monseigneur 1'archeveque. accompagni des mem-

bres de Fadministration diocisaine vint faire sa visite
de condolbance et d'adieu. Ce ne fut ni momis 6mouvant,
ni moins douloureux.
M. Coitoux et ses confreres firent leurs malies. Quelques jours apres, ils partaient powr leur nouvelle destination, non sans avoir vers6 quelques larmes. M. Coitoux se retira a Dax. II avait demand6 1'etranger et
aurait voulu partir pour le Bresil. Des interventions
opp-rtunes le maintinrent dans la maison de formation
oi on 1'avait place. II y occupa longtemps le poste de
professeur de morale et de pastorale. Ses cours fort
appr6ci&s furent polycopids et ferment un edsemble
de 3 volumes, augmenti d'un trait6 de th&ologie pastorale. Tout naturellement, il s'imposait comme grand
conseiller et confesseur du clerge et des clients des
Baignots.

De Dax, il put encore rendre un service sigpalm au
diocese d'Albi. Par bonheur, il avait gard6 nombre de
factures etablissant les sommes engag6es dans les tra-
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vaux d'agrandissemwent du seminaire. II put ainsi faire
restituer A qui de droit, la presque totalith des d6penses. Mgr Mignot eut la delicatesse de lui envoyer
un des membres de son conseil pour lui porter le tWmoignage de la reconnaissance du clerg6 albigeois. 11

en fut .fort touch• et comme il etait heureux quand
un de ses anciens pretres d'Albi venait lui faire visite !
C'est tout un passe d'activit6 et de joie qui montait
A sa memoire et faisait battre son coeur.
En 1915, sentant ses fcrces diminuer, M. Coitoux
abandonna l'enseignement. Mais ce ne fut pas encore
le repos; que d'Ames sacerdotales vinrent le trouver
dans sa chambrette pour chercher aupres de lui un
conseil autoris6, une parole d'encouragement C'est
encore et toujours A lui que s'adressaient en grand nombre les pensionnaires du grand etablissement thermal,
et plus d'un 6gar6, en qukte de la foi perdue, vint lui
demander le chemin du retour. II parlait des choses
surnaturelles avec une serinit6 et une conviction
impressionnantes. Ses dernimres annaes furent une longue suite de souffrances supporties avec un courage
qui ne laissa jamais entendre une plainte. II regarda
venir la mort sans trembler et s'6teignit doucement le
9 novembre 1922.

M. Coitoux etait un caractere A l'aspect froid, au
regard impassible, A la parole tranchante. On ne devinait pas d'abord tout ce qu'il y avait de doux, de bon
dans son Ame. La solennit6 de son extbrieur, la vivacit6 de ses reparties, le tranchant de ses decisions,
deconcertait au premier abord. On ne 1'approchait
pas sans trembler. Au fond c'6tait un coeur d'or, et
quand on l'avait p6ntre, on se trouvait conquis pour
toujours'.
3. Cf. No:ice stir M. Coitoux dais Anmades 1923, tome 88, pages 147 i 162.

MM. Cavail

dft Bonnet (1903-1919).

Apres le d6part des Lazaristes, la direction du grand
seminaire fut confibe aux pr&tres du diocese. A vrai dire,
tout etait deij r6glI. Pendant l'annae de r6pit, de
juillet 1902 A juillet 1903, on avait eu le temps de cher-

cher dans le clerg6 les sujets les plus aptes A remplir
convenablement la delicate mission que comporte la
formation des clercs. Mgr Mignjt avait, A plusieurs
reprises, consultI le meilleur juge en la matiere,
M. Coitoux. D'apres ses indications, le choix fut fait
et s'arrkta, pour le nouveau Superieur, sur M. CavaillM,
chanoine honoraire, ancien aumonier du Bon-Sauveur,
et alors cure de Saint-Jean-Saint-Louis. 11 avait eu
autrefois des vellitbs de vie religieuse et ne manquait
ni d'intelligence ni de fermete.

L'ann6e scolaire s'ouvrit r6gulierement en. octobre
19o3, avec un corps respectable de neuf directeurs dunt

Mgr Mignot disait : , avec de tels elements il nous est
permis d'avoir une grande confiance dans la direction
qui sera donnee au grand siminaire . La maison,
d'autre part, renfermait 150ol6ves. Mialgre l'agitation
des esprits, au dedans et au dehors du s6minaire, Iannee commenra dans 1'enthousiasme et avec une ardeur
qui semblait promettre un bel avenir. On r&va de suite
d'un ideal suplrieur d'6tudes ecclsiastiques, renouve16es et pouss6es A fond. On allait vers la haute mer,
toutes voiles d6ploy6es, vers la lumi&re et les regions
inexplor6es. Le programme 6tait 61argi et refondu.
C'6tait tout un nouveau syst6me apolog6tique, scripturaire, th6ologique, dont 1'esprit pourrait facilement
se deviner en parcourant les volumes nombreux et
varies qui vinrent aussit6t enrichir la bibliotheque.
La nouvelle direction crut devoir prendre en mnme
temps certaines mesures assez impr6vues et qui firent

quelque sensation parmi les eleves et les pretres. Les
prikres du matin furent remplacees par Prime, celles du
soir par Complies; les 3 lasses de 1 beure disparurent,
et on itablit 4 cours par jour de trois quarts d'heure
chacun. Au manuel ancien on substitua la dictee sut
toute matiere,et celase compliquait des transformations
marquees dans 1'ordre de la journee, repas et recreations comprises. Assuriment l'autorite escomptait un
rendement intellectuel tel qu'il rapprocherait les grands
seminaires des Instituts catholques.
I'exprience devait montrer bientot que le progrxs
vrai est lent et d6pend d'un esprit plus que d'un programme. A ce pas cadenc6 tous ne peuvent marcher,
m6me lorsqu'il s'agit d'eleves qui ont fait de bonnes
etudes secondaires et sont munis d'un parchemin de
bachelier. Reaucoup de jeunes cerveaux se perdaient
dans ce d dale d'opinions opposees qui se faisaient jonr
a cette epoque tourmentee. L'Eglise de France traversait

alors .une crise redoutable qui avait forcement son
echo jusque dans les cnacles fermes. des grands seminaires. On y discutait avec quelque passion les ques-

tions les plis troublantes, et, malgri la lumiere que
1l'horizon les Letres sur les Etudes eccdprojetaient
siastiqua de Mgr Minowt, l'wuion des esprits et des
coeurs etit qaelque peu alteree.
I1 y eut cependapt, ia cette 6poque, ure seance fort
int6ressante. Le professeur de dogme, M. Rivi&re, dont
on devait plus tard louer Jes vastes travaux, passa brillamment an graUd seminaire et en presence de ses 6leves,
sa these sur la Ridemption. L'Institut catholique de
T9ulouse avait eavoy l'Alite de ses professeurs, et
I'archeyvque d'Albi pruesda luj-mnme ce jury d'Eglise.
Hleas ! le Comnbisme triomphait. Le 9.dcembre 1905,
la s•earatu de i'EgiUse et d l'Etat 6tait vot4e. Les
is sous aquestre et le
lstiques 6taien
biens
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grand ,minaire d'Albi, qui abritait le jeune c'erge
deputs 1836, fermait ses purtes.en juillet 1906. Le cerg&
-.eulier n'etait pas plus ýpargnk que les religieux.
Ce fat an gros souci pour Mgr Mignt de trouver up
nouveau local aux jeunes recrues du sanctuaire. La
Providence qui veille tout spicialement sur rEglise
vint rapidement a son secuurs. Les Binedictins d'Encalcat avaient dif fuir en Espagne, chass6s par la persecution aux premieres heures de ce temps oil les Francais ne s'aimaient pas. La maison offerte gracieusement
etait spacieuse, et avec quelques amenagements, elle
-'adapterait assez bien aux necessites d'une ecole
clericale. Assez tardivement, le 2 fevrier 1907, 'installation ftait faite et les etudes reprenaient leur cours
habituel De nouveaux professeurs. dont deux sulpiciens, MM. Fabre et Alfaric, venaient enseigner, I'un
'Ecriture sainte, 1'autre le dogme. Trois ans apres.
M. Alfaric d6clarait a son archev•que qu'il n'avait pas
la foL Rien n'avait laissi jusque-li prevoir le fatal denouement. Malgr6 toutes les instances de l'autoritC,
malg-r les prieres de ses amis, sa defection etait d6finiprofesseur A
tive en juillet 19o1. Depuis lors, nommn
Strasbourg, il est le grand enaemi de I'Eglise, et il
s'efforce de saper par la base l'&difice du Christ. Le scandale ne laissa pas que de troubler profondement IAme
du clerge albigeois. Mgr Mignot en souffrit plus que
personne.
Cependant le sejour d'Encalcat touchait A sa fin.
Une societe, en regle avec la loi civile et avec rEglise
par un indult de Rome, s'ktait formie pour sauver
dans la mesure possible les Biens eccelsiastiques. Elle
avait pu racheter, avec la haute autorisation de IAicheveque, le couvent Notre-Dame mis sous sequestre
par la loi de Separation. DIs 1907, Mgr Mignot y avait
fix6 sa risidense ; et l'autorit6 dioc6saine y avait ses
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bureaux. La maison etait vaste. On songea de suite
A l'amenager, en vue d'v amener le grand seminaire.
Des reparations importantes y furent faites et, d&s la
rentr6e de 1910, elle pouvait recevoir le jeune clerg6.
Au retour d'Encalcat, M.Cavaille 6tait nomm6 cure de
Notre-Damede la Plate; et M. Bonnet, superieur g6enral
du Tiers-Ordre r6gulier de Saint-Francois, dont la Maison-Mere est A La Drkche, A 5 km. d'Albi, prenait sa
place, en qualiti de Sup6rieur. DejA, il avait profess&
la morale au grand s6minaire d'Albi pendant quatre ans
et venait alors de diniger le petit seminaire qui, de
Lavaur s'6tait transporte A Saint-Sulpice, apres la
Separation.
Le corps professoral etait modifi6 avec le d6part de
M. Alfaric et I'arrivee de M. Barthes charge du cours
de philosophie, et que l'avenir destinait A devenir
Eveque titulaire de Verbe et auxiliaire de Mgr C6z6rac.
La rentree se fit normalement, mais avec un personnel
de professeurs et d'eleves assez r6duit. La Siparation
n6faste pour lerecrutement.Aulieude I5osemiavait ktn
naristes on n'en -trouveplus qu'une trentaine. Les annees
maigres sont venues et elles vont durer longtemps.
L'esprit d'ailleurs des 6lves s'est amhlior6 et apais6.
La loi de Separation et les condamnations successives
du Sillon, du mdernisme ont ramen6 le calme qui
convient dans une maison de formation, telle qu'un
grand s6minaire. Tout d'ailleurs invite A la reflexion.
Le 8 d6cembre de cette meme ann6e 191o, les jeunes 16vites sont timoins d'une scene fort touchante et assez
rare. Sous la prisidence de Mgr l'archeveque ils voient
les prftres d'Albi. reunis dans le nouveau s6minairc
preter serment selon les prescriptions du motu proprio
( sacrorum antistitum 3 de Pie X. C'6tait I'annonce
d'une ferme direction romaine dans le sons de 1'enseignement traditionnel.
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hIxattt de. bruits de guerre prochame et inivitable
Smuircnt a circuler. Vainemcnt (a esaya\it de repeupir la maison. Les recrun- se rarefaiest de plus en piis.
Ln vent nauvais w.ufflait sur k nwiade: la tempete
se rapprochait de plus en plus. Elle se dcchaina fuiicuse
en dAbut du miis d'auit 1914. Deux grands Etats
s'affrontaient : ils ne devaient pas tarder a entrainer
prtsque rl,ues ls puissances dans le f-rmidable cata(ci~sme.
La France fut une des preuieres a mobiliser, et l'in
vrcut u nmuiomnt inuubliable d'eothousiasme et de fraternite. L'Unw. sacrie devmt une rdaliti vivante et
dura jusqu'au lendemain de la victoire.
Le grand s6mnaire d'Albi partagea alors le surt
cammnn : ilse vida asses rapidement : directeurs et

ieves furent appes a leur tour sous les drapeaux. LAs
etudes ne pouvaient qu'y perdre, et si quclque prufesseur ocntiaua er~wre a reunir uu petit groupe de smiinaristes autuur de sa chaire, ce fut dans le bruit des atmes et au milieu des comwotions troublanti defiames

dksei par6es. La vie du s6minaire deji bien rduite
cess*a
f ev 1917,pour n reprendre qu'enoctobre ig9.
Ce fut un tnrste Moment pour l'iglise d'Albi. Li courant
vers e sacerdoce s'arr6ta ttut A fait.
Avoe I'armistice du urrovembre Tq98 la paix revint
enfin, aasurant le triomphe des armes et It joi de la

victoire. Seulement les rines 6taieat 6norrms et le
sacerdoce payait largement scn tribut. Pr6tros et sdminaristes 6taient tombes en romnbre au champ d'konne•r. Les petits seanuaires s'etaient vides. II fallut
attendre toute une annee pour reprendre dans do bones
conditions l'ceuvre si importante du grand s6minaire.
Et comirme les luttes fratricidea 4taient finims t que
les religieux avaient repris en versant leur sang pour la
Patrie leur place au foyer national, ilsemibla tout ua-
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turel de rappeler les exilhs et de faire rentrer au grand
s6minaire 1? congregation de Saint-Lazaie dont le
souvenir etait rests vivant et I'ceuvre appriciee.
Mgr Mignot y songea le premier. La mort ne lui laissa
pas le temps de r6alisei son dessein. Ce fut son illustre
successeur, Mgr Czerac, qui eut 1'honneur de mener i
bonne fir l'entreprise.
En 9199, M. Bonnet leprenait sa place an milieu de
ses Religieux franciscains de La Drche, et quelque temps
apres il recevait le titre de chanoine titulaire de SainteCicile d'Albi, qu'il avait largement merit6 par ses services et son d6vouement au diocese. La place 6tait
libte : les pr6tres de Saint-Lazare revinrent I'occuper
A la grande satisfaction du clerge.
u. Leo Prieres de la Mission au grand snminaired'Alibi

4prs I'ezil (t919-1936).
Le 14 octobre 1919, le grand seminaire d'Albi retrouvait sa jeunesse et reprenait vie sous la direction
de ses anciens maitres, aides de quelques collaborateurs.
Des 7 directeurs presents, 4 Btaient lazaristes et ils
avaient toute la responsabilit: de la maison. Ils gardaient 3 pr4tles du diocese : l'abbi Barthes, professeur
de philosophie que Mgr C&zerac devait appeler bient&t
datis son conseil et un pen plus tard en faire son auxiliaire comme Evqque de Verbe... I'abb de Lacger qui
quittera la maison, en 1933, pour parcourir lemonde et
cideia sa place & M. I'abbW B6eamel, ex-religieux du
Tiers-Ordre de saint Francois. M. Cramaussel que
M. Bonnet avait dejA eu, comme aide ~6onome et qui
le restera jusqu'a sa mort survenue et 1932. Son r6le
fut de s'occuper du temporel de la maison et de la musique proprement dite. 11 ne sera pas remplac6 A son

-

358 -

d&cs, pas plus que 1'abbS Barthes, promu vicaire
general en 1929.

Le nombre des dleves des la rentrte s'&leva au chifire
de 48 et s'accrut lgerement avec les ano•es sans dkpasser jamais 70. II restera notoirement insuffisant aux
ncessites de 1'Eglise d'Albi. L'urganisation de la maison
datait de loin et l'expIrience avait montrk qu'elle r&clamait assez peu de modifications. Sans doute il fallait
tenir compte de i'esplit d'apres guerre, de la santi
mediocre d'un bon nombre d'61eves, des progr&s de
toutes sortes realises dans les sciences th6ologiques,
scripturaires, historiques, sociales, hygi6niques.
Exterieurement done le grand sminaire revivait:
le programme des etudes tait substantiellement le
mEme avec quelques elargissements. L'ordre du jour
comprenait comme autrefois les trois classes de I heure
chacune : seulement, sur la demande de I'Archeveque,
le lever 6tait retard6 d'une demi-heure, d'ailleurs sans
repos hebdomadaire. Le jour de cong6 itait supprimi
pout permettle deux promenades par semaine, tout en
gardant le m6me nombre de cours. Les deux 6preuves
traditionnelles 6taient remplacees par un triple examen,
suivi, a Noel et a Paques, de huit jours de vacances en
substitution des 15 jours ch6mbs du milieu de l'annee.
II y eut tout de suite beaucoup de variet6 dans les
exercices extraordinaires de la maison. On y revit les
anciennes theses publiques sous la direction de I'archeveque, des seances academique; en I'honneur de
saint Thomas, des examens de classes, de devoirs
quatre fois repites dans l'ann6e et des conferences
nombreuses sur toutes sortes de sujets: sociologie,
Action catholique, missions, oeuvres specialisees. Des
hommes particulierement qualifies pour traiter ces sujets
6taient arrkt&s au passage et gracieusement invites a

verser quelques gouttes de leur science dans I'ame du
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jeune clerg6. II la recevait avec joie et avidit6, et cela
temoignait d'une vie intellectuelle, varice et 6tenduu.
Les meilleurs des s6minaristes etaient achemin6s,
quelques-uns vers Rome pour y recevoir le dipl6me de
ducteur, et le plus grand nombre vers l'Institut catholique de Toulouse pour les diverses licences de l'Etat.
Le corps professoral des petits seminaires 6tait ainsi
maintenu A un niveau vraiment superieur.
L'esprit cependant des seminaristes s'etait sensiblemeat modifi6. Les goits rn'taient plus tout i fait les
mnlmes. Les gen6rations de 1919 i 1936 ne ressemblent
gu6re A celles qui se sont succ6d6 de 1836 a 1914. Certes,
il y a quelque chose dans la jeunesse qui ne passe pas :
l'6lan, l'enthousiasme, le besoin de nouveaut6s, le
mouvement vers 1'Ideal. Mais cet Ideal a change.
C'est la vie d'action qui a pns la place de la vie de
reflexion ; c'est la vie d'activitd exterieure qui s'est
substitute a la vie concentr6e de 1'6tude ; c'est la vie
apustolique qui prime la vie du cloitre ou du presbyterc.
Au surplus, 1'esprit particulariste et du terroir a presque
di.paru. La fusion s'est faite. Il n'y a plus les s6minaristes
de Lavaur, de Castres, de Massals, de Valence, il n'y
a plus que des s6minaristes tout court, qui chantent
tlsemble dans une harmonie presque parfaite: , ubi
caritas est vera, Deus ibi est ,.
11 reste 6videmment des ombres au tableau. Les
epreuves n'ont pas manqu6. La caserne a amen6 quelques d6fections, d'ailleurs peu nombreuses. Les petits
sýrminaires n'ont pas toujours envoy6 les meilleurs et
It recrutement par moment a ite midiocre. A c6te de
-6(minaristes d'1lite, il y a eu des unites de qualit6 inifrieure dont il a fallu se contenter, ou qu'il a fallu l6aguer. Dans 1'ensemble cependant la moyenne est boune,
et le clerge peut avoir confiance dans l'avenir. Seulement
il reste un point noir et angoissant : le nombre des
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recrues est statiunnaire depuis plus de 15 ans, alurs que
les kcles qui les preparent sont nombreuses. 11 seialtlrait que k saccrdoce n'exerce plus son attirance
d'antan.
Aussi Mgr I'archeveque, eln 1936, a cru devuir etablir la conirerie de Marie Reine da C'Lrgi : le Sup6rieur,
deji chaxge de l'ouvre de t I'Union Missionnaire de
Saint Pwire apotre ' a dii, sur les instances de I'autoriti,
en prendre la direction et employer ses confri-ies a la
pnrpager dans les paroisses. Et c'est ainsi que les -Lirecteurs du grand seminaiie ne sont plus, comme autrefois, exclusivement reserves ! la formation intllectuelle
et morale de leurs clercs. On les voit, les dimaaches et
jours de fete. dans les chaires des paroisses pr chant es
journees consacres au sacerdoce. Ils s&at a la recherche
des vocations et poursuivent toujours l'euvre essentielle qui ieur est confiee. Le clerg6 les connait mieux
et na pour eux que plus d'estime et d'affection. Ce
n'est la d'ailleurs qu'un travail accessoie et qui ne
I'essntiel, la formation des semidoit nuire en rien

narnstes.
Nous sAmnes ainsi en I'annee 1936. Le centenaire du
grand seminaire d'Albi au 2 juin 1936 s'est der&ule
dans de bonnes conditions. Les pages qui Font raconte
n'ont eu d'autre but que d'en retracer les diverses phases
et d'en redire la vie et le progres.
Puisse Dieu b&wir la maison d'oA sont sorties tant de
genrations de prktres! Puisse-t-elle toujours :tre le
bon chantier ofis'6labore I'auvre divine dn sacerdoce,
la pepiniere des saints et des ap6tres a l'image.du grand
saint Vincent de Paul.
Albi, ce 8 dicembre 1936,

Joseph. DLaNP.
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DAX : NOTRE-DAME DU PouY.
NOTIE FONDATRIJCB: CHARLOTTE AMANDA DE .BOUDA
II. - LA VIE RELIGIEUSE DE S(EUR MARIE DE SAINT-

CHARLES (i853-i86,).

Dans son Historique', M. Truquet s'etend longuement
sur le depart t KM8" de Lupl

!... aprbs avoir vendu tous

ses biens, apres avoir fondi A Saint-Vincent-de-Xaintes
une 6cole de files tenue par les Soeurs de la Croix, apres
avoir, sous la direction spirituelle de notre confrere
M. Louis-Thdodore Clett (1815-895), longtemps edifii
la vile de Dax par sa piete et par ses vertus, surtout
par sa chatite pour les pauvres ; apres avoir ktabli pour
une douzaine de dames et demoiselles l'usage de faire
chez elle une retraite anxuelle et la retraite du mois, ce
qu'elles pratiquaient depuis cinq ou six ans, Mae de
Lupe a quittI
Dax, dans le mois de mai 1853, pour se
rendfr AToulouse. Le but de son Voyage dans cette ville,
ignore de tous et connu de nous seulement, a &t6atteint
par uin iiisricordieux dessein de la Providence sur cette
dame d'une pidit et d'une vertu vraiment rares dans
le monde .

Ce <mis6ricordieux dessein de la Providence ) dent
parle M. NicolasTruquetsemanifestadefaconinattendue.
La barohne avait demands par lettre une entrevue
avec la Sceur supdieure du couvent de la Visitation A
Toulouse. Toute son ambition Otait d'obtenir une petite
place dans cette fervente communautd. Le cocher, au
lieu de conduire Mm e de Lupe6 la Visitation, l'arrita
au monastere de Notre-Dame de Chariti,situi A Toulouse-

Matabiau et plus g&6nralement connu sous le nom de
Refuge".
I. Historiqu, page 116.

2. La f6udo ette ctmatmautei au dire de notre mdmeasHuatopr,
est
]avie contemplative, unie Arexercice de la chait dansl'ce vre de la conversion des jeunes filles exposees aux seductions du mohde ou deja victimes de
ces seductions s, page 116.
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La Tres Honurore Mere superieure, Marie du SacreCoeur Lanndluc, avait envovx au parloir son assistante,
sceur Marie de la Compassion du Bourg pour recevuir
la visiteuse. De part et d'autre, on ne tarda pas a s'apercevuir de la meprise; mais ce que la sceur assistante
v avait dit sur le but de (leui) vocation, et surtcut l'air de
recueillement et de saintete que refl6tait son visage, demeuraient fortement imprimds dans l'esprit de Mae de
Lup"' ".
II en fut tout autrement au parloir de la Visitation.
Rien de ce qu'elle vit ou entendit ne lui convint -. Elle
k
revint au Rejuge pour y solliciter une petite place se
disant que *<Dieu avait eu un dessein tout particulier
sur son aire, en permettant qu'elle connfit (cette maison),
lorsqu'elle ne pensait A rien moins v.
Ce ne fut pas sans crainte que sa demande fut exauc6e.
La bonne Superieure put douter avec quelque raison
qu'une personne de 46 ans, d'une sant6 fragile et sortant du monde avec des habitudes contract6es dans son
milieu, fft capable de se penktrer de 1'esprit de la communaut6 et se plier A toutes les exigences d'une vie
religieuse. Mais lorsqu'on vit cette nouvelle postulante
a I'ceuvre, ces craintes s'6vanouirent bien vite: elle
n'ftait pas en effet A ses premiers essais d'abnegation
et de renoncement A sa volonte propre.
Les 6venements ext6rieurs s'estompent maintenant.
Le postulat, le noviciat, la veture et la profession font
un peu saillie, mais c'est le lot ordinaire de toute vie
religieuse. Saur Marie de Saint-Charles sera occup6e
A la decoration de la chapelle ; elle travaillera 6galemrent
A la sacristie, A la procure et au secr6tariat. La vie int6rieure, I'ceuvre de saintet6, par contre, se font toujours
plus intenses et plus belles par l'union A Dieu dans la
charit6 et dans I'liumilit6.
1. Historique, page xi6.
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Apres un postulat de six mois, le 9 dicembre 853.,
,lme de Lup6 fut admise an noviciat. Sut la dimnuide
expresse de la baronne et avec la permission du T. H.
Pere Etienne, M. Truquet assista a la c6rimonie de la
prise d'habit. En presence de 1'archeveque de Toulouse,
.lgr Mioland, le Suplrieur de Notre-Dame du Pony,
dans un beau sermon de circonstance, fut heureux de
faire ressortir l'6tendue et le merite du sacrifice de
sceur Marie de Saint-Charles et d'exprimer sa reconnaissance a la bienfaitrice de notre maison de Dax.
Nous nous rappelons que, de l'aveu mýme de la nouvelle religieuse, 1'entr6e au noviciat rendit impossible
une des clauses du contrat de donation, en vertu de
laquelle ses restes moitels devaient ftre inhumes dans
la chapelle de Notre-Dame du Pouy'.
A la fin de son postulat on estimait dans la communaut6 que, uquoique au rang des debutantes, elle portait
2
les lauriers de magnifiques victoires a. MWme jugement
pour la premiere annie de noviciat qui se passa sans
grands incidents: ( cette bien-aim6e soeur se montra
amie de la vie simple, unie, modeste ; c'6tait une ame
toute cach6e en Dieu, allant a petit bruit, ne parlant
jamais ni d'elle ni de ses antec6dents ; il fallait la deviner; une seule chose paraissait en elle, son exquise
politesse, sa retenue; on sentait facilement qu'elle
aimait partout son devoir, et pour qui l'observait de pros
il v avait des marques d'une profonde pikt6. Elle pariait volontiers du ban Dieu en recrbation, mais avec un
3
grand rabaissement, comme en etant incapable ~.
Soulignons une fois de plus l'humilite de swur Marie
de Saint-Charles que l'on a su rendre si heureusement
dans « c'6tait une Ame toute cacLde en Dieu, allant A
petit bruit ).
I. Historique, page x17.
2. Relaion de Toulose...
3. Relat o de Toulouse.

Queuel
es ornps d'air mirent la poitrine et la vie de
anore rlegieuse en danger vers la fin d'octobr* 1854.
(',miUm ii ne manquait plus que quelques j(,urs pour
achever l'anue du noviciat, I'Archeveque de Toulouse
lui peimit comme une faveur exceptionnelle de faire
les vceux c,nditirnnees. a Ce fut le 28 novembre
3854
que scur Marie de Saint-Charles] reut les derniers

sacrements et prnnonm
a les voeux conditionnels avec
cet esprit de foi et d'humilit6 qui &tait le cachet de tous
ses actes' .
La santm reparut au cours de l'ann6e suivante, et
le 27 octobre 1855 fut fix6 pour la profession sniennelle.

S

r Marie de Saut-Charles pronoma ses vceux entre

les mains * de Mgr Mioland, archevque de Toulouse.
Durant la maladie, les in6&radrem avaient remarqui
sa reconnaissanac pour let seivices rendus, son ggalite
d'Ame, som abandcmn la voloknt de Dieu et sa tendre
pi4t. Un petit fait n'avait pas non plus 6•happ6 A lear

perspicacit ; il en sera question quand la nouvelle
professe demandera pardon an chapitre avant la sainte
profession. * Par suite de ss habitudes de delicatesse
de sa vie passe, nous est-il rapporte, elle avait pour
oe temps de maladie des manires a ellepour so suignar;
Da ne savait pas toujours s'y ajuster A propos %.L r&sultat intvitable 6tait une mortification de c6t et d'autre.
La digne Mee Marie de Saint-Paul avertit la sar Mari
de Saint-Charles qu'apres la profession, dans ses maladies, il fandrait se oumettre a se laisser saigner * seaon
les usages de la sainte religion n ; on ajoute : a notre
chte smur embrassa de smo mieux ce point d'abnigation, mais il y a lieu de croire qu'il lui en cofta toujours
beaacoup s.
L'occasion, au reste, se pr6sentera maintes fois, car
it n'6tait pas rare que sceur Marie de SaimiCharles
x. Redatio de Toulose.
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pasiat I'livr
a pu pri~ entier a l'infirnerie. Son regiemnent de la jwumnCe. qu'lle s'etait 6tabli pour ce temps de
naladie, prouve son d4sir de tout sactifier et sunaturaliser
Le travail qpe lui pew3ettait la maladie, elle Ie consacrait A tout~e sort- de d6coraticns,ou eneure on lul
demandait de se servir , de sa bonue plume j'. On nuus
dit que v la prenmire fois que iotre cbhre sewur eut A
s'occuper (du tombean pour le Jeudi-Sai•kt), elle dirigea
si bien deatx-u trois ouvriers A tftve s la grile du dihur

qu'elle fit faire avec du papier marbr6 une fid4e representation du Roo du Calvaire da Tombeau Sacr6 ,.
Et encore : %ElUe fut toujours secrktaire et employee
a la procurerie, et dans ces emplois on cut lieu d'admirer
son extreme delicatesse et sa parfaite discr6tiodr. Notre
digne Mlre fit souvent la remarque que parlant devant
cette chere soeur, soit elle suit d'autres personnes,
d'affaires ou de circonstances dont Ma Swur Marie

de Saint-Charlesavait eu conaaissance, elle ne temoigna
jamais, pas rmeue par un regard ou ua met empress6
qu'elle en sut rien du tout ,.
Bien des pages du second petit cahier seraient A
reproduire pour nous faire itjeux connaitre la spiritualit6 et la physionowie d'ame de notre religieuse,
mais nous no pouvvns entrer dans les details. Qu'il
"nus ufise de retenir daux traits.
D'abord ces aonventtions avec Notre-Seigneur et
-Marie de Saint-Charles ; elles datent de la retraite de
la ( Sainte Profession , 27 octobre 1855.
SChaque ftis que je baiseraile coeur, ce sera pour dire
a Dieu que je renoace A tout ce qui peut lui d6plaire et

A tout pwIk6.
" Chaque fois que je respirerai, je veux dire A Dieu
1.

Ketalio

dk Teukoksc.
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que je ne vis que pour lui, et chaque fois que j'aspirerai
que ce soit pour demander a Dieu son amour.
- Chaque fois que je prendrai la croix de notre chapelet, je veux que ce soit pour dire i Dieu que j'accepte
celles qu'il m'enverra pour l'expiation de res peches.
J'offre toutes mes souffrances et mes prinres pour la
conversion des p6nitentes.
, Chaque fois que je ferai la genuflexion, ce sera pour
adorer Notre-Seigneur jusque dans le lieu ofi il est le
plus delaissL, et pour reparer mon manque de respect
et d'indevotion dans le lieu saint.
SJ'offre mon silence pour les imr.es du Purgatoire,
mon obsissance pour la conversion de mes parents,
la mortification de ma vue pour mes amis afin de leur
obtenir les graces dont ils ont besoin
SJ'offre mon travail pour la propagation de la foi.
J'cffre mes mortifications pour les ceuvres auxquelles
j'ai contribu6.
tChaque fois que je ferai une inclination de tete
et un acte de charit6 ce sera pour remercier mes protecteurs et leur demander un nouveau secours.
SJe prends pour protecteur de mon vceu de chastet6 saint Jean l'Evangeliste, pour celui de pauvrete
saint Jean de la Croix, pour celui d'ob6issance sainte
Chantal, pour celui du salut des ames, saint Vincent de
Paul. Je les prie maintenant de me protiger tous les
jours de ma vie et de me faire la grice de les pratiquer
fidelement

".

Comme cette longue liste d'intentions montre clairement l'union intime a Dieu de saur Marie de SaintCharles, son coeur aimant et son ame d'ap6tre et qu'il
est agriable de penser que dans ces prieres privil"gikeNotre-Dame du Pouy avait sa place !

Citons enfin cette fomuule qui revient A plusieurs
reprises soUS la plume de la religieuse et qui semble la
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pens6e la plus profonde de sa spiritualit6 A la fin de sa
vie : Dieu et moi, et puis le niant ,,.
Cette expression
qui varie peu dans les nuances differentes des termes
employes, prend tout •sn sens quand on se rappelle le
depouillement continu et croissant qui a inen6 Mlm e de
Lupi jusqu'au cloitre, et puis jusqu'a l'aneantissement
de tout ce qu'elle avait aimn et estiwn en elle-mcme
et dans les autres.
11 ne reste plus que l'union dffinitive avec sun Dieu,
a qui elle avait redonni tout ce dunt elle avait Wte
gratifi6e. Le rkcit simple de ceux qui ont assist6 a ses
derniers jours dit avec eloquence cette ultime 6tape :
S(Voila quelle 6tait notre respectable Seur Marie de
Saint-Charles, kcrit la Relation de Toulouse, lorsqu'en
1861 un cancer dans les intestins, dont elle sentait les
atteintes depuis longtemps, la r&duisit enfin sur un lit
de douleurs. Dieu seul fut le tmnoin de tout ce que cette
ch6re malade souffrit dans le corps et dansl'ime. pendant
ces derniers mois de sainte vie. Ses grandes douleurs
1'empechant de pouvoir supporter le moindre bruit ni
meme la conversation, elle se r6duisit a une solitude
presque ccmplete. Devenue comme une ermite dans sa
petite infirmerie oh elle s'ktait religuie, elle etait tout
entiere au double exercice de la pri6re et de la patience,
offrant ses douleurs avec une grande foi pour l'expiation
de ses p&ch6s; on eit dit que le Seigneur acquiescant
aux disirs de cette ime cachie, avait voulu faire de son
lit de souffrance comme une profonde retraite, o( elle

se plaisait A gofter d'avance la paisible et profonde
obscurit6 du tombeau.
S(Le 2 avril [1862] vint terminer cette vie, remplie
de toutes sortes de merites et des plus pr6cieuses vertus.
Notre bien-aim.e soeur avait recu avec sa douce et sublime piete tous les secours de notre sainte religion ;
elle eut la consolation de participer plusieurs fois au

-- 368divin viatique. si necessaire pour elle surtut qui parcOurut juqu'A la fin une route thnabreuse. Elle entra
enfin dans les clartis de la vie bienheureuse, comble
des minites que son humilit6 et ses bonnes ceuvres
avaient amoncel& sut sa belle ame. Elle 6tait Agie de
54 ans, 5 mois, et de religion, 8 ans 4 mois, da rang des
sceurs churistes.
a Comme si le Seigneur se plaisait A favo riser les vues
de sa fiddle servante jusque mnme apres sa mort, on
remarqua que, n'6tant pas de Toulouse et le temps 6tant
tr&s mauvais, qu'il a'y eut pas une seule personne A sn<
enterrement, que MM. nos aunimniers et nos sAeurs
tourim'es. ,

Au dela du tombeau notre fondatrice fut-elle oublie ?
Nous a'avons pas le droit de rester sur cette impremsion
du d4but.
M. Truquet ne se trouvait pas a l'enterrem.ent de la
findatrice de sa maison. Depuis F'annme prkc6dente
il ktait mort, prematurmment usw, pendant la prkdication d'une retraite.
Si M. Valette n'a rien ecrit, il a eu le mkrite de recueillir des documents que M. Delanghe et M. (oste
out doveloppes et enrichis.
DaBs la chapelle de 1852 une pierre funraire rappelait son souvenir avec cette inscription : a A la m6moire
de la tres noble et tres religieuse dame Cecile-Charlotte de Borda, veuve de Lup6 qui s'4tait r6serve ici
sa demeure deriere ! Mais seur Marie de Saint-Charles
voulut reposer panni sesseeursen Jsus-Christ dumonastrre du Refuge A Toulouse. Nie le 4 novermbwe 187,
elle decda le 2 avil 1862. Elle avait pass6 huit ans
quatre mois dans le clottre. Elle distribua ses biens awx
pauvres. Sa pi6et demwure a jamais et sa mitmoire est
en bIa6dietion. R. f. P. s.
M. Delanghe termine ainsi le souvenir de Mmi de
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~ a Notre-Dame du Pouy ,. A ce faible tcmoignage
Lupc
(I'inscription de plus haut) de la reconnais:anIce des
missionnaires, il faut ajouter bien des prieres et des
messes offertes a cet autel (chapelle de 1852),au pied
duquel la pieuse baronne aimait a venir se prosterner...
Elle a pu voir ses pieuses intentions fidlement remplies
et les b6endictions de Dieu descendre sur sa fondation
du Pouy pour laquelle elle offrait A Dieu au fond du
cloitre ses prieres et ses mortifications... Puissent ces
lignes servir A continuer et A augmenter le tribut de
reconnaissance dfi a Dieu auteur de tout bien, dt a la
noble famille de Borda qui a offert sa maison et sa belle
Etienne DIEBOLD.
oppriktA... )

Ccilekharlotte-Amanda DE BORDA
Franws DE BORD~k
(4 q•Tafbre iSo7- avril 1862)
(2? mars l~63-22 septembre 184x)
Baronne de Lupi
p&re d'Air ?nda de Borda
Fondateurs de Is Maison de Dax
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EPERNAY

Le cinquanlenaire des Saurs de Saint-Vincent de Paid
(1886-1936)
Le jeudi 17 d6cembre 1936, dans un elan de gratitude,
Epernay commemorait le cinquantieme anniversaire
de l'arrive des Soeurs de Saimt-Vincent de Paul
(21 novembre 1886).

La comme ailleurs, ce demi-sidcle d'histoire.religieuse
et charitable justifiait pleinement cette solennite jubilaire. Entretenant l'atmosphere de sympathie autour d'un inlassable devouement, ces fetes fournissent
l'occasion de plus vivement appr6cier I'ceuvrede Dieu
et soulignent le noble spectacle de vies consacrees au
service de tons, surtout des petits et des humbles.
La messe solennelle d'actions de grice fut c6lebrie
sous la pr6sidence de Mgr Tissier, ev6que de Chalonssur-Marne. M. Barthelemy Taillefer, de laCongxigation
des Lazaristes, donna le pan6gyrique de saint Vincent, et
en 6voqua chaudement l'ceuvre, de nos jours 6tonnante
encore. En son temps, il y a tiois siecles, ce grand coeur,
cet esprit puissant r6volutionnait pratiquement les
m6thodes de la charitW et de la vie religieuse feminine.
II1demeurait cependant dans la ligne du christiamsme
le plus authentique. L'Eglise l'a reconnu et a sanctionn6
les hardiesses de ce giant de la chariti et les vues profondes de cet homme de genie qui voyait auloin. Painni
plusieurs autres, deux de ses grandes oeuvres prul ngent son nom et son action : les Files de la charit: ct
les Pr6tres de la Missionrealisent, pour une part et chaque
joer l'6ternel dcsir du Christ: que les pauvres soient ivangilisis! Par son exemple et par sa doctrine, Vincint
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convie toutes les ames vraiment chrktiennes, au d&vouement, A 1'action...
L'apres-midi dans la salle du Cercle catholique, les
nombreux amis des Soeurs se trouvaient a nouveau
reunis. Autour de Mgr Tissier, avaient pris place le
clerge d'Epernay et M. Max Maclet, adjoint au maire
et M. le gn&eral Martin, conseiller municipal, qui, par
leur presence, apportaient I'hommage de la municipalit6 B cette oeuvre Aminemment sociale. La salle etait
remplie, M. 1'archiprktre Druuin. donne d'abord lecture
de sun interessant rapport sur les cinquante ans d'histuire de la maison d'Epernay. II est ici publiC en entier:
" Nous voici reunis pour ftter le 5o0 anniversaire de ce
qui fut pour Epernay un des 6venements les plus heureux
de son histoire : a l'arrivee des Soeurs de Saint-Vincent de
Paul -. Souligner cet 6v6nement m'a paru un devoir. Ne
scrait-ce que pour dire Aceuxa qui nous le devons, notrebien
vive reconnaissance. Ce nous est une grande joie, Monseigneur, que vous ayez accepts de venir pr6sider cette fete.
et vous associer a nous en cette circonstance pour redire a
nos bonnes religieuses, 1'expression de la profonde gratitude qui leur est due, pour tout le bien qu'elles out fait
Ei
pernay pendant ce demi-siecle.
!1 y a cinquante ans, Epernay avait dija le bonheur de
posseder un nombre respectable de communautes religieuses.
qui. appartenant toutes a la Congr6gation des Saiirs de
Satnte-Chritienne, travaillaient avec un divouement digne
d'iloge, au bien des Ames dans le champ paroissial de I'apostoiat et de la charit6..Cependant quelqu' ait ete le zele des
filles de Sainte-Chritienne, dans les diff6rents ministeres qui
leur 6taient confibs : h6pital, pensionnat, ecoles coin nuniales,
kcoles maternelles, creches, orphelinat, patronage, il etait
un coin de ce champ de la charit6, rest6 vacant, pour lequel
elles n'6taient point faites, et qui appelait des ouvrieres:
je veux dire la visite des pauvres et des malades.
Une grande Ame qui a laiss6 a Epernay un renom inoubliable de charit6, Mme Eugene Gallice. y songeait : elle
souffrait de ne pouvoir porter elle-memPe a domicile,
aux pauvres et aux malades, les secours qu'ils rcclamaient
de sa g6n6rosit6 ; elle aurait voulu se rendre compte par
elic-meme des besoins qui lui 6taient signales et donner plus
juJicieusement les larges aumicnes. Mais \oici que bientot
va se presenter le moven de faire faire par d'autres cc
qu'elle ne pouvait faire personnellement.
En l'annee r886, Mgr Sourrieux faisait a M. 1'abbe Quittat,
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alrs curd-doyen de Montmirail, la propositiondele nommer
cure-archipr&tre d'Epernay, en remplacement du vbnerable
M. Appert. Quelque honorable que fft la proposifioh,
M. Quittat besita avant de l'accepter. 1I se rendit auparavant au chateau des dues de La Roche-Foucauld, dans la
chambre religieusement conservee que saint Vincent de Padt
avait occupiealorsqu'il etait pr6cepteur chez les de Gopdil
et, lh, se jetant a genoux devant f'image du saint, i fit a
Dieu cette pridre : , Si votre volonte, mon )ieu; est qde je
d'Epernay, envoyez dans cette paroisse des Filles
sois cre
de la Charite. Je vous en supplie au nom de saint Vincent
votre serviteui. La realisation de ce deiir me sera le signe
que telle est bien votre volont6 ;. Ce qui explique cette priere
de M. Quittat, c'est qu'il avait vu les Filles de Saint-Vincent
h 1'cehvre dans la paroisse de Month•ii•il...
11 vint done plein de confiance, en juillet 1886, s'installer
lA oi son eveque l'appelait. Or l'une de ses premieres visitesa
Epernay, futpour cele que l'on nommait d6ja la Patronne des
pauvres, la v6ndrable Mme Eugdne Gallice. Quelles paroles
echangerent entre eux ces deux grands cweurs, M. Quittat et
Mme Gallice, l'histoire ne le dit pas, mais on devine que
Mme Gallice dit a son nouveau pasteur sa compassion pour
toutes les miseres, et ses tentatives pour les soulager ; sa
peine de ne pouvoir aller visiter elle-mime ces pauvres et
ces ouvriers malades qui sollicitaient son indpuisable charit6.
Ils ont tant besoin et ils sont si honoris qu'un mot de rkconfort et d'encouragement leur soit dit chez eux.
On devine la joie de M. Quittat, quand il entendit sa paroissienne lui tenir ce langage. C'6tait si bien le eflet de ses
pensees et de.ses ddsirs. Pour toute rdponse, il proposa a
M"Ie Gallice I'id6e qui le hantait depuis qu'il avait quitte
Montnirail : I'tablissenient a Epernay d'une maison des
me
Gallice un trait de
Filles de la Charit6. Ce fut pour M
lumiere : , J'en parlerai, dit-elle, A nres enfants v. Le lendemnain, en effet, elle entretenait ses enfants de ses desirs
et de ses projets. Et la fondation d'une maison des seurs de
la Charite fut resolue. On devine la suite. Le 21 novembre

suivant, 3 religieuses de Saint-Vincent de Paul debarquaient
a Epernay, et M. Quittat en les recevant eut cette exciaination de joie et de reconnaissance : " Ah ! mes sceurs, vous
ites pour moi le signe de Dieu que j'avais demand6 et que
j'attendais ! ).
Cela se passait il y a 50 ans. Durant ces 50 annies, que de
bien a dtý fait par les seurs et grace aux seurs ; que
d'Ames elles out aide a supporter les epreuves de la .ie, .et
surtout a sc priparer chretiennement a la mort ; - que de
jeunes filles leur devaient 1'inestimable bienfait de ia perseverance. - Ce bien realis6 iei depuis 50 ans par les Filles

ie Saint-Vincent de Paul, denmeure le secret de Dieu, et il
faut nous resigner A n'en avoir la pleine revelation que clans
1'6ternit6 ; elle nous en sera faite alors a la gloire des fondatcurs g6nereux de cette oeuvre et aussi a la gloire .de celles
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qui furent leurs devouees mandataires et les tideles instru.
ments de leurs g6n6rosit6s.
Apres avoir donn6 en raccourci I'acte de naissance de la
maison de Chariti d'Epernay, disons quelques dates qui
ont narque ces 50 ann6es de vie charitable. Done le 21 novembre r886, 3 religieuses de Saint-Vincent de Paul arrivaient i Epernay. Seeur Lambert en 6tait la Sup6rieure ;
- !qu'il me soit permis de saluer en passant, cette bonne
soeur Lambert, dont l'influence a 6t6 si grande, dont le nom
a eu tant de popularit6. Par son intelligence, son grand bon
sens, son entrain, Sceur Lambert 6tait bien la religieuse qu'il
fallait pour diriger A ses debuts cette maison de Charit6.
C'est grace A son initiative pleine d'entrain et de tinacite
que se sont d6veloppees successivement les oeuvres n.ultiples
qule nous allons dire. ) - Done le 21 novembre 1886, 3 re.ligieuses.sont la ; on les installe, en attendant mieux, an
24 de la rue des Huguenots, A proximit6 du cercle catholique, ouvert depuis peu.
Visiter les pauvres et les malades est leur mission; dds
le premier jour, elles s'v adonnent ; et c'est avec joie qu'elles
sont partout accueillies : Celles-La, se disent les ouvriers,
et le mot est authentique, elles sont pour nous D. Mais bien
vite, elles se sont apergues, les bonnes seurs, que, parmi
leurs clients, les besoins sont grands, que quelques pieces
de lingerie seraient revues avec reconnaissance, dans ces
milieuxoib la mere, obligee de travailler au dehors, poqr augmenter le maigre salaire du pore, n'a guere le temps d'entretenir les vetements de ses enfants. En consequence, des
le 28 d6cembre, un mois seulement apres leur installation,
les- seurs invitent quelques dames charitables a venir travailler avec elles pour les pauvres. Douze r6pondirent A
leur appel et I'on prit la resolution de revenir chaque mardi.
Ce fut l'origine, Mesdames, de votre ouvroir des Danes de
la Misericorde.
Soulager le corps est bien, mais il y a aussi les Ames, les
Ames d'enfants surtout ne fr6quentant pas, on ne frequentant qu'irregulierement les catechismes, qui ont faim ou
soif de v6rit6 religieuse. Dans leurs visites, nos religieuses
en d6couvrent et elles les r6unissent chez elles pour les instruire. Mais si petite est leur maison, que tout de suite on
s'apercoit que cette installation de la rue des Huguenots ne
pent etre que du provisoire. On cherche plus grand ; et on
d6couvre, rue Saint-Remy, un immeuble plus vaste, oil
les ouvri&res du bon Dieu pourront venir plus nombreuses
thavailler pour les pauvres, et oh de plus grandes chambres
per.-ettront de cat6chiser plus d'enfants. On s'y installe
le 8 juillet de 1'annee suivante 1887, et le g1,en la fete de
saint Vincent, Notre-Seigneur prend possession du petit
oratoire qui lui avait e6t prepare.
S'il est bien de soulager la pauvret6, il est mieux de la
pr4venir en apprenant aux petites filles A travailler, en leur
donnant de bonnei eure le goift de I'ordre et de la propret6.
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C'est dans ce but que le 25 aout 1887 fut ouvert par les soeurs,
pour les petites filles des ecoles l'ouvroir du jeudi. Ce premier essai ayant donn6 satisfaction, ce fut tons lea jours que
l'ouvroir fut ouvert pour les jeunes flles ayant d6pass6
r'Age scolaire, et une quatriime religieuse fat envoy6e de
Paris pour le diriger.
Quand on veut faire le bien, on ne tarde gudre a etre d6bord6 par les besoins de ceux que l'on assiste et par les oeuvres
qu'il faut s'inginier a crier pour y subvenir. Ce fat le cas
pour nos religieuses et leur gen6reuse fondattice. En bien
des familles n6cessiteuses, les draps font d6faut, et l'oeuvre
du prit de draps de lit s'organise a la maison de charit6. Les
lovers sont lourds & payer dans certains m6nages, charges
d'enfants, l'oeuvre des loyers se fonde qui les aidera, mais
ne leur donnera que la moiti6 de la somme necessaire afin
de favoriser leur bonne volont6 et aussi 1'6conomie.
Malgre que, a cette epoque, deux ecoles communales aient
6t6 dirigees par les Scsurs de Sainte-ChritienHe, il y avait
place encore pour une classe libre oh viendraient les petites
flles de ces milieux dishbritis que fr6quentent les Seurs de
Saint-Vincent. L'ouverture en fut deid6e et elle se fit en
octobre 1889, avec une cinquieme religieuse envoyee de Paris
a cet eflet. Deux annies se passent. La maison de larue SaintRemy est certes plus vaste que celle de la rue des Huguenots.
Les soeurs et leurs oeuvres y sont plus au large, maistelles-ci
ne cessant de se d6velopper, il faut songer-encore A autre
chose.
Au 26 rue du College, aujourd'hui rue-du Docteur-Verron,
se trouvait un vaste inimeuble avec cour et jardin, utilis6
comme fabrique de casquettes. 11 y avait possibilit6 de
l'acqu6rir, et en le transformant. d:en faire une maison ideale
de chariti, oh I'teuvre des Sceurs se trouverait tres a l'aise.
11 v avait bien quelques difficultis dont la moindre et la plus
flcile a resoudre etait de I'acheter. Cette prewiere difficultA
t-' -lue
grAce a la genkrositf coutumirre de MmI G;allice,
ii en restait une autre beaucoup plus skrieuse, qui 6tait de
garder h Epcrnay cette industrie de casquettes, oh tant de
femmnes trouvaient par leur travail A domicile, un appoint
Grace encore aux memcs
appr6ciable au salaire de leur iari.
gendrosits, cette seconde difficult6 fut tranch6e favorablement en transportant dans une autre partie de It ville les
ateliers en question. .e 21 octobre 1892, la maison transform6e etait prete et les sceurs y installaient leurs ueuvres.
La chapelle ne fut solennellement bdnite que deux mois
plus tard, le 22 d6cembre.
Une maison de charit6, telle qu'on la concevait, devait
etre prete a repondre A tous les besoins qui se faisaient sentir
dans le monde ouvrier, or il en 6tait un auquel d6ji on avait
song6 et que faute de moyens, on n'avait pu satisfaire :
je veux dire, la garde et le soin des petites filles dout les
ianmans sanlt eli traitement
I'h6pital. Dans la nouvelle
maison plus vaste, la chose pouvait se rialiser et elle se r6a-
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lisa. On s'ing6nia, on aminagea undortoir; et les mamans,
certaines que leurs petites filles seraient en bonnes mains
pendant leur absence du foyer fan ilial, partaient pour
I'h6pital plus rassurees et i'esprit plus en paix. Mais si les
niamans viennent a mourir - et il en est qui meurent - que
vont devenir ces" petites orphelines ? On les gardera tout
simplement A la maison de charit6, si la famille y consent.
Les seurs dont le ceur est grand leur tiendront lieu de mere,
car grande aussi et in6puisable est la gen6rosite de leurs
bieafaiteurs. Et c'est ainsi qu'un jour de I'an 1893 est n6 l'orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent de Paul. Une oeuvre
Epernay dirig6e par les Saeurs de
similaire existait dkjia
Sainte-Chkrfienne, et, qui plus est, fond6e et soutenue par la
m6me famille. Mais il y avait place pour deux orphelinats.
puisque sans nuire an premier, celui des Sceurs de Saint-Vincent de Paul se peupla si bien et si vite, que la classe ouverte
en r888 se trouva bientht trop petite, et qu'on dut en ouvrir
une deuxitme en 1898.
Mais Dien n'eft pas etk dans cette maison de charit6 ni
avec les fondateurs, et les sceurs directrices, si 1'epreuve
n'etait venue la visiter. C'6tait en 1903, un prenmier ukase
minist6riel vint interdire aux soeurs de recevoir dans leurs
classes d'autres enfants que leurs orphelines. Et ce n'etait
qu'un avertissement; car 3 ans plus tard un nouvel ukase
fermait completement 1'6cole et enjoignait aux soeurs d'envover meme leurs orphelines dans quelque &cole publique
dela ville. On juge si le coup fut dur pour nos religieuses
ui s'6taient attach6es A ces enfants comme si elles eussent
t6 leurs meres.
Pour les en consoler, Dieu voulut que le 17 septembre
de cette m&me ann6e 1903, se cr6At ehez elles, avec le concours
et aux frais de MIme Henri Gallice, une autre oeuvre de charite
et de divouement : un dispensairg de- la Croiv-Roupe, avec
cours th6oriques et pratiques faits aux dames et jeunes files
dipl6mes d'infirmieres, avec pansements
aspirapt aux
gratuits faits par les infirmieres et les sceurs dont la 14gendaire Sceur Lambert, qui dtait allee tout expres a Paris
avec une de ses compagnes suivre les cours specianx de la
rue de Vanves.
Les annees passent : nous somnres en 1911 : 25 ans dejA
se sont &coulesdepuis Ie jour ohi les Soeurs de Saint-Vincent
ont et4 appel6es & Epernay, 25 ans c'6tait une date 4 souligner; on ne manqua pas de te faire. Dans la chapelle des
sceurs fut organis6e a cette occasiot une fete intime 4 laquelle prirent part les membres de la famille Gallice et les
hombreux amis de la maison de charitY. La fetefut presidee
par Mgr Sevin qui profita de cette circonstance pour celebrer, comme il convenait, I'indpuisabIe charite de Mne Eugene Gallice, et lui adresser ainsi qu'a ses enfants les remerciements si justement merites pour tout le bien accompli
dans la ville, par l'interm6diaire des seurs, grace a leurs
gOn6rosites. Deux ans plus tard, en 1913, une attre fete
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plus intine marquait le loe anniversaire de la fondation du
dispensaire de la Croix-Rouge. Apres une messe d'actions
de graces dite dans la chapelle des sceurs, une gerbe de
tHeurs fut ofterte L Mme Henri Gallice qui avait et6 la fondatrice de 1'heuvre et qui la dirigeait si bien depuis dix ans.
L'anne suivante. 1914, c'6tait la guerre, la guerre avec la
mobilisation de tous les d6vouements pour !e service de
la France. Nos smeurs ne furent pas les dernieres a r6pondre
a I'appel de la Patrie meurtrie dans le corps de ses enfants.
Elles laisserent 11 toutes leurs aeuvres pour se consacrer
exclusivement au soin des soldats malades et blesses. Leur
orphelinat fut Bvacu6, leur ouvroir fermi et leur maison transfornm6e en ambulance par I'autorit6 militaire. Le 17 f6vrier
de 1'an 1917, un deuil vint douloureusement frapper la
maison de charit4 et toutes les ceuvres de bienfaisance de
la ville : le d6ecs de M me Eugene Gallice. Sa mort fut un
deuil public i Epernay, car quelque soin qn'elle nrit a dissimuler et a faire distribuer par d'autres ses immenses
charitss, Mme - Eugne Gallice 6taitregard6e comme la providence des pauvres et des oeuvres a Epernay. Toute la
ville fut aux obseques, qui furent pr6sidies par Mgr i'Eveque.
Toute cette ann6e 1917 et I'ann6e 1918, les sceurs rest6es
a leur poste de d6vouement partagent les craintes, les
dangers et les angoisses de la population ; pour dchapper
aux bombardements, elles se r6fugient comme tous dans les
caves. Leur maison, grAce A Dieu semble avoir Wetdpargn6e.
Des vitres cass6es, la vofite de lachapelle perce par une bombe
d'avion, ce furent A peu pros les seuls d6gAts qu'elles eurent
a diplorer. Enfin le cauchemar est fini, l'armistlce est sign6 :
chacun songe A rentrer chez soi. Le 15 aoft i9i9 1'autorit4
militaire rend aux soeurs leur immeuble qu'une ambulance
availt ocup6 depuis le debut, mais non sans avoir decern6 i
soeur Madeleine, la Croix de guerre en temoignage de reconnaissance pour son inlassable d6vonement aux soldats malades et
bless6s pendant la duree de la guerre. Ceux qui connaissent
soeur Madeleine - et qui ne la connait pas a Epernay ? -diront que nulle d6coration ne fut mieux mnrit6e que celle-IA.
Leur maison redevenue libre, il s'agissait pour les soeurs de
reprendre leurs oeuvres interrompues par la guerre, du moins
cellee qui pourraient etre reprises. La guerre avait trop montr#
l'utilit6 des infirmnieres pour que le dispensaire ne Ifit pas repris tout le premier. Les cours theoriques et pratiques recommencerent et, depuis, ils n'ont pas cess&. Une religieuse aidie
par quelque Bleve infirmidre est chaque matin A la disposition
de quiconque a besoin de quelque pansement. Des le mois de
d&cembre, I'ouvroir des Dames de la Misericorde reprend ses
reunions du mardi ; comme par le pass6, il n'a cessM depuis de
confectionner des pijces de lingerie et des vftements que les
dames visiteuses sont heureuses d'offrir aux families n.cessitenses.

Quant a l'orpbelinat il fut d6cidd qu'it ne serait pas rouvert.
l'orphelinat de Sainte-Chr6tienne levant suffire dans une ville
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comme Epernay. 11 en fut de meme de l'ouvroir des jeunes
files. Mais dans les locaux devenus vacants de 1'orphelinat,
les seurs se sopt empress6es d'organiser au lendemain de la
guerre une autre oeuvre de charit6 et de pr6servation : la bonne
garde. A un prix extremement reduit, elles ofirent aux jeunes
lilles du dehors qui viennent travailler a Epernay, avec le toit
et le couvert, un abri str oh leur vertu ne court aucun danger.
Heureuse et bienfaisante institution qui a rendu ddji de grands
services & plusieurs.
II s'est trouve 4galement au lendemain de la guerre que nos
patronages de jeunes filles disorganises avaient besoin d'etre
repris par des mains expertes et devou&es. On songea auxsaurs
de Saint-Vincent, qui se partag4rent les deux patronages de
Notre-Dame et de Saint-Pierre. Petits et grands y affluent le
jeudi et le dimanche, heureux de trouver ici, sous la direction
de soeur Marie, et 1i de saeur Joseph de saines et pures distractions. Et entre temps chacune de nos soeurs continue, dans
le quartier qui lui est assignd, la visite des pauvres et des malades, portant ici, avec le rconiort moral d'une bonne parole,
le bon ou I'aum6ne qui soulagera la misore, et li, pr6parant la
visite du prktre et les derniers moments...
J'aurai fini quand j'aurai ajout6 qu'A toutes ces ceuvres, les
religieuses de Saint-Vincent ont joint, grace a votre intervention,
Monseigneur, le service de la maison Saint-Joseph oi, depuis
qu'elles la dirigent, nos pretres ag6s ou infirmes sont assures
'de trouver pour leurs derniers jours une main douce et maternelle, pour panser leurs plaies et prendresoin deleur vieillesse.
Les ayant vues a l'ceuvre, je puis bien rendre aujourd'hui un
public t6moignage an d6vouement dont elles font preuve, et
que rien ne lasse ni ne rebute.
Apres ce regard jet6 sur ces o5annees de vie charitable des
Sceurs de Saint Vincent de Paul a Epernay, il ne reste que deux
mots & dire : un merci et un souhait. Un merci & Dieu d'abord
qui est I'auteur et 1'inspirateur de tant de bien, qui fut en definitive l'auteur et l'inspirateur de toutes ces charitns, de toutes
ces g6ndrosites dont nous avons parl6. Nous 1'avons fait ce
matin i la messe, nous le ferons encore ce soir au salut du SaintSoeurs.
Sacrement, auquel voudront assister tous les amis des
me
Eugene
Mais apres Dieu, notre reconnaissance s'adresse A M
Gallice et a sa digne famille. Par cette oeuvre de seurs qu'elle
qu'elle n'a cess6 de soutenir pendant ce demi-sikcle,
a fond6e,
M m e Gallice s'est vraiment montr6e la Providence de la population ouvriere d'Epernay. Grace A l'esprit de chariti et de devouement qu'elle a su inspirer a ses enfants, apres elle 1'euvre
a subsistd.
Un merci enfin aux religieuses elles-memes qui se sont acquitt6es de leur mission avec un d6vouement digne de tout eloge,
et qui, par surcroit, aupres des rralades et des enfants de nos
catichismes,ont tdles meilleures auxiliaires du clerg6 paroissiit.
Et mon souhait est qu'elles restent longter ps encore paro i
nous. Que longterrps encore, que toujours, nous voyions, nous
et ceux qui viendront apres nous, la populaire et aime cor-
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nette blanche des filles de Saint'Vincent se glisser modeste- mlent et' sans bruit a travers la ville, partout oia une misre,"
une souffrance physique on morale reclame aide et assistance.
Ad muitos ,annos,mes cheres seurs, c'est le voeu le plus ardent
de toute la population sparnacienne.,

Quand M. !'Archiprktre d'Eprnay eut termino la
lecture de son rapport, M. Mocquet, cur6 de Mesnil-surOger, dans une interessante causerie, illustr
d*f projections, s uligna l.e ayo•nenment des Soeurs de SaintVincent de Paul,r6pandues dans lemonde etier: icxles,
h6pitaux, leproseries, etc. deployant partout le meme
et pacifiant drapeau de la charite.
Puis Mgr Tissier, ed une tuuchante allocution,

commenta heureusement les leons de ce jub6 :
Mesdames, Messieurs,
Mes bien ch6res Soeurs,
Le programmne de ~ette bellý fete de la lpart# 4 annona~
ern maniere de conclusion, ici, une allocution, et 1., •'niof de.
Monseigneur. Pour ne rien datlorer d'une histoire eý d'ue actiop
catholique qui ont si bien inspir, les deux prcdents opturS,
je m'en tierdrai B ce qui vous a 6t6 prom is de plus biref :"n
simple mot. De cette Iacon je risqueri moiis de vois eqpuyer
par des redites ou des longueurs inoppprtunes. An reste taut de
choses, tant de reconnaissance et de ]ouanges epiuen~ tp•4 r
dans un simple mot, quand on y met tout son cpeur.
En deliors de tout.ce qui vient de vous 6tre dit a I'honneur
des Filles de la Charit6 h Epernay depuis o- ans, j'a envers
elles deux dettes h payer, l'upe comme eveque, et l'autre comqae
pr6tre. Essayer de les solder devant vous me servir d'antienne.
Peut-ere ignorez-vous que I'Eveque de Chlong ne fit pas
toujours tendre envers les Dames de la Charit4 de Saiih-Vincent de Paul. Et a l'poque de leur fondation, il y aura biept t
trois sidcles. lun de mes pr6d•cesseurs, Henri Cosme Clausse, les
voyant s'installer en Champagne, sans doute sans sop agronent
obtenu, et essaimer de Montmirail a Bergeres et " Vertus,
les pria sans tergiverser de bien vouloir reprendre la route de
la capitale. Elles n'essaydrent pas de resister ; mais de' cette
expulsion un peu hgtive, elles ne garderent pas racune:
car le diocese de ChaIons dont elles avaient gouft 6a 46oceur
chamipenoise les vit plus tard revenir presque en foule, et peutktre est-il aujourd'hui l'un de ceux qui en France, apr&s Paris,
a le b6n6fice du plus grand nombre de leurs itablissements.
Je ne suis p4s le premier Eveque a leur avoir facilit6 le retour et nm6nag le bon accueil. Mais 'histoire, a ma conpaissance n'ayant jamais inscrit de leur part une riparationi p'blique. je revendique a 1'occasion de ce jubil6 sparnacien le
droit et I'honneur d'etre au premier rang des Pontifes qui
solennellement les accreditcnt et les remercient.
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J'en ai une autre raison tres personnelle. 11 y a plus de 50 ans.
quand ie dcbutais comme jeune pretre dans le ministire,
presque au lendemain d4 mon ordination, je fus attache en
qualit6 de second aunmonier i 1'H6tel-Dieu de Chartres, et ce
n'etait pas une fonction sans activit6 ajout6e Z mies devoirs de
professeur. Outre la messe a dire chaque matin et la visite des
malades, quand l'aumninier etait absent, il y avait a ma charge
de par la volont4 imp6rieuse de la bonne Superieure, les .pr&dications.de l'Avent, du Careme et des Fetes a assurer devant
un auditoire tres malI de religieuses, d'hospitalisds, d'employes,
de soldats et de toute une clientele bourgeoise la plus vari6e
du voisinage. L'aum6nier en chef 6tait un pretre dloquent, et
j'avais a lutter avec lui pour ne pas semblcr trop inferieur a
Ia tAche dilicate qui m'4tait confiee. Mais la Suplrieure, morte
Sdepuis, dtait une maltresse femme, des plus cultiv6es, qui avait
pns sur ma jeunesse un ascendant que je subissais volontiers.
t quand je descendais de chaire, elle m'appelait en son bureau
et me faisait la juste critique de mon petit discours, me signalant les faiblesses comme aussi les bons c6t6s, sans me menager
les conseils suf la composition, sut la diction, stir I'attitude
oratoire, ni nob plus d'ailleurs les encouragements. En cirq
ou six ans de cette collaboration, j'acquis une veritable experience et une facilitt que d'autres n'obtieznent que plus tard,
Si depuis 40 ans, je parle avec quelque aisance, veut-on bien inc
dire : c'est aux leoons d'une Fille de la Charite, Sceur PMlissier,
que je le dois.
Comprenez alors que je les aime et que je leur sois tout d6vou6.
Et je benis la Providence qui me perret aujourd'hui de leur
renouveler solennellement ma reconnaissance et mon admiration.
Mais cette digression, trop longue, je m'en rends corrpte,
pour un simple mot, m'a singulierement bloign6 du sujet.
Revengns-y.
La fete qui nous a rassembles si nombreux, prouve abondanmment qu'il en est parmi vous, beaucoup d'autres que iroi,qui
ont des raisons de rendre hommage aux Filles de la I'harite.
Et pour commencer par le principe : avant m~rn e de chanter
leur apostolat an milieu de vous, ne faut-il pas d'abord, a la
suite de M. l'Archipretre, faire remonter notre commune gratitude vers celle qui en les appelant i Epernay, en les y soutcnant de ses g6enrosit&s constantes, en leuryassurantpour leurs
(cuvres une maison si hospitaliere, a m6riti'vraiment d'6t e
ap eele, mieux que leur fondatrice, mais leur'mnre : une mere
qul a laiss6 derriere elle pour continuer sa tache non seulement
toute une famille avec ses memes traditions, mais surtout uae
belle-fille digne'd'elle, pour qui les charit6s qu'elle a faites ne
Ssont qu'un pressant appel de celles qui restent a faire.
Ieureuse cite qui compte dans son sein et .produit sans se
lasser de telles femmes ; car les jeunes pour reprendre la tiche
n'attendent pas la disparition des aines : et, chez les unes,
coumme chez les autres, la fortune, a la disposition de tous ks
besoins, seible Utre moins une possession personnelle qu'un
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bien public. Citkbrer hautement leur boutk, en regrettaut ce
soir, une accidentelle absence, n'est pas une redite, puisqu'elle
ne cesse de se renouveler. Et quand ce serait, on ne dit jamais
assez merci, A qui ne sait jamais dire : C'esf assez donn6.
Vous qui bneficiez, mes chores Sceurs, depuis tant d'annies,
de pareilles munificences, vous m6ritez bien aussi pour I'emploi
magnifique que vous en faites, d'etre assocides A la reconnaissance publique et A I'apotheose rendue a de tels d6vouements.
Je ne d6taillerai pas - puisque des pages d'histoire nagistrales
viennent de le faire sous vos yeux. - les differentes oeuvres et
les activitis si variees dont vous 6tes les artisans aussi indussans conteste que la maison
trieuses que bWn6voles. 11 'appert
me
Eugene Gallice en x886, a pris
de Charit6 fondee par M
dans les milieux populaires d'Epernay tous les d6veloppeneats
possibles. Tour a tour et depuis sans interruption, les pauvres malades, les families ncessiteuses, les jeunes filles, et miee un
certain temps les enfants des &coles ont eu recours a vos soins
et en ont largement profitS. ll-semnble qu'une sorte de genie
de la charit6, celui de saint Vincent, vous a toujours inspiries.
C'est ainsi qu'on a vu successiverr ent se creer un dispensaire
avec une distribution gratuite de 6rrdicar.ents, I'oeuvre g6nereuse et originale du pret des draps de lit, I'hospitalisation des
enfants dont les meres sent A I'h6pital et puis un orphelinat
que la guerre seule a fait fern-er. Entre temps le dispensaire
de la Croix-Rouge vous 6tait confi6 et le demeure, et vous
entrepreniez, temporairement du moins, 1'(Euvre du Trousseau
que vous venez de reprendre. Tout le monde connait vos services de guerre. Depuis vous avez fait revivre I'Ouvroir des
Dames de la Misericorde. L'(Euvre de la Bonne Garde a remplace I'orphelinat ; et, plus que jan ais, chargees de la direction
des patronages de jeunes hlles vous venez d'organiser parmi
elles, 1'CEuvre des Louise de Marillac, qui donne les plus belles
esperances. Et je n'ai rien dit de la n.aison Saint-Joseph,oil
votre devouerrent s'exerce avec tant de bonte aupres de nos
pr6tres ages et infirmes.
Ce bilan rapide de vos charites montre assez quelles ouvrieres
expertes vous avez 6th et vous etes. Je ne puis qu'approuver
toutes les initiatives voisines des votres, de forn ation individuelle et sociale de la jeunesse f6n inine. Mais a 1'heure actuelle,
pour le rapprochement des classes et pour le bien public, en
combattant la misere en ses sources, vous etes assurcment anx
premiers rangs de celles qui, an lieu des tracasseries administratives qu'on amdite pour entraver votre liberth d'action,
meritent plus que les attentions, mais aussi les faveurs et les
concours des autorites du pays.
II faudrait, r.es Sceurs, dans ce dorraine du bien vous no mirer
toutes et vous dresser aux unes comie aux autres un pavois
de gratitude, car toutes vous n'avez qu'un principe de conduite :
rivaliser de vertu et de don de vous-~mr.es. Mais tout de nrmr e,
s'il est permis de concritiser votre large esprit de sacrifice dans
une personnalit6 populaire qui vous r6sun.e et vous reprksente
toutes & Epernay, dussk-je blesser la haute modestie recorr.-
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mandie par saint Vincent A ses filles, je prie sceur Madeleine,
en recompense de ses signalis services et a l'exemple du Gouvernement qui lui a jadis decern6 la Croix de guerre, d'accepter
la Medaille d'argent diocisaine : faible thmoignage de notre
admiration pour elle et pour toutes ses cheres compagnes que
je voudrais honorer lna fois. Et je ne sortirai pas, je pense, du
cadre de cette solennit6 en d6corant aussi, A la demande expressede M. I'Archipretre, M-e Th6venin qui depuis 25 ans au moins
travaille gracieusenrent a l'ceuvre des Dar es de la Misbricorde,
taillant et pr6parant en couturiere habile, les v6tements et
pieces de lingerie qui sont ensuite confectionn6s . I'ouvroir
des pauvres. D'accord avec mes vicaires gn~qraux, je lui decerne
la Mkdaille diocesaine de bronze argent6.
Et puissent ces modestes honneurs ktre un stiaulant pour les
bonnes volonths de toutes ! Je serais bien heumaux, quant a
moi,- si mon simple mot s'est quelque peu along ejusqu' devenir un petit discours-que tout montienveillant auditoirey
ait trouv6 moins encore un juste Ologe qu'une paternelle legon.
en meme temps qu'un suggestif exemple de charit6 chr6tienne.
S'il vous se-:ble avoir oubliY et laissd dans l'ombre quelqu'unedes activit6s qqe j'avais a mettre en relief, vous vous reporterem
A la causerie si instructive et si pleine de faits. loquents de
M. le Cur6 du Mesnil, dont la parole document6e etles belles
projections prdsent6es ont si parfaitement illustr6 le sujet.
Le clerg6 d'Epernay sons la direction dclaibd de M. 1Archipretre saura bien comme prolongement de ce Jubild, combler
les lacunes de mes compliments. Je lui demande du moins - et
il y excelle - de riveiller les activites qui viendraient a sommeiller et de susciter les d6vouements qui font de la cite sparnacienne un foyer de generomith et une oasis de vie catholique.

PERIGUEUX
M. Vincent TARDIEU (1876-1936)i
La mort de M. Tardieu, survenue le io dicembre 1936.
fut tr&s rapide. Lev6 A l'heure ordinaire, il se trouvait
a mes co6ts i l'oraison, et je ne remarquai en lui rien
x. Tardieu Vincent-Albert-Camille,_ n le 8 mai x876, aux Junies, par
Castelfranc (Lot) ; ils de Joseph Tardieu et de Rose-Lucie Labro. Bachelier
6s-lettres; diacre a Cabors, 29 juin 1899 (Mgr EDard) ; auditeur en theologie, Institut Catholique de Toulouse (20 novembre 1899). Ada.is au
Seminaire Interne, a Taris le i8 juillet 1899; ordonnm pr:re a Paris, le
23 decembre 1899, par Mgr Jacques Thomas, C. M. ; vceux a Angers, le
19 juilet xgo9, en pr6sence de M. Antoine Salat ;placcen co A ?ngers;
le 5 avril 1904 A Verviers ; en octobre 1904 A Tarente ; en 9go6, a Rome
(maisoo internationale); janvier 1907 & Caltagirqe ; er janvier 1916 A
Girgenti [Agrigente] ; en juin 1916, A PWrigueux.
P&rigueux; le zo d6cembre 1936.
D606d
Voir dans les Anrnaos 909 : 228; 238-239; 240-250. - 1915 :8-.936 : 732-750.
117 : 23 ; 90-104. - 1919 : 299.-

-

382 -

d'anonia1. Il clObra la sainte messe, prit son petit
dbjeuner et dit eusuite A M. Roque: KJe ne sais ceque
j'ai, ma bouche est comme diformee ; on dirait une himiplegie ! ». Celui-ci le voyant, en effet, quelque peu agite
et preoccupe, 1'cngagea A se reposer sur son fauteuil
et, inquiet, m'avertit. Quelques minutes apres, vers
8 h. 1 /4, j'allai le voir et le trouvai gisant sur le parquet
entre son fauteuil et la porte, frappant celleci A coups
redoubles, pour appeler au secours, ne pouvant se relever, la bouche contournee et bredouillant des paroles
inintelligibles. Aid. de deux rohustes s6inmnristes,
je le mis sur son lit et j'avertis M. Roque d'aller de suite
chercher le medecin, qui arrive presque aussit6t, diagnostiqua une congestion c6rebrale, fit des piqures, posa
des sapgsues, avertit de surveiller la fiUvre, 4e reqouveler les piqfres et d6clara qu'en 24 heures tout pouvait etre fini.
Helas ! la crise ne dura guere que 12 heures. Vers
9 h. 30 le malade commenca 4 divaguer ; xxi henres,
il 6tait en plein dans le coma, rijant et se dibattant
contre l'etouffement. Cc que voyant, je lui fis donner
1'extreme-onction et l'indulgence pleniere et je dis les
prieres de la recommandation de l'4me. Qiand le m&decin revint vers 17 heures, I'hmorragie ayant completement envahi le cerveau, il nous d&clara qu'il n'y avait
plus d'espAir et que toute connaissance avait disparu
c'6tait l'agonie. En fait, il rendit le dernier soupir
vers 21 h. 30.

-Entre temps, on avait telIphone a sa fapille, c'est-Adire A ses deux freres ; on avait tolIgraphi6 4 N. T. H.
Plre et averti Monseigneur, qui vint le voir dans la
soiree et se retira sans perdre tout espoir.
Le lendemain, la nauvelle de sa mort s'eteAdit rapidement dans toute la ville de P6rigueux et frappa de
stupeur', car X. Tardieu ftait
ai

eaucoup conni

et trP

-

383 -

aime. Les obseques furent fixees au lundi 14, A la cath6drale. .Elles devaient ktre pr6sidoes pay Monseigneur,
qui,,A son grand regret, ne put se d6gager d'obligations

pastorales assignees depuis longtemps A ce jour.
SLe, corps fut expos6 dans la chapelle de Notre-Dame
de la Garde, accessible au public, et visit4, surtout le
dimanche,. par quantit6 de personnes, on notabilites
de la iie, venant deposer leur carte, on gens du peuple,
venant faire une dernire priere 6mue sur le pretre qui
s'6tait tant interess6 A eux et leur avait rendu service.
On eut le temps d'avertir le clerg6, les chanoines, les
cures-doyens, ses anciens 6leves, qui, en grand nombre
vinrent aux obseques, les autres r6pondant par des
lettres pleines d'affectueuse reconnaissance.
Un des thmoignages les plus impressionnants fut celui
de l'eveque de Limoges, Mgr Flocard, qui 6crivit
immediatement : L'lveque de Limoges apprend avec
ure peine tres vive la mort de M. Tardieu. Cette peine
est faite du souvenir qu'il a laisse dans l'nime de tous,
et particulierement de 1'Eveque par ses predications
A la cath6drale, et par la retraite qu'il a prich6e A nos
pretres et qui faisait si impatiemment attendre un retour. Et je ne parle pas du bien qu'il a fait aux Filles
de la Charite de notre diocese et aux oeuvres dont elles
s'occupent. Tout cela me cree on devoir de charit6 et
de tres vive reconnaissance que je m'efforceiai de remplir e unissant- mes prieres aux vitres, a celles des
Pritres de la Mission et des Filles de la Charite. M. le
Suprieur du Grand siminaire veut bien, lundi, me representer aux obseques. Je me permets de compter
sur vous pour en prevenir Monseigneur votre Eveque ,.
En complement de cette note, M. Pacaud, superieur
du grand s6minaire de Limoges, cerivait : y Je me fais
un devoir de vous adresser 1'expression de ma douloureuse et pieuse sympathie, it 'occasion du decks du

384 PWre Tardieu, que j'aimais beaucoup. I1 etait si boo !
Quel vide il va faire, nonseulement-chez vous, mais dans
tant de diochses oli il avait, ou aurait encore, exerc6 son
pr6cieux ministare. Limoges est un de ceux-li.
, Sn Exc. Mgr. Flocard non seulement a approuvi
mais a vivement encourag6 mon intention de me rendre
lundi A P6rigueux p3ur prier et pleurer avec vous cet
excellent pr6tre... ,.
Les maisons de nos cnfreres de la province d'Aquitaine, privenues A leur tour, nous envoyerent en deputations : MM. Calmet, Briffon, Pardes, Bergeret, Raeckclb xm, Dillies, Dauvier. Les seurs de Cbhteau1'Eveque, en groupe compact, les Superieures des 3 mais ns de Limcges, celles de Pdrigueux, sous la conduite
de ma Sceur GiaDier, de Cadouin, visitatlice, y itaient
au i.m de la communaut6. Les reprisentants des difflrentes communaut6s religieuses de la ville, une section
des Cleves du collge Saint-Joseph et la pension SaintJean, un groupe tres miritant d'Italiens, beaucoup de
laiques, bjns chrtiens, qui avaient bknifici6 de ses
pr&dicaricns, tous ensemble formaient un colt ge
imposant.
Le deuil 6tait c(nduit par M. Xavier Sackebant,
Visiteur, supirieur du grand 4sminaire, entouri des

deux frtres du cher defunt, des confreres de la maison
ct des autres membres de la famille. Un des vicaires
gOniraux voulht bien assurer la lev6e du corps et la
ccnduite au cimeti re.
La messe fut naturellement chant6e par les s6minaristes et les cer6monies exicut~es par eux. Tons les
chanoines y 6taient an grand conrplet. M. I'Archipretre
de la cathedrale, doyen du chapitre, avait revendiqu6
l'honneur de chanter I'office et la messe.
Ala fin, avantl'absoute,MgrDupin deSaint-Cyr,vicaire
g&~nral, monta en chaire etprononcal'allocution suivante:.

Mes

Freres,

Ce n'est pas une oraison funebre que je viens prononcer
devant vous.
Enfant d'une famille religieuse, oh, parmi toutes les vertus,
I'humilite est en honneur, M. le chanoine Tardieu n'eilt pas
voulu d'1loge sur sa d4pouille mortelle, j'ai des raisons de
penser que ses freres en religion n'en veulent pas, eux non plus.
Dieu seul, d'ailleurs, peut louer, comme ils le m6ritent, ceux
qui apres avoir v6cu ct travaille pour Lui, sont morts en Lui...
Tout simplement, je veux et je dois vous dire le regret de
Monseigneur de n'6tre pas ici pour presider cette triste cr&monie. Retenu au loin par une confirmation dont I'heure et
la date ne pouvaient pas etre chang6es, sa pensde et sa priere
sont avec nous. En son nom, an nom de tout le clerg6 du diocese, au nom des communaut6s religieuses, je veux et dois
exprimer aux confreres de M. Tardieu notre respectueuse
et reconnaissante sympathie A I'occasion de leur deuil.
Leur deuil, qui est aussi notre deuil ! Voici, en effet, vingt
ans que M. Tardieu itait au service du dioc4se, et dans cc quc
nous avbns de plus cher et de plus sacr6 : la formation des
jeunes pretres. Tous ceux ordonn6s durant ce temps et ceux
qui le seront dans ces prochaines ann6es, ont it6 les bdndficiaires de son enseignement, de sa direction, de ses exemples;
et ils resteront tout le long de leur ministere les b6ndficiaires
de sa priere devant Dieu.
Si nombreux qu'ils soient, ils ne suffisaient pas a 4puiser
le zl1e sacerdotal, zele de prdtre et zele pour les pretres, du
d6funt dont nous dUplorons la mort si brusque et pour nous
si impr6vue. En guise de repos, durant ses vacances, il s'en
allait, de diocese en diocese, precher des retraites pastorales :
pros de cent, ces dernieres annees ! Sur combien d'Ames de
pretres s'est-il penche pour recevoir leurs confidences et pour
encourager leur ddvouement ? Celui-lA seul le sait qui, au
soir de la Cdne, nous donnait a nous, ses pretres, le uom si
doux d'ams ! Ah ! qu'll a dii, ce souverain Pr6tre, ouvrir
largement ses bras et son coeur au d6vou6 serviteur qui I'a si
bien servi dans ses freres ! Aussi bien, ce n'est pas le seul diocese de P6rigueux qui est en deuil, c'est l'Eglise de France
tout entiere.
L'Eglise, dis-je, et pas seulement le clerge. Les communautes religieuses qui en sont une autre portion choisie, 6taient,
elles aussi, l'objet de ses soins. II y 6tait souvent appeli parce
qu'on le savait un guide stir dans les voies qui menent & Dieu.
Sa mort va faire dans bien des Ames un vide douloureux et
qui sera difficile A combler. Parmi ces families religieuses, il
en est une qu'il connaissait mieux et oii on le connaissait mieux,
nos chores et admirables Filles de la Charitd. LI, plus qu'ailleurs,
il se sentait en famille entre enfants de Saint Vincent de Paul.
Pas I seulement, mais 1a surtout, on pleure, on prie et on esp&re.
Bien des fiddles sont eux aussi dans le deuil, car, missionnaire
par vocation, M. le chanoine Tardieu se donnait a tous pour les
gagner tous a J6sus-Christ. Parmi ceux pres desquels s'exer ait

-- 386son ministere de pr6tre de la Mission, il me plait de citer sp 6 cialement la colonie italienne du Perigord. Quand. dans les
premieres ann6es de sa vie sacerdotale. ii avait etA envoyE
dans le Sud de I'Italie comme formateur de pr6tres, et presque,
pourrait-on dire, comme r6fornateur de Sm&inaire, il ne se
doutait pas alors qu'en se familiarisant avec la langue italienne.
it pr6parait pour la France, ati autre ministere, I ne savait
pas, mais Diet savait, que les hasards de la vie feraient un
jour venir, dans la rEgion oh il devait finir ses jours tetrestres.
de nombreux Italiens, ad bien desquels il s'est d6vouA comme
ii se devouait en tout et pour tous.
"-r M. Tardieu et tr6s aimn confrbre, c'est ce d6vouement
'' qui vous a lass6 avant 1'heure. C'est ali qui, si vite
e,' I t6t as gri de notre affection, amis fin & vos jours de
la tens. Noas n'osons pas nous en attrister, parce que notbs
sommes en droit d'esp6rer pour vous, et tons ensemble, vos
frbtes dans le sacerdoce, vos fils et vos flles spirituels, nous
le deaandons an Maitre de la vie, ce devouement vous &obvert
on vous ouvrirt bient6t le jour 6ternel Ainsi-soit-il.

Uae question qui nous- avait beaucoup pr6occupes,
d&s le commencement, 6tait celle du lieu de la spulture.
Les parents ne rclameraient-ils pas le corps pour le
tombeau de famille ? Interrogss, ils r6pondirent qu'ils
s'en tiendraient au d6sir du cher defunt, et oomme il
o'avait jamais d'aucune fagon manifestW ce d6sir, nous
eiud es A pourvoir an lieu d'inhumation, probleme tout
nouveau, puisque c'itait le premier confree dc•4de
parmi nous. Pourquoi ne pas l'ihumer chez nous,
dans le cimetiere des Clarisses, situ6 au coin de la propri6t6 qui est actuellement clle du s&minaire ? Giice
A Dieu, I'autorisation fut accbrd6e avec bienveillance.
et nous efunes la tris grande consolation de le consecver paTmi nous. I est done 'I, an bout de nos cours de
recreation, k deux pas de notre habitation, avee toute
facilite de le saluer tous les jours d'tn a D proift*dis.
fraterneL Quelle source de prieres dela part des confrres,
des seminaristes, des pretres venant A la retraite et
des personues venant nous visiter. IA, ii ne risque pas
d'etre oublie.
«*
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B3ientit apres, par la piste. Dnus paivenaient lettres
et cartes exprimant en des paroles nmues la surprise.
la doulctir proffoude de la disparition si prumpte de cet
excellent snrviteur de Dieu. Quelle perte, disait-uu,
pour 14 Cougregation, plur le diocese et meme en quel.que sorte pur les di.ceses de toute la Frajce qu'il
tvangelisait par ses retraites pastorales ! Plus de 20
6vrques parlaient dans le mnme sens. et c'etait comme
ur refrain venu des quatre coins du pays, non seulerpent
de4s vcchts de Cahors, de Nimes, d'Agen, de Montauban,
de Rodez, d'Auch, de Carcassonne, d'Alger, d'Aix,
d'AVignon, d'Albi, mais d'Evreux, de Beauvais, de
Strasbourg, de Lucon.
Mgr Gerlier, de Tarbe: et Lourdes, les resumait tous
pour ainsi dire dans cette lettre :
jJ'apprends avec une vive peine le deuil qui frappe,
en meme temps que le grand s6minaie et votre farille
religieuse, le dioc6se de PFrigueux, et les nombreux
dioceses oi le cher M. Tardieu avait exerc6 un si bienfaisant apostolat sacerdotal.
SJe suis certainement 1'interprete fidele de mon clerg6,
qui avait garde un si precieux souvenir des retraites
d'u•trefois et qui se r6jouissait 4 la pensee d'entendre
encore M. Tardieu au mois de septembre prochain, ea
va•u assurant de la part profopde que prend A ce deuil
le diocese de Tarbes et Lourdes et des prieres nombreuses
l' ame du
que 1a reco.naissaice assurera parmi nous
regrett6 disparu... ».
Et, 1gr Saliege d'ajouter avec son grand ceur :
a L'Archeveque de Toulouse prend une vive part au
deuil qui affecte le grand s6minaire de Pnrigueux. II
4pprkcait beaucoup le 1. P. Tardieu,et hii 6tait profond6ment reconnaissant du bien qu'il avait fait A ses
ritres. Il se fait un devoir dp prier pour le repas de soa
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ame et a cette mnme intention, il va demander des
prieres aux pretres du diocese s.
Et ce mot de Mgr Brushes: ,L'Eveque de Montpellier
prend part de tout cceur au deuil du s6minaire de Perigueux, ayant en l'avantage de connaitre et d'appr6cier
A plusieurs reprises, l'intelligence et 1'ame de M. Tardieu,
pour lequel il prie ,.
Enfin celui, si touchant, de 1'Wveque de Tulle, presque
aveugle, lequel de sa grande 6criture incertaine &crit:

, L'Eveque de Tulle apprend avec une tres vive peine
et une sorte de stupeur, le deces de M. Tardieu. Avec
vous il le pleure, avec vous il prie. Nous lui devois tbop
pour I'oublier ,.
Relatons encore, pour compl6ment d'infoir ation,
ce que disent la Semaine religieuse de Nice, la Croix de
Limoges, et par-dessus tout, la Croix du Pirigrd.Chacune a son point de vue et dans sa r6gion, exprime les
sentiments de beaucoup de personnes.
I. - De la Semaine religieuse de Nice
DECES DU P. TARDIEU
Les pr6tres du diocese - et particulierement ceux qui ont
particip6 a la premiere retraite pastorale, en septembre dernier - auront appris avec une douloureuse surprise le d&cds
du P. Tardieu, pretre de la Mission et directeur au Grand
S6minaire de P6rigueux, qui en avait 6tW le pr6dicateur unanimement

appr6ci6.

Surprise, certes... Ne semblait-il pas devoir d6fier encore
quelques, lustres, sinon plusieurs decades, avec sa stature
charpent6e comme ses montagnes natales, son regard et ses
gestes impr6gn6s de vie, sa voix forte aux modulations contrastdes et que nous avons connue si facilement victorieuse
d'une fatigue passagere ? Une impression de force calme et
de vie ardeute:

tout cela d4jA d6truit !...

Douleur surtout. La mort est pinible qui frappe les robustes,
plus p6nible encore quand elle atteint les meilleurs... Et le
P. Tardieu, bien plus qu'une impression d'6nergie et de vitalit6, nous avait livr6 le contact d'une Ame sacerdotale dans toute
la force du terme, d6bordante de surnaturel, de foi et de charite. C'est ce contact qui constituait - au delk de sa parole
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tloquente -- le bienfait de sa retraite. II s'etait prtscntid nous.
simplement, comme un frere dans le sacerdoce. * Pas d'originalit6. disait-il, 4ans ma pr6dication ou, s'il en faut une, celle
de n'en pas avoir .. Nous y avons trouv6, nons, unanimement,
celle d'un sacerdoce compris, pense, vecu. Aussi quelle profondeur de pens•e, quelle hauteur de vues, quelle richesse de
vie int6rieure dans ses m6ditations et dans ses conferences !
Le sacerdoce y prenait ses vraies proportions, les proportions
divines. Qui ne se rappelle ses entretiens sur la Messe, sur I'Eucharistie, sur le zdle, la charite, la bont6 du pr6tre ? Pour nous
convaincre, il n'avait pas recours & de surprenantes constructions m6taphysiques ou th6ologiques, A de brillantes envoles
littraires ; il se parlait lui-m6me, si j'ose dire, et ainsi, il
<parlait le Christ... parce qu'il en vivait ! C'est pour cela
qu'il nous a fait tant de bien ! Ilnous rappelait un jour que la
mort eclaircirait peu h pen notre assembl6e, nous exhortant
a ne pas nous laisser surprendre, i 6tre prets.
C'est lui qui, le premier d'entre nous, s'en est alle vers le
Maitre... Que tout le bien qu'il nous a fait, a nous, ses frAres,
soit I~-haut un des fleurons de sa couronne. Nos prieres. 6mues
et reconnaissantes, I'ont, pour cet excellent pr6tre, demand6
au Pretre Eternel....

2. - De la Croix de Limoges
LE s BON PRRE TARDIEU ,
Ce n'est pas sans une profonde tristesse que les protres
limousins et les amis de nos orphelinats desFillesdela Charite
auront appris la mort si rapide du « bon Pere Tardieu a. Quelques jours avant son d6ces, il prechait A Saint-Pierre en faveur
des petites orphelines de la rue des VWnitiens ; il aimait, au
cours de ses visites p6riodiques dans nos 6tablissements de
Saint-Vincent, et au premier appel, leur apporter 1'appui tres
goatt de sa parole directe, foncitrement surnaturelle et oh
passait toute la bont6 de son coeur paternel et la rectitude
de son jugement si ferme et si large. Nos pretres eurent la
bonne fortune, il y a deux ans,.de 1'entendre et de jouir de son
experience sacerdotale, puis6e au contact permanent de la
i a pr6ch6 pros de 8o retraites
jeunesse clricale et du clerg : il
eccl6siastiques. Et 1'on n'a pas oublie a Limoges, le panugyrique
qu'il prAcha, lors du Triduum pour la Canonisation de Louise
de Marillac. C'6tait si vivant, si nourri de citations savoureuses, si vrai!
Nos prires s'uniront a celles du clerg4 perigourdin pour
qui son d&ecs est un deuil profond6ment ressenti ; a celles de
nos bonnes Sceurs de Charit6 et de tant de leurs enfants, qui,
au cours des nombreuses retraites qu'il precha dans leurs chapelles, out appris k aimer le bon Dieu de cette manimre si franVaise et si visiblement chretienne qui 6tait la sienne et celle
de M. Vincent,
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3. - De la ('rix td

PNrigord

M.

TARDIE'

LE

CIHANOINE

J)irec.eur act Grand ScSminaire
t'ette port subite sera longtemps et crueperteqt resse.tic
dans tout notre dirocse et dans la Congr6eation des La~ariates.
Sa popularity, de qualit6 tout a fait superieure, ne s'est
jaamai 4~nteniie depuis le debut de son miniistre en Pdrigord soit depuis vingt ans.
L'excellencc de son enseignenment a 6te
ise en relief avec
motion, au ratin des obsdques, par la voix autoris6e de Mgr Dupin de Saint-Cyr - qui pr6c6da M. le chailQia e Tardipeu dans
la formation du jene clerg6 p6rigourdin.
P'•rlant a la Cattdrale, au prom de 1ap~eigne4r 'Ev6qqe.
retenu par sa tpurne de Confirmation, Mgr ~e vicaire g n6ral
se contenta d'evoquer les diverses formes d'apostolat qui sollicit6rent I'activite debordante de ce religieux ripinent.
II ne pouvait en faire un 6loge a la fois plus vrai et plug
dilicat.
Missionnaire b6n6vole dans divers dioceses, aumanier des
Italiens, dont il parlait la langue & la perfection, pr&dicateur
de retraites ecclsiastiques. confesseur dont la direction itait
recherche meme par des princes de I'Tglise, M. le chanoine
Tardieu, qui donnait 1e meilleur de son coeuret le plus clair
de son temps A nos grands s6minaristes, ne connaissait pas
de vacances pour le service de Dieu.
Qu'il ait admirablement riussi dans ces formes si diverses
d'un apostolat d'une merveilleuse unite, ii ne serait, pour s'en
convaincre, que de dinombrer le cort4ge imnneaae de pretres,
anciens 6lves, vtt&ans du sacerdoce, on mBmne 4tangers au
diocese, qui vinrent prier sur son carcueil.
M. le chanoine Tardieu tait d'une charit6 exquise ; seri
par une science thiologique tres profonde, il avait um jugemer
t
droit qui lui permit de rester, sans dichoir, toujours modeste.
II surprenait agreblement par sa gaietd irrsstiblement
communicative, par la vivacit4; la verve et I'esprit de ses
r6parties, la mobilit6 curieuse de sa physinnomie, qui faisaientue
piquant contraste avec son enveloppe charnelle plutdt rassive.
Elle s'6tait d'ailleurs singulirenment aifin6e, - peut-6tre
trap - a la suite d'une p6nitence volontaire et rigoureuse
de plusieurs annees.
Notons, pour terminer, ce dernier trait bien eloquent et
bien significatif sons son apparente simplicit :
Lorsque M. le chanoine Tardieu avait prch6 une retraite
ecc4siastique, dans un diocese, il 6tait g6n6ralement invit
a& evenir une --- et mime plusieurs --

fois...

11 enporte nos regrets, il a droit a notre gratitude, il a droit
a nos meilleures prieres, lui qui, durant vingt aps, s'effOrCa
de nous apprendre & bien prier.
M.
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Nous ne pouvons reproduire !es lettres, douloureusement sympathiques de nos confreres et celles d6bordantes A la fois de peine et de religieuse gratitude des Filles
de . Charit& dont ii avait la charge, en qualiti de
confesseur extraordinaire.
Retenons seulenent le petit mot de M. Frasse, Visiteur de Piovence; et celui de M. Fontaine, le regrette
supkrieu de la Maisem i ntmaiomal de Rome.
... « Ce cher M. Tardien ! je I'aimais et I'estimais
beaucoup. Deux fois je fus sorn Suprieur, a Tarente et
A Agrigente. Mourir en pleine activith; et quelle activit I C'estiuae girade perte pour vois et pour la Congr&gation! Grande perte pour les pretres qui auraient pu
encore bidficier de ses qualit69 exceptionnelles ! Je
prie pour la, Mais, je ne puis croire que Dieu ne liti
ait pas donn6 dji 1a. recomnpense. C'est A Agrigente, et
par mon invitation personnale, qu'il inaugura magnifiquement le iniiistare des Retraites Sacerdotales,
qu'it devait poursuivre si longtemps et avec quel succas i... *

uele triste nouvelle vous m'avez annonc6e ! 6crit
de Rome M. Fontaine. Je prends part A votre peine et
.celle de ces Messieurs. La lettre que je retois de I'Evech6 medit la grande et triste impression caus6e par cette
ioff dans tout 1e diocese: cela se comprend. Qud
videpour votle maison, pour le diocese de Priguetm et
aussi pour la Congrdgation, en France du moins. Nous
awo• s dit la messe ce matin pour le repos de son ame,
sans prejudice du. souvenir qu'on aura de ltii dans les
messes subs&quentes... o,
Eafin, comme une synthese genarale d'estime et de
vintration, on lira avec intir&t ce qu'6crivait par la
phune de 'Archipretre, doyen du chapitre, M. Prieur,
la Saeaisd Rdigieuse d Pirigcwux.
t
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VINCENT-ALBERT

TARDIEU

La nouvelle de la mort, si impr6vue, de M. Tardieu, directeur
du Grand SEminaire de P6rigueux et chanoine honoraire de
la cathbdrale, s'est repandue dans le dioc4se, le vendredi I1d4cembre, avec la rapidite que comportent, aujourd'huilesmoyens
de communication. Elle y a cause partout une tres vive emotion.
11 y a vingt ans qu'il enseignait. Vingt generations de pretres
out passE par ses mains. C'etait justice qu'une douleur unanime reconndt le devouement dont elles avaient benificie.
M. Tardieu etait un professeur eminent. Ses disciples lui rendaient tWmoignage, et ceux qui n'avaient pas ecoute ses legons,
avaient 6tW conquis, an premier abord, par le rayonnement
de son intelligence, la loyaute de son caractdre et la simplicite de son accueil. II n'y avait en lui rien de distant. II avait
I'art de vous mettre tout de suite a l'aise.
Ses funErailles ont WtC cElebrees a la cath6drale le lundi
14 decembre. Un tres nombreux clerg6 y assistait, plus de
cent pretres.. La foule aussi etait venue, pour s'associer au deuil
du diocese, et pour rendre au ven6er disparu un supreme hommage, car il 6tait de ceux qui ne passent nulle part inapergus.
II y avait en lui i•ilqae chose qui attirait l'attention. Aussi
bien, ii avait souveut rpech dans les diverses paroisses et
chapelles de la ville. On I'appreciait, on l'aimait, on le respectait. II avait acquis chez nous droit de cit6.
M. Tardieu ne nous appartenait pas par ses origines. II 6tait
n6 le 8 mai 1876, aux Junies, dans le dioc6se de Cahors, d'une
vieille famille tres chr6tienne, oil le travail et la foi taient un
bien h6reditaire. II fit ses etudes, a Cahors mime, au college
des Picpuciens, et sa philosophie an Petit Seminaire de Montfaucon qui etait, dans tout le pays circonvoisin, en grande
renomm6e. II entra sans h6sitation an Grand Seminaire. II
etait ne pour 6tre pritre, et meme chanoine. II devait le devenir,
mais en prenant un chemin ditourn6. Saint Vincent de Paul
avait exerc6 sur Jui un prestige auquel on ne se derobe pas.
L'histoire du bienheureux Perbovre, avec la famille duquel
il 6tait en relations, 1'avaitenthousiasme. La Congregation de
la Mission avait done des motifs de l'attirer. II y entra, apres
son diaconat, et ii y reMut le sacerdoce a Paris,. le 23 ddcembre
1899.
Ce fut le beau moment de.sa vie. II en parlait avec une joie
communicative. Au mois de septembre 19oo, il partit pour
Angers comme missionnaire. II devait y passer trois annees
durant lesquelles il se depensa sans compter, et avec un succes
toujours grandissant. Ses sup6rieurs virent le parti que l'on
pouvait tirer de ses brillantes qualites. Ils I'envoyerent a Rome,
pour completer ses etudes theologiques. II y resta une ahnte,
1903-1904, 1'ann6e la plus agreable de sa vie, aimait-il a dire,
quand il en 6voquait le souvenir.
Pie.X venait d'6tre lu pape, 5 aoit 1903. Son attention
s'etait immediatement port6e sur les 6tudes ecclsiastiques,
en Italie et sur la formation des clercs. I! s'adressa aux Laza-
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fistes pour leur contier la direction ,de plusieurs s0.r inairvs.
It fallait en renouveler 1'esprit. M. Tardieu itait sur place. 11
fut envoyd en Sicile. 11 r6ussit dans ce ministere dolicat au-dela
de tout ce que 1'on pouvait attendre, quoique l'on attendit
beaucoup de lui. Ses 4leves aimaient ses cours, ils subissaient
volontiers son ascendant, et le clerg6 lui-meme adopta cet
6tranger d'une si belle culture, qui parlait l'italien a la perfection, et meme le patois sicilien a I'6merveillement de ceux
qui 1'entendaient, car, tout en enseignant, il continuait de se
livrer au ministere de la predication. II fut m4me, pendant
quelque temps, charg6 d'une paroisse, pour la plus grande satisfaction des fideles confi6s i sa sollicitude pastorale.
De son sejour en Sicile, ii avait rapport6 une abondante
moisson d'anecdotes, qu'il narrait avec humour, et que I'on
6coutait toujours avec plaisir. II y mettait une mimique et un
accent inimitables. I1 etait tragique par exemple, quand ii
racontait le tremblement de terre de Messine. dont ii put contempler les desastres, au mois de dicembre 1907, et oh ii d6ploya un magnifique d6vonement pour secourir les sinistr&.
11 y fit l'admiration des autorites italiennes, et I'Uiniirs de
I'6poque cita son nom, a plusieurs reprises, pour I'honneur
qu'il faisait an clerge frangais. II avait assists IA a des scenes
qui lui avaient donn6 la vision anticipee de la fin du monde.
11 avait enseveli tant de morts qu'il ne put-longtemps se d&
faire de l'odeur cadav6rique.
La guerre de 1914 obligea M. Tardieu a revenir en France
brusquement. Il y fut mobilis6, puis r6form6. Mgr Riviere venait
alors d'etre nomm6 4v6que de FPrigueux, I er juin 1915. Le personnel de son Grand Seminaire 6tait en majeure partie aux
arm6es. La demeure d'emprunt, I'ancien couvent de la Garde,
oi I'on s'6tait installM apres la spoliation du local diocksain,
avait 6t6 converti en ambulance. Son sup6rieur, M. Abdon.
venait de mourir, 4 f6vrier 1916. Le nouvel 6veque, en presence d'une situation si complexe, fit appel aux Iazaristes.
11 avait resolu de reunir a Capblanc, la nmaison de campagne
du Seminaire, ce qui lui restait de 16vites. La guerre s'6ternisait.
Ne fallait-il pas songer a l'avenir ?
C'est a Capblanc que M. Tardieu arriva le er septembre 1916,
avec un confrere plus jeune et M. Sackebant pour sup6rieur.
On improvisa tant bien que mal les logements, et tous les trois
se mirent a l'oeuvre, pour former les jeunes clercs non encore
mobilis6s, et ceux qui, reform6s on blesses, avaient 6et rendus
i leur vocation. La periode fut rude a franchir. C'itait I'&re
h6roique.
On revint P6rigueux, a la Garde, d&s que, l'armistice sign6,
I'ancien immeuble des Clarisses eft 4te remis en 4tat. La vie
de la communaut6 reprit normale et plus r6glementaire, avec
I'espoir que I'on aurait un jour un Seminaire. M. Tardieu assista & la r6alisation de son reve. II assista a la construction et
a I'inauguration de ce qu'il avait esplrb. II eut le bonheur de
voir ses eleves confortablement loges, chacun dans sa petite
ceUule, et de venir lui-mnime habiter un bureau bien 6clair6
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oh ii y avait plaisir a travailler. C'est lh que s'&coulaient ses
jours, au milieu de ses livtes, de ses occupations, de ses prietes.
C'est la qu'il etait tranquille pour preparer ses cours et ses
pridications, car il etait de ceu* qui ne se reposent jamais.
Depuis de longues anndes, ii consacrait ses vacances B precher
des retraites ecclesiastiqnes. II en a prech6 quatre-vingt-cinq
dans vingt-cinq dioc6ses diff6rents. 11 avait accept6 des engagements jusqu'en 1941. Ce ministere, dlicat et ardu, lui
plaisait entre tous. On aime bien a faire ce que I'on fait bien.
I1 excellait, par sa vaste connaissance des questions religieuses,
a intdresser ses auditeurs. Sa parole n'dtait pas seiulemernt
instructive, elle venait d'un coeur que 'oii sentait passionn6
pour la sanctification des ames sacerdotales, et puis pas la
moindre recherche de 1'effet oratoire. Est, est. Non, non. Ses
retraitants goutaient cette simplicit6. Elle les remuait profond6ment. On venait aussi volontiers le consulter. Sa belle
intelligence; nette et pr6cise, son sens inn6 de la morale avaient
Ie talent de rdsoudre les cas les plus compliqu6. Rien ne l'embartassaif, ni personne. II allait allegremeint a son devoir.
Les 6veques qui l'avaient invite devenaient ses amis. Les
nombreuses lettres de condol6ances que M. le Supdrieur du
Grand S6minaire a reaves de leur part, sont le tm&oignage
emouvant de leur estime et de leur reconnaissance. Monseigneur
de Limoges, diont le diocese a b6ndfiei6 plus sp6cialement
du zMle de M. Tardieu, a tenu se faire representer officiellement
aux funirailles. Mgr Dupin de SaintCyr, vicaire gewdral, remplacant Monseigneur, en tournde pastorale, salua du haut de

la chaire sa ddpouille mortelle. II le fit en des termes que la
Semaine Religieuse se fait. un honneur de reproduire. On les
lira avec profit. On les conservera en souvenir.
I'is, I'absoute donnee par Mgr Lafon, vicaire g6dral, le
cortege,. en silence, remonta la route de Paris. I s'arreta au
Grand S6minaire. C'est a, dans le petit cimetiere oh, autrefois,
on ensevelissait les Clarisses, qu'a 6dt inhumn,
avec les autorisations bienveillantes de la prefecture et de la mairie, M. Vincent TardieR. II repose ainsi a proximit6 de ce S6minaire qu'il
a si bien servi, non loin des s6minaristes qu'il a tant aimnt.
Ils viendront, chaque jour, se receeillir sur sa tombe et prier
pour lui. Ils s'entretiendronit avee son soavenir. 1t continuera
de lear parler de la vie et de la mort. C'esttoute la science.
C. PRIEUR

Le mardi 22 decembre, M. le SupIrieur proposa comme
snjet de notte conf6rence: les vertus remarques dans
notir che confrere M. Tardies. M. le Superieur it
toutd'abord observer qu'il ne s'agissait pas ici de jtlget,
I proprement parler, notre cher confrere. U y a un Jage

des vivants et des morts: -Mihi vindicta ea
e retribuah
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dicit Dominus... Nolite '"udicareel non judicabimini ».
En toute creature humaine il y a un c6t6 bon et un c6t4
mauvais, des dtfauts et des vertus. II s'agit ici tie nmus
etifier et 4dup de ne retenir dans les remariytes sur notre
chlr confrpre qqe les Wrtus.
La preminre qui fut mise en relief, ce fut sa pittc
profn pde. Ell .'etait eveill e de onne hIele au fyier
paternel, sons .'ifl.uegceparticulire d'une grand'ni're
tout iapregnre des pratiques religieuses tradi;ionnel-ls,
4dais upe jigisn fortenment chrtienne, et dais le rayonner-ent d'upl bnQur d'anciepne marque sur la foi
duq4e! notip cQ•frere pe tarsait pas.
Elle ayait p1iu tard puis6 4 fond u~e seye vigoureuse
dans 1'6tude di tFite de la grace et de !avie diviqe en
nous et daps l'etude de saint Paul, dont il etait tout
plnktr6 et dont il r6citait volontiers par coeur de longs
passages d'autant mieux retenus dans sa merveilleuse
memoire, qu'il s'effprgait d'en vivre la doctrine et la
prechait constanunent dans ses Retraites pastorales.
La liturie, qu'il ayait eu l'occasion d'enseignei, lui
en fournissait une autre source abundante et incessanipent renouvel6e.
Cette pidti allait droit a Notre-Seigneur, dont sop
coeur parlgit volontiers comme d'abondance, et auquel
il revenait sans Pesse aupres des pretres surtout. Elle
se traduisait particulierement dans le souci de bien dire
la sainte Messe et le Br6viaire, les deux fondements
de la piet6 sacerdotale >. ( On ramine les pretres a la
ferveur par le soin de bien dire la sainte Messe n, dis4it-il.
A I'amour profond de la Sainte Eucharistie, ii joignait celui de la Tres Sainte Vierge, se faisant une
loi de ne jamais terminer une Retraite sans un sermon
en son hoaneur. Il y avait ajouteencore, en entrant dans
la Gongregation, I'amour de saint Vincent, dont il
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le nom, dilaissant celui

d'Albert, sous iequel il 6tait dsign jusque-lA.
La vertu signale ensuite en lui fut sa bonte, reconnue de tout le monde. II tait incapable de faire
vol)ntairement de la peine A personne, incapable pareillement de refuser un service. Son extreme sensibilit le rendait compatissant A toute sorte de souffrances
et de miseres. Aux pauvres, il aurait, comme les saints.
donn6 tout ce qu'il avait; toujours prit A consoler les
afflig6s, A remonter les decourag6s, A venir en aide aux
besogneux. 11 aimait particulibrement les gens du peupie, les simples, les braves gens, avec qui, comme
saint Vincent disant: Nous avons parld picard ensemble x, il s'entretenait volontiers dans leur langue.
Une mention sp6ciale doit Utre faite ici de sa bont6
pour les pr6tres, particulierement dans les retraites
pastorales. Il y en a qui, dans ce mipistare, ne consid&rent que le cbt6 extfrieur : la predication. Pour lui,
son souci principal 6tait la confession. II tenait comme
maxime irrefragable que non seulement il fallait s'y
prter, mais s'y donner pleinement, parce que c'est IA
qu'on fait le vrai travail, IA qu'on fait le plus de bien.
II ne faut jamais ienvoyer a unautre moment les.ames
en peine qui viennent vous trouver. II y a telle Ame en
ditresse qui vient a un moment fort incommode.
C'itait- pour lui quelquefois, apr6s la priere du soir,
on bien la retraite finie, A l'heure oi, fatigue par la
sirie des conferences et des directions accumulkes, il
aspirait A un repos bien merit ... Si vous renvoyez
ce malheureux, il n'aura peut-etre plus le courage de
revenir. C'est done sa dernimre planche de salut : responsabilit6 redoutable !
On a signal6 6galement son zele et son divouement.
Ils 6taient sans mesure : religieuses A entendre, s6mi-
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naristes ou pretres, ou malades, gens du peuple, Italiens... il se donnait sans compter, sacrifient son temps,
ses goits, sc(n lepos, ses dlassexrents : « Graecis el
barbaris. sapientibus et insipienlibus debitor sum
Comment ne pas mentionner, ne fat-ce qu'en passant,
les dons Iagnifiques qu'il avait requs du Ciel ? une facilitM prodigieuse de parole, une mrmoire meiveilleuse,
ua ensemble de qualites, qui lui assurait un succ&s
incontestable. dans la predication. Surtout dans les
dernieres annies, lorsqur son talent miri par une
tongue experience fut d'un rendement plein et entier,
aux retraites pastorales, il fut on ne peut plus goitv
et recherche des Eveques.
En somme, il a fait grand honneur A la Congregation
et, ainsi qu'on 1'a rieplt de tous c6bts, sa disparition
est une grande perte pour elle.
Et maintenant, en attendant la Resurrection, il est
la pros de nous, au milieu de nous, et s'il m'est permis
d'ajouter, en finissant, un mot personnel, je dirai que
sa pensde ne re quitte pas. Derriere le voile qui nous
e4robe le monde des <invisibles n, le monde des imes,
je le sens a mes c6tes, lui sur la rive kternelle, moi sur
celle du temps, tous deux unis dans la communion des
saints. Aussi, dans la liste de ceux pour qui je prie si
souvent, il leste toujours un des premiers, car, ayant
eu charge de l'aider . se sanctifier pendant sa vie mortelle, j'ai le sentiment que cet ordre ne change pas et
qu'il me reste le devoir imperieux de tiavailler A le
faire entrer le plus t6t possible, s'il n'y est dej., en jouissance de la bienheureuse Eternite, A titre de r6ciprocitO :
Sut cui in hoc saeculo sacerdotale donasti meritum in
coelesti regno sanciorum tuorum jubcas jungi consortio ,
Xavier SACKEBANT.

SULLY-SUR-LOIRE

S(EUR AUGUSTINE ROBILLIARD
Le samedi 12 decembre 1936, mourait, a I'h6pitalhospice de Sully-sur-Loire (Loiret), sceur Augustine
Robilliard, qui y passa ses 36 annees de vccation au
service des vieiliards. Sans vculoir raconter, dans le
detail, les merveilles de sa charit6, il couvient, cependant,
de dire un mot de son admirable d6vouement. Elle
ressemblait, en tous points, aux premieres Filles de

]a Charit6 qui provoquaient, par leur simplicit6 et
leur amour des pauvres, I'admiration de saint Vincent.
Void trois temoignages d'admiratiori et de reconnaissance qui, apres sa mort, furent donnas a semur
Augustine Robilliard.
I. - Mue Frangoise Billot, tile du g6neral Billot,
Ccrivait le 13 decembre 1936, a ma seur Laine, superieure de I'hospice:
A Un coup de tildphone m'a prevenue de la mort
l'hospicede la bonne sceur Augustine; j'ai couru
et j'ai trouve notre pauvretpetite sc ur, instaUe a
la sacristie, commae vous save4, d6ji entuur~e de prires,
son bon visage repus6 et d6tendu. Ses vieux sont yenus
pros d'elle, pendant que j'etais la,. et-c'dtait ,mouvant
de voir ces hommes pleurer !.Adrien a eu une vraie
crise do disespoir. Mais je fus surt•ut frappee par
I'expression convaincue d'un vieux qui ne pleurait
guere, mais se raidissait en disatt : .cCeUe-la, .on ne
la remplacera jamais, c'est pas possible n. La chire
soeur Augustine laisse aux jeunes soeurs un bel exemple
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d'un beau type de vraic Fille de la Charit6. Chcz ses
vieillards, comme en ville et dans les families du canton,

dnt elle a soigne malades et operts, elle sera longtemps pleurie. J'imagine mal l'hospice sans cette
sceur discrete et douce, faisant le bien sans bruit... »
II.- Le journal Le Ripublicain Orlianais raconte
en ces termes la ckremonie des funbrailles de sceur Augustine :
rSamedi dernier, 12 dcembre, s'cst 6teinte doucement,
saint9ment, comnme elle avait vecu, en !'lospice de
Sully-sur-Loire, soeur Augustine, des FijIes de la Cliarite.
Ag6e de 63 ans, soeur Augustine passa 36 aps de sa
ply-sur-LQire. Attach6e Sp6cial pent ap Pavie
vjip 4de homgnes et viellar4s, e•le fut por eux pendatn
cette longue periode, avec un d6vouement exeinplairp,
14 VJritable Servante des Paqvres ,, telle que viqlait
qq'plip (ý. I1 saint Fondateur de i'Ordre, le , bpo
Monsieur Vipcent ,.

D'une gaodestie, d'une r6serve, 4'une abnigation
totale, s•ur Augusting ne v&ut que pour ses rnalades.
Et quiconque connait la vie , d'une Fille de la CharitY, co•nprie ra tout ce que ce mot contient de sublime
gradeur.
Les vieux habitants de Sully que nous sommes inscriront avec an respect profond, le nom de sceur Augustine, parmi ceux de ses devancidres dont les bienfaits restent une des gloires, les plus obscures certes,
les plus miconnues, sans doute, en tout cas, les plus
pures de notre cit6.
En un sicle dont I'egoisme et la facilit6 » ne sont
pas les moindres defauts, nous avions le devoir de rendre
un hommage public a l'humble sceur de Saint Vincent de
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Paul, dont la vie fut un exemple admirable de- fraternite vraie et de chariti chrktienne."
L.M.
III. - Au cimetiere, le president de la Commission
administrative, M. Dupuis, adjoint au maire de Sullysur-Loire, en termes dilicats et imouvants, fit, devant
de numbreux assistants, I'6loge de l'admirable s.eur:
SMesdames, Messieurs,
SC'est avec une douloureuse emotion,' que je viens,
au nom du Conseil d'Administration de I'h6pitalhospice de Sully-sur-Loire, saluer pour la derniere
fois, la depouille mortelle de notre regrettee sceur
Augustine.
J'apporte ici, avec la tristesse imue du supreme
adieu, l'hommage d'un regret douloureux et d'une juste
reconnaissance.
Nee dans le Ppis-de-Calais, sceur Augustine s'est
toujours sentie, ds son jeune age, attirde vers le bel
ideal, qu'elle a toujours servi avec fidelit. Son cceur charitable et bon dirigea ses pas vers la
famille d'un grand bienfaiteur de I'humanit : Sain

Vincent de Paul.
Arrivie A Sully en 19oo, elle s'y est d&voude sans
compter, toujours oublieuse d'elle-meme. Pendant 36 ans
elle a soigne les vieillards, qui retournent A l'enfance
et qui, des enfants, ont la brusquerie et les igoistes
exigences. Elle a pans6 bien des plaies causkes par les
ravages de la maladie. Pour tous les malades comme pour
tous les vieillards qu'elle a soignes, elle fut 1'infirmiere
attentive et consciencieuse. Elle fut pour eux une
vritable Mire. C'est du reste, I'expression employee
par eux-memes. Toujours delicate, vivant humble
et cach6e, sceur Augustine laissait a tous ceux qui
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I'approchaient I'impression d'une metoujours en paix.
Toute sa vie a kt6 faite de sacrifice et de devouement.
Sceur Augustine ne se bornait pas a rendre les services mat6riels que n6cessite la noble profession d'infirmnire; elle guirissait aussi les plaies morales. Que
de coeurs froiss&s, que d'imes en peine ont trouvE
aupres d'elle le baume des consolations affectueuses,
le reconfort d'une chaude sympathie.
Tres surmence, quelque temps avant d'etre alitte,
par un surcroit de service aupres de malades atteints
d'affections contagieuses, on peut dire, A l'instar des
soldats morts pour la patrie, que sceur Augustine
est tombQe au champ d'honneur, victime de son devoir
et de son dovouement.
Au nom de ses compagnes 4plorees, au nom de nos
chers malades, soeur Augustine, je vous dis adieu :
que cet adieu monte au ciel, oui vous devez 6tre, ce
ciel oui, humble consolatrice de vos vieillards mourants,
vous leur avez donn6 Y'espirance et fait luire l'espoir d'y
trouver un monde meilleur.
La Providence a appel6 aupres d'elle votre belle
- ime, qui durant le sejour ici-bas, a tout fait pour sa
gloire et le bonheur de ses semblables. a

ITALIE
ROME
MONSIEUR CHARLES FONTAINE '

Souvenirs confraternes
M. Fontaine aurait pu dire de lui comme le Sage de
nos saints Livres : a Sortitus sum animam bonamn
(I) Charles LIon Fontain, ne1le 24 juillet 1863 au Petit-Beleu, pros
Soissons (Aisne), ils de IJuis-Alplonse Fontaine et de Marie-Victoire
Apoline Macad ; baptisk le 30 juillet 1863 A Saint-Andre de Bellen;
parrain: Jean-Ale.\is Macadre; m arraine; Ad6!aide-Florunone Desaint,
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(Sap. viu, i9.). J'ai reeu en partage une Ame bonne,
un tempirament facile, une huineur toujours egale,
toujours ouverte A l'harnmonie, A la joie.

Ie lui on pouvait dire cumme de saint Franyois d'Assise : , Dulcis in moribus, affabilis in sermone, in negotio
eficax, gratiosus in omnibus,. Son abord 6tait engageant,
avenant, sa conversation sans amertume ; tout en lui
est affabilit6 et sourire.
M. Fontaine etait aimable, d'une courtoisie parfaite.
La courtoisie, soeur cadette, qui, a-t-on dit, ouvre
la porte A sa seur ainee : la a Charit6 ,
Courtoisie et amabiliti qu'il apportait jusque et
Etudes secondaires au Petit Siminaire de Soissona.
Recu au skminaire interne A Paris le x8 juillet x881 ; yceuzx
Paris le
19 juillet 1883, en presence de M. Fiat, suprieur gnral. Tonsure Ie 20 d&cebrei 1884 (MgF Francois-Marie DubQin). Ordres mineurs Il 30 mai 1885
(Mgr Emmanuel de Briev). Sous-diacre lerg juin x886 (Mgr Emmanuel
de Brieyl. Diacre le 4 jin 1887 iMgy Anguste Baeui). Pt&tr, a v•rruz,
le 22 janvier 1888 (Mgr Francois Grolleau). Bachelier en droit canon cuM
magma laide i rInstitnt Catholique de Lyon, le 6 juillet 1887. NA.B. M. Fao
taine y est dit pritre. Licence tn droit caron cum magma laida &A
l'nsliiut
Cathohque de Lyon le 30 juin 1888.
Place en 1888 au Grand s-minaire de Troyes en 18g2 aq Grapd •ninaire de Montpellikr. Nomme le 28 mai xgop au Grand s6minaire de Poitiers, superieur. Place en I90o3 Buenos-Ayres ; e zo904 A Rome, maiso
internationale. Nomme le 26 decembre 1905 supereur a Rome, en reinplIcement de M. Debrayne, directenr des sceurs a Madrid (mso cActi).
Nommic
le 19 oclobre 19o6, superieur de Rome.
3 fevrier 1915, nommi consulteur de la Propagamde; 9 d6cembre 1922,
nonumm consulteur des Sacremaots : x6 dicenabre 1926, nomm6 consuheur
des Religieu ; 13 janvier 1928, r-pm p copsulteur des Siminaires d Uni-

versils.

Dtcedk-3 Rome le rx janvier 1937.

A icrit: dans Annales : La maisop iptprpationale d'6tudes de la Congrb-

ga:ion de la Mission A Rome; Annales 191x, pages 149-158 ct 1914,
pages
218-227. - Les Instituts et' es Colcgs ecclksiastiquls 4 Rtme, Atialks

1935, pages 6o4-616. 1935,

pages 920-932.

L'Institut pontifical biblique de Rome, Amaaes

A publi : a) A Montpellier, Imprimerie de la Manufacture de la Chari'• :
Compendium Juris prirti camomici ista DecreLles Gregii IX, 4898;
b) De clero. Liber Ill Decretalium Grrorii IX, Mont pellier, Gustave
Firmin et Montane, 1898, x58 pages.
c) A Poitiers, en 1902 : Allocution Ponomw

e par M. Foetaise, prirede
la Mission, supprieur du Grand Sdiinairede Poitiers, 4 Ia edmion annseUe
des Dames ptronesses, dan s sqons de I'Evckdi, 3 matg 1902 (i2 pages).
d) Dans la Revue dHistoire et de Littirature reigeusc, rgo6, g 2, sous
la signature de LUn Macawr: Dtposition de. a
r Anlique Arnau
sir les vertus de saint Francois de Sales, "
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surtout dans sea taquineries, dont il etait prodigue
vis-A-vis de ceux qu'il connaissait davantage, et dont
on ne pouvait que le remercier.
Cet ensemble de qualitbs n'btait pas simplement le
resultat de son 6ducation, mais le fruit de sa vertu.
On a dit que pendant sa derniere maladie, malgri
tout at milieu de violentes douleurs, il fut relativement
patient et calme ; en effet depuis toujours il se dominait
Au seminaire et aux 6tudes, il eut beaucoup A souffrir
des agissements d'un siminariste (qui, hilas I sortit
trop tard de la Congregation 1). Ce cher frhre aimait
trop M. Fontaine : il I'aimait mal. Notre confrere ne
se laissa pas accaparer: il le tint Adistance, tout en 6tant
trbs aimable pour lui. Ge trop affectueux confrere,
econduit, ne cessa de faire mille miseres 4 M. Fontaine
qui ne se plaignit jamais.
Ayant eu plusieurs accidents, dont un, avant son
entree au saminaire : jambes et bras cassis, il accepta tout avec sa bonne humeur habituelle. Et cependant des suites de cet accident, il dut en souffrir
toute sa vie. Qui aurait pu s'en douter ? Patient et
caie ! Pour ma part, je ne l'ai jamais vu se mettre
Vn colere, ni de mauvaise humeur.
II etait tres charitable, tres indulgent. Son amabilitW
etait teint6e de fie malice qui lui permettait de montrer
gentiment leurs petits travers Ases ainis qui se devaient
d'en sourire, car il ajoutait aussit6t le correctif :" Olh '
vous pourriez m'en dire autant, avec beaucoup d'autres
choses encore s.

Physionomiste tres perspicace, il avait bient6t fait et
avec justesse de decouvrir qualites et petits defauts chez
les autres, et s'il se permettait dans I'intimiti defaire
discr*tenient une allusion aux lacunes, il rench6rissait sur les, qualites de celui dont il parlait.
Discret : Ah! certes, il l'etait. Charge de missions
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en France, et encore fallait-il le deviner, il ne disait
que ce qu'il voulait ou pouvait dire. Et apres cela,
on 6tait bien peu renseign6 : disons mieux, on ne 'etait
pas du tout. Mlme discretion pour les affaires de la
petite Compagnie, sur lesquelles il pouvait avoir des
renseignements plus on moins confidentiels.
II 6tait modeste. Les differents postes qu'il a occup6s toujours avec honreur et succ6s, et surtout sa
situation sp4ciale A Rome l'avaient mis en rapport
avec de grandes personnalitis ecclisiastiques et autres;
mais il n'en tirait pas vanite, et si de ces relations
il avait pu,' grace A son savoir-faire et sa droiture,
en obtenir quelqucs bni3fices, il s'en r6jouissait, non
certes par satisfaction d'amour-propre (il ne se recherchait pas), mais A cause'du bien qui en r6sultait pour
la petite Compagnie.
II n'aimait guere se trouver dans les reunions composees de hauts personnages, mais ii fallait bien qu'il
s'executit quelquefois; et alors il s'arrangeait finement,
.comme toujours, sans manquer aux convenances,
pour s'esquiver le plus vite possible.
La Congregation : comme il 1'aimait ! Aux.premiers
mois du generalat du T. H. Pere Verdier, il vint me
dire: u Oh ! que je suis content ! Le Pere vent des
vocations. II y pense, il y travaille. II a ses id6es pour
reussir Je n'ai pas demand6 A M. Fontaine quelles
6taient ces idWes. Je le savais trop discret pour 'interroger sur ce point.
Chaque annee il lui tardait d'etre en possession du
Catalogue pour le consulter et compter le personnel. 1
6ta:t si heureux de pouvoir constater l'accroissement des
membres de la Congregation.
Si nous ne puvons pas savoir, d'autres savent les
nombreux services qu'il a rendus A la petite Compagnie,
aux Superieurs gendraux et aux confreres qui ont cu
*.
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recours a lui, et cela trbs simplemient, tres modestement et le plus rapidement possible, comme tout ce
qu'il faisait. 11 Wtait, en effet, expeditif en toutes choses.
Pour soigper son corps : prenait-il le temps de savourer
ce qu'il lui donnait ?...
Expeditif pour ses exercices de piCt6 auxquels il a toujours t6 fidale; les faisant avec un air ptintr6 et recueilli.
C'est surtout ce que j'ai le plus remarqu6 au $Sminaire.
On disait, mais sans lui en faire un reproche,. et il
Sdisqit lui-meme, qu'il etait expeditif pour cklibrer
la sainte Messe et reciter son Briviaire; mais, gjoutait-il, je n'omets aucun geste, aucun signe, et je dis
distinctement tous les nots pour la messe comme pour
le BrBviaire, et c'etait juste. De cette facon, il ne donnait
pas au d6mon le temps de le distraire.
ExpIditif da4s ses predications et surtout dans ses
Confwrences aux Sopurs. Seulement, s'il disait vite,
il disait clairement et bien ce qu'il fallait dire, et les
auditrices ne pouvaient avoir le temps de reparer les
lacunes du repos de la nuit.
Belle Ame que celle de M. Fontaine qui a df paraitre
en souriant devant le bon Diem qui 1'a accueillie,
Gilbert LAMBERT
lui ausi. avec le sourire,
MONSIEUR CHARLES FONTAINE : Poitiers : 1900-7903
Leitre de M. Paul VigWt,

pritre de Sain--Sulpice,

sous-direceur du grand siminaire de Paris,4 M. Ernest
Heriault, prtr de la Mission.
S6minaire de Saint-Sulpice, 6, rue du Regard, Paris
Le

e

r mars 1937.
Cher Monsieur,
Vous voulez que je vous dise quelques-uns de mes
souvenirs au sujet de M. Fontaine pour le temps que j'ai
15
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etk son collaborateur au grand s6minaire de Poitiers. It

m'est facile de rdpondre a votre desir. M. Fontaine 6tait
un homme si bienveillant, si delicat et si avis6 qu'ayant
eu des relations avec lui, on n'en peut garder que de
bons souvenirs.
Ces Messieurs de Saint-Lazare avaient Wte appelis
a Poitiers par Mgr Pelge. Us y resterent trois ann6es,
pendant lesquelles M. Fontaine eut la direction de la
maison. Le suminaire occupait alors les trois grands
corps de batiments qui s'apercoivent au-dessus de la gare
et qui, transformn s, abritent aujourd'hui deux des
centres parisiens de la Banque de France.
M. Fontaine succ6dait AM. Bougouin qui, un pen plus
tard, fut nomm6 A l'v&vch de Prigueux. Un changement
complet de la direction dans un grand s6minaire, est
toujours chose delicate, surtout quand une soci6te religieuse prend la place des pretres dioc sains. Les regards
sont fixes sur les nouveaux venus, qu'on ne connait pas,
qu'on tient un peu comme des 6trangers. Au moindre
6v6nement, la critique est prkte A se produire. M. Fontaine fut parfaitemeot l'homme dela situation. Non seulement il sut 6viter les 6cueils dans ces passes difficiles;
mais il gouverna tres honorablement sa maison, a la
louange de tous.
Mgr Pelg6, dont la m6moire est restee en grande veneration, avait compris de quel secours lui pouvait ktre
dans le gouvernement un pr&tre tel que M. Fontaine.
II lui timoigna toujours la plus cordiale confiance. De
mTme, le clergt vint vite vers lui, attire par sa bonne
grace et la siretA de son jugement. Volontiers on demandait conseil au nouveau SupIrieur.
Pour les elMves, il avait un prompt discernement des
esprits, un tact exquis, le sourire sans effort, avec l'attention a tous et A toutes choses, un melange harmonieux
de fermetC et de bont6. Sous une telle direction, le semi-
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naire fut comme une ruche paisible et laborieuse. Les
ames 6taient a l'aise, chacun restait A sa place ; les difficultes, quand il s'en presentait, n'allaient pas loin:
tout le mcnde etait heureux.
Nous etions, avec M. Fontaine, 3 collaborateurs du
clerg6 dioc6sain. L'un est aujourd'hui cur6 de Saint-Hilaire de Poitiers ; un autre soigne a Nice sa sante delabr6e,
tout en &vang6lisant un vaste faubourg, oi il a construit une chapelle, le troisieme qui kcrit ces lignes, est
entri dans la Compagnie de Saint-Sulpice, et il enseigne au Suminaire de la rue du Regard. Les sentiments
de mes confreres me sont connus. Je puis parler hardiment de l'affection unanime que nous inspira M. Fontaine. II savait admirablement faire naitre autour de
lui la confiance et la gaiete. Je dois dire qu'il 6tait bien
second6 dans cette tache par ses confrdres, MM. Briffon, Devisse, Hertault et Bodenstaff. Nous, les confrres
diocesains, nous nous sentions de la famille, comme si
nous avions Wte de Saint-Lazare. M. Fontaine excellait
a faire l'unite parmi les directeurs. Avec cela il ne pouvait que gouverner excellemment son seminaire.
Malheureusement, ce ne fut qu'un passage. SaintLazare avait pris le seminaire de Poitiers en 19oo, il
fut oblig6 de le quitter en 1903, par l'effet de la loi sur
les Congregations religieuses. M. Fontaine avait bien
commenc6 son oeuvre. Nul doute que s'il fHt rest6 plus
longtemps, il n'efit acquis dans tout le diocese une tres
haute autorit ; d'autres apres nous ont recu le bienfait de son gouvernement.
Veuillez agrier, cher Monsieur, l'expression de mes
entiments religieux et devoues en Notre-Seigneur.
Paul VIGUIt
Directeurau Seminairede Saint-Sulpice.
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MONSIEU'R

FONTAINE

:

Le Suptrieur de la Maison Internationale
C'est avec une surprise attrist6e que nous avons
appris la nouvelle bien inattendue de la mort de M. Fontaine. Sans doute, ceux qui le revirent aux dernieres
vacances, purent-ils constater an flkchissement de ses
traits, A une fatigue persistante, que I'Age et la maladie
faisaient leur ceuvre. Mais la demarche restait encore
vive, et surtout le caract&re enjou6 demeurait celui
qu'on connaissait depuis toujours au superieur de
la Maison Internationale d'6tudes de Rome. Du moins,
dans leur tristesse, les anciens de ]a c Casa a trouvent-ils
une certaine satisfaction A savoir qu'il est mort dans
la Ville Eternelle. Depuis quelques annees, quand arrivait la fin de l'annie scolaire, A L'Apoque o&t se font
les pronostics sur les placements et diplacements
dont les vacances vont ktre l'occasion, le bruit courait
que M. Fontaine quittait definitivement Rome. Luim6me pouvait le laisser croire, car if se disait bien
vieilli. Mais c'eut 6t6 vraiment dommage. On ne se
le figurait pas dans un autre cadre que celui de la
Maison Internationale. II y 6tait arriv6 dans la force
de I'Age, A 41 ans; et depuis 32 ans, il y etait restM,
d'abord comme assistant de M. Debruyne, puis, an
bout de peu de temps, comme superieur. Ces trentedeux ans se partagent en deux periodes sensiblement
6gales : celle de la via San Nicola da Tolentino et celle
de la via Marcantonio Colonna. C'est A la premiere
periode, A 1'Ancien Testament de la Maison Internationale, que je me rattache; et c'est sans doute A la
duree exceptionnelle de mon sejour d'6tudiant A la
Maison de la via San Nicola da Tolentino que je dois
I'honneur d'avoir A 6voquer la physionomie du cher
disparu.

Un trait frappait d'abord dans cette figure : sa serenit6. L'6galitO d'humeur de M. Fontaine ne se d&mentait
jamais. Du moins, au cours des quatre annees. je !'ai
toujours vu maitre de lui ; aucun eclat de voix, aucune
parole ambre, rien qui trahit une Ame irritee ou blessee.
Cela suppose une possession de soi, peu ordinaire, une
force de volont6 comme on en voit rarement. Aussi,
faisait-il bon vivre aupres de lui. Queles bonnes recreations a vues le petit salon de la, o Casa , ! M. Fontaine y 6tait naturellement le ,<dux verbi ). Le present et
le passe lui fournissaient la matiere de tant d'anecdotes !
Quand ii s'agissait du passe, il lui arrivait, ii est vrai,
de se rpiter ; ce dont il ne se doutait pas toujours,
parce qu'une partie de son auditoire se renouvelait
chaque annie et que nul ne passait normalement plus
de deux ans avec lui. Qui n'a entendu raconter plusieurs
fois, les innombrables tours jou6s par lui au <cher Pre »,
de candeur 16gendaire et inguerissable ? Mais cela ne
tournait jamais au monologue. M. Fontaine aimait A
taquiner ses jeunes confreres, et il admettait fort bien
qu'on le lui rendit. Bien malin, il est vrai, celui qui
pouvait le prendre en d6faut ; et sa joie etait grande
quand nous ayant laiss6 croire qu'il avait W6tvictime
d'un aigrefin, d'un mendiant ou d'un ( tapeur ,,

il

nous apprenait qu'il avait eu le dernier mot on qu'il
venait de nous mystifier. Oui, apres les longues seances
de l'Universit6, quand une matinee de cours A l'Angelico s'6tait achev6e par un expose critique de la philosophie d'Hegel ou une discussion sur le constitutif
formel de la personnalitd, quelle agreable detente
c'6tait de pouvoir revivre 1'( Ecce quawr bonum et quam
fucundum habitare fratres in unum ! 3. Oui, ( fratres a ;
car notre superieur ne voulait 6tre pour nous qu'un frre
ain6. II voyait dans ses jeunes confreres, 1'espoir de
la petite Compagnie qui lui 6tait si chore. Quel souvenir
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encl:ante, il avait gardt de ses premieres annies de
saceld- ce, de son passage A Troyes, de ses annies de
Montpellier surtout ! S n affection pour le supirieur du
grand Seminaire de cette derniere ville s'6tait nuanc6e
de veneration quand M3.Verdier fut devenu Superieur
general, mais elle gardait sa chaleur, on pourrait dire,
sa tendresse. U'ne correspondance presque quotidienne
s'kchangcait entre Rome et Paris. J'6tais de passage A
Rome, quand il re<ut la Vie de saint Vincent de Paul,
par M. Coste, et je fus touch6 par la joie visible
avec laquelle il me lut la lettre du Pere Verdier qui lui
sert d'introduction. II aimait A parler de ceux de ses
confrbres, dont l'intelligence, les talents, les services
rendus A 1t'Iglise, les vertus, jetaient quelque rayon de
gloire sur la Congregation. Le bon renom de la c Casa )
parmi les maitres de l'Angelico lui etait aussi une fiert6.
A l'approche des examens, il encourageait aimablement
les jeunes qui 6prouvaient un peu de trac ; et la joie des
nouveaux docteurs 6tait visiblement la sienne.
Les confreres de passage b6neficiaient eux aussi de
cette cordialitE. Sans se lasser, ilrenouvelait pour chacun
d'eux les d6marches necessaires pour obtenir une audience, assister en bonne place aux c6r6monies de
Saint-Pierre, traiter rapidement une affaire. II donnait
des conseils pjur l'emploi judicieux des jours trop peu
nombreux dont on disposait, suggerait les visites A
faire, signalait les endroits pittoresques et ne manquait
jamais de conseiller une promenade au Janicule, A
la tombee du jour afin de contempler le spectacle de
Rome au coucher du soleil. De tous ces bons offices, on
lui demeurait reconnaissant. Je me rappelle avec quel
accent 6mu le regrett6 M. Bareau A l'ame si ddicate,
si fine, me parlait de l'accueil que lui avait fait M. Fontaine. Beaucoup de ces hbtes de passage devenaient
des correspondants, et le fameux ( courrier , de M, le
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SupIrieur prenait de plus en plus un caract&re international. Dans t utes les provinces de la Compagnie,
il connaissait quelqu'un. I1 s'interessait aux progrbs de
chacune d'elles, et chaque fois qu'il recevait le nouveau
Catalogue du personnel, il s'astreignait, avec une patience doublement meritoire de sa part, A compter le
nombre des membres de la Compagoie pour constater
avec bonheur dans son recrutement un progrbs lent,
mais continu.
Plus affectueuse pour sa famille religieuse, comme il
convient, la charit6 de M. Fontaine n'6tait pas pour
autant exclusive. Son influence, son experience, ses
bons offices, il les mettait Ala disposition de qui voulait
en user. Combien de communautes religieuses le consideraient un peu comme leur Procureur aupr&s du SaintSiege ! Fallait-il mener A bonne fin I'oeuvre longue et
delicate de I'approbation de 1'Institut, de la revision
des Constitutions A mettre en harmonie avec le Codex,
obtepir une dispense, une prolongation de pouvoirs ou
simplement une benediction pontificale pour une fete
de famille ? On lui 6crivait ; et toujours on le trouvait
empresse A rendre service.
Sa charit6 s'attestait aussi dans ses paroles. Sur le
compte de ceux avec qui il avait autrefois v6cu dans
les oeuvres, jamais de plaintes, jamais de critiques
inspirees par le ressentiment. Son information exceptionnelle lui faisait connaitre bien des faiblesses, bien
des miseres. Et, malgre le plaisir qu'il goit'ait A conter
de l'inddit, du piquant, il 6tait d'une discretion absolue.
Toutes ces qualit6s l'aiderent beaucoup dans la direction d'une ceuvre comme celle de la Maison Internaticnale. On voit s'y r6unir, comme A Jerusalem,
le jour de la Pentec6te, des hommes " ex omni natione
quae sub coelo est ,. Mais tous sent freres en saint Vincent,

hommes de communaut6. II faut donc assurer l'obser-
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vance de la regle, ubtenir une certaine fusion d'l16ments
si divers d'6ducation, de temperament, de langue, 6viter
tout au moins les heurts regrettables, en sorte que ces
representants des diverses provinces de la Compagnie
emportent les uns des autres et, par la, de la province
represent~e par chacun, une impression aussi favorable
que possible. Cela requiert en tout temps, de la part
du sup&rieur, beaucoup de doigt6. Mais combien cela
fut plus n6cessaire encore pendant la guerre de 19141918 ! M. Fontaine aimait la France, son pays; et la
croix de la Legion d'honneur que le gouvernement
frangais lui decerna ces dernieres annres fut, de cette
affection et des services rendus A son pays, une recompense i laquelle il se montra sensible. Mais, fidele a
1'esprit de saint Vincent, et trouvant dans sa charite,
dans son sens de la mesure une sauvegarde ccntre les
exces possibles d'un sentiment lgitime et contrem ses
manifestations trop bruyantes ou intempestives, il
sut maintenir la bonne entente et I'esprit fraternel
parmi les 6tudiants de la Maison Internationale.
Les qualites de M. Fontaine lui avaient concilii les
sympathies du monde ecclsiastique romain. Sans
avoir d'autre titre que d'etre a il signor Fontaine a, il
&taitune sorte de personrage ; et, dans les escaliers du
Vatican, les gardes-suisses lui presentaient les armes.
11 est vrai qu'on l'y voyait souvent, surtout pendant le
pontificat de Pie X. Je ne me rappelle plus comment
avaient commencd leurs relations; mais elles taient
devenues fort confiantes, enjouees meme. Un jour,
M. Fontaine accompagnait en audience privee un bon
6vequc-missionnaire qui oublia d'6ter sa calotte. Celle-ci
6tant tombee au cours d'une g6nuflexion, M. Fontaine
s'en empa a pour enlever au bon 6veque la tentation
de s'en couvrir de nouveau. , Mettez-la done vous-mnme,
M. Fontaine ,, dit en souriant le pape. Une autre fois,
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c'est un cam6rier qui dit ' Pie X : ( Tres saint Pire,
M. Fontaine va partir pour Paris, et il fait demander
A Votre Saintet6 si elle n'aurait pas de commissions A
lui confier. - Ah ! repliqua le pape, M. Fontaine part
pour Paris ? 11 y a si longtemps en effet, qu'il n'v est
pas all6 ! ». Le dernier voyage datait de trois mois. A
l'ambassade de France, aussi, l'accueil 6tait confiant
et cordial. On y estimait M. Fontaine, et je me souviens
qu'en 1916, & notre d6part en vacances, on nous confia
un pli pour le ministere de la Marine.
On peut regretter que son godt pour Faction ait
port6 M. Fontaine A mettre l'6tude au second plan de
sa vie. Intelligent, d'esprit vif, dans toute la force de
l'Age quand il arriva A Rome, il aurait pu profiter des
facilit6s qu'il y trouvait pour compl6ter sa formation
th6ologique. Mais, en dehors de ce qui concernait le
droit canon, les livres ne le retenaient guere. Un matin,
en entrant chez lui, je fus bien surpris de le voir plong6
dans la lecture d'un manuscrit in-folio. C'4tait, m'apprit-il, un ouvrage de philosophie sur l'hylemorphisme,
ecrit par un dioc6sain de Mgr Tasso et que celui-ci
lui envoyait pour obtenir le Anihil obstat ». Je pense que
le volume fut lu en diagonrae, comme il arriva pour la
biographie d'une sainte r6cemmeni canonis6e. A l'auteur,
M. Fontaine envoya ses f6licitations pour cet ouvrage,
csi plein de choses ,. C'etait fort juste, s'agissant d'un
livre d'au moins six cents pages, mais peu compromettant. C'est que, pour 6tudier A loisir et en approfondissant les questions, il faut s'enfermer dans son
bureau et y demeurer longtemps. C'ei(t 6tC demander
beaucoup A M. Fontaine. Le matin, d6s qu'il avait pris
connaissance de son courrier et des journaux, il partait
en tourne dans les bureaux des Congr6gations romaines, chez les cardinaux, A1'ambassade de France, etc.
Malgr6 l'accident survenu AT-une de ses jambes et qui lui
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avait laiss6 une petite claudication bien caracteristique, il allait d'un pas alerte, lassant les plus dicidts.
Allions-nous A quelque rendez-vous commun ? II v
arrivait le premier, mcme quand, au depart, nous
l'avions laiss A&
la maison ; et c'ktait pour lui un plaisir
de le faire constater. M. Fontaine, c'etait le mouvement
perpltuel, et le mouvement A vive allure. Tout 6tait
fait tambour battant. On se demande comment il n'a
pas abime plus vite son estomac, tellement il 6tait
expiditif dans ses repas. II ne s'attardait nulle part.
Quand il accompagnait un confrere dans ses visites
aux musees et aux eglises de Rome, il reprenait vite
la direction de la porte, alors qu'on aurait voulu s'arrkter
plus longuement devant un tableau ou une inscription.
Pr6dicateur de retraites, 31. Fontaine ne faisait pas
languir ses auditeurs ou ses auditrices. Une instruction
de vingt A vingt-cinq minutes; puis, de retour A la
sacristie, il y prenait son chapeau et allait faire un
tour en ville. Un jour qu'une indisposition I'avait oblig6
A son grand regret A garder le lit, quelqu'un lui disait :
SM. le Sup6rieur, votre purgatoire consistera A demeurer assis et sans nouvelles -. Quelle 6preuve eiit

0t6 pour lui, une vieillesse prolongee, condamn6e A
l'inaction et A l'immobilit6. Dieu lui a 6pargn6 cette
croix, puisque la mort I'a terrass6,apres quelques jours
seulement de maladie.
Cette esquisse bien sommaire du portrait de M. Fontaine n'a presque rien dit de sa vie inttrieure. C'est
qu'on ne pouvait guere en avoir la revelation par ses
confidences. En d6pit de sa facilit6 de relations, de
l'aisance avec laquelle il faisait connaitre ses idWes et
ses sentiments dans tous les domaines de la pens6e et
de 'action, une pudeur instinctive et aussi, sans doute,
une r6serve de propos dflib&r6, tenaient close la porte du
sanctuaire interieur. Mais dejA dans cette fidelit6 sans
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Itefaillance A tous ses devoirs d'homme de communaute,
dans son amour de la' Congregation, dans cette 6galit6
d'humeur, cette cordialit6 qui ne se dementaient jamais,
n'y a-t-il pas la preuve d'une vie int6rieure que n'euit
pas laiss• deviner cette activit6 en apparence toute au
dehors ? Le foyer de tout cela ne pouvait Wtre qu'un
profond esprit de foi, une vie sacerdotale intense, un
grand amour de Notre-Seigneur. Quelque chose en
transparaissait un peu dans ses rep6titions d'oraison,
surtout a l'6poque de la retraite annuelle. Et ce nous est
une raison de plus de le regretter, puis aussi de croire que
le divin Maitre lui aura dit : ,Euge, serve bone et fidelis,
intra in gaudium Domini tui ,. Puisse le souvenir de sa

physionomie sympathique et de ses vertus, puisse
son intercession auprbs de Dieu continuer ce que fit
son action personnelle pour le bien de cette chore
A laquelle il s'6tait donn6 de
a Maison Internationale,,
toute son Ame, qui lui doit tant et A laquelle son souvenir demeure A jamais attachi !
Pierre DULAU
M. CHARLES IONTAINE :

Le Supirieur de la maison internationale
Portrait moral
Ayant v&cu

Rome aux c6tds de M. Charles Fontaine,

de 1921 d 1932, son collaborateur, M. Guillaume Stienen,

aujou-d'hui Visiteur d'Allemagne, a consignd, dans les
pages suivantes, quelques-unes de ses observations que
son Supirieur de jadis eat lues, probablement sans rien
dire, suivant son habitude, mais certainement avec un sourire nuance d'imperturbable amabiliti.
M. Charles Fontaine, le suplrieur avec lequel j'ai vucu
une grande part de ma vie de communaut6, se distinguait par une repugnance tres accentube contre tout ce
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qui , jaisait gtPnir la presse a propos de sa personne,
mais M. Fontaine appartient desormais A l'histoire de
la petite Compagnie, d'oi ces quelques lignes.
Quand apres la guerre je fus attach AL
sonservicedans
notre Maison Internationale d'6tudes A Rome, je n'y
allais pas sans quelque apprehension. II flottait en effet
dans I'air et le ciel politique quelques brouillards et
des prejug6s contre tout ce qui touchaitl'AUemagne
et les Allemands ; dans ce milieu international avec son
Supirieur, tres Frangais, ils auraient pu devenir un obstacle A la collaboration souhaitee. II n'en fut rien. A
repenser ces longues annnes de vie commune, j'admire
encore le grand esprit de confraterit6 en saint Vincent
qui faisait 1'atmosphere de la maison, et dans laquelle
se resolvait toujours en definitive l'amour de nos patries
respectives. Si, au lendemain de la mort de M. Fontaine,
quelqu'un de bien plac6 pour donner cette appreciation
a pu m'ecrire: a Vous avez 6tW pour lui un excellent
confrere et le modsle des collaborateurs ,, I'6loge revient,
pour sa part aussi, au cher d6funt.
La premiere impression que nous 6prouvions, nous
meme 6trangers, A 1'endroit de M. Fontaine, 6tait de se
trouver en face du type de l'eccl6siastique frangais:
cette appr6ciation implique tout un ensemble de rdalitis
et de differences avec les eccl4siastiques d'autres nations,
sans vouloir en rien prejuger pour cela de la valeur ou
de la suplriorit des gens d'Eglise dans les divers pays.
Tenue ecclesiastique, urbanit6 de relations, manires
tres reservees; tout cela fait de respect, d'am6nit6,
d'humilit6, devenu qualit6s par 1'6ducation et par une
longue pratique, donnait a sa personne une onction et
un air de distinction peut-4tre un peu compass6e.Dans
son entourage de clercs de multiples et diverses
nationalites, exubdrants de caractere, diff6rents d'-ducation et d'allures, la figure de M. Fontaine contrastait
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singulierement, et ce contraste a toujours persist6. II
le sentait et le ressentait, et il 6tait parfois amusant de
l'entendre relever dans 1'intimite telle ou telle maniere
de faire de 1'un ou de l'autre, avec un etonnement qui me
faisait toujours penser au mot fameux : Comment
done peut-on Otre Persan ! ».

Uoe autre impression de premier abord dtait qu'on
avait a faire avoc M. le Supýriewr. Cela aussi, par la longue pratique de 'office soit dans les siminaires de France
soit a la Maison Internationale d'tudies, semble avoir
6t6 pour lui une seconde nature. Le rgglement de la maison et lui s'identifiaient. Celui qui avait v6cu quelques
journ seulement dans ce cadre, savait comment il avait
A marcher pour le reste de son sejour. Tout y etait r6gli
non par beures et demi-heures, mais par tel nombre de
minutes avant on apres 1'heure ou la demie. II avait un
ceil particulier pour les trainards,et ii savait tout ce qui
se passait dans la maison depuis le sous-sol jusqu'A la
terrasse. Trois choses bien apparentes rentraiest pour
lui dans le concept du Suphrieur : Wtre partout et toujours
le premier, n'avoir jamais tort, n'admettre d'initiative
qui ne viAt de lui. C'ktait sans doute un reste de l'icole
a laquelle ii avait eti formn, Si au milieu d'une jeunesse
d'un autre temps cotte theorie pouvait avoir quelques
iconvmients, elle avait par contre un avantage, (ii
faut savoir en toute situation saisir les choses par le boa
b6th qu'elles pr6sentent), c'est qu'on pouvait, auprs
de lui, apprendre 1'art de jouer le second violon, habilett plus rare, parait-il, qut de jouer le premier. Dans
l'ordw du jour il y avait aussi la part des habitudes
particulires 4u Superieur. Tout honme, dit-on, a droit
adeux originalitis. L'on raconte aisdment d'un certain
philosophe que les gens de sa ville connaissaient l'beure,
rien qu'A le voir partir on revenir pour sa sortie quotidienwe. Des habitudes d ece genre ches le bon M. Fon-
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taine sunt rest4es legendaires dans les souvenirs des
generations d'etudiants qui se sont succidW A la Maison
Internationale: ainsi a 4 h. io, courants d'air ktablis

dans le corridor et dans la chapelle, commencement des
prieres an d6clic pric6dant le son de l'horloge, sorties
et rentrees a telle heure invariablement la meme, cer-

tains menus restis c6libres, les fonctions liturgiquzs
reserv6es parmi lesquelles figurait, chaque annie, le
chemin de croix au chant du coq. Ses subordonnes
connaissaient toutes ces habitudes et s'amusaient parfois de l'aiiure originale qu'elles donnaient A la marche
de la maison. Pour le son de cloche il semble toujours
avoir eu une particuliere d6votion. Dans les premires
annues de l'installation de la Maison Internationale au

LUonin, avant la grande innovation du teliphone de la
maison, un timbre aux signaux divers pour le frre,
pour certains 6tudiants, pour l'iconome, tenait un chacun en haleine; tant6t c'6tait l'un, tant6t c'6tait I'autre
que le Superieur appelait, souvent pour savoir seulement
si on se trouvait a la maison.
Ces impressi:ns de premierabordne seraientpas completes sans une dernimre qui acheve, vue del'exterieur,
la figure si particuliere du Suplrieur de la Maison Internationale. II s'agit de sa prestesse. Ii y mettait un point
d'hunneur. Repas, courses, votes A livrer aux Congregations dont il 6tait consulteur, affaires A y traiter, riponses a ses correspondants; sa messe meme n'en etait
pas exclue, tout devait aller a une allure sportive. A
Rome oh pourtant tout va, comme on sait, doucettement, lentement, piano, piano, il 6prouvait un special
plaisir a battre des records de vitesse. Si la r6ussite
courjnnait de facon habituelle ses entreprises, le secret
en est dans la vitesse de l'execution. On ne peut concevoir M. Fontaine sans ce rvthme acc6lre de vie qu'il
communiquait, bon grb mal gre, autour de lui A des na-
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tures plus placides. Ses commensaux auraient beaucoup
de traits A raconter sur ce point. Au dehors m6me chez
certaines maisons de sceur- on s'apercevait de la presence de M. Fontaine, avant qu'il eft franchi la porte,
rien que dans la preste facon d'actionner la sonnerie
electrique. Esto velox, sois exp6ditif, telle aurait kt6,
disait-il lui meme en plaisantant, sa devise s'il en avait
eu A choisir. Toutes les actions de sa journ6e le proclamaient: Esto velox in omnibus operibus tuis. Rapide en
tout.
Tel il paraissait de premier abord a celui qui prenait
contact avec lui. Mais ktre et paraitre n'est pas toujours
une seule et meme chose. M. Fontaine avait une nature
bien trop complexe pour qu'on puisse se tenir A ces premieres impressions. Il appartenait a cette categorie
d'hommes qui sont habitues A ne pas porter leurs sen,timents sur la place publique. C'est seulemcnt par une
longue accoutumance qu'on arrivait A entrevoir, bien
r-tranch6s derriere toutes sortes de defenses, les sentiments de son ame.
Plus faciles A saisir 6taient ses qualites d'intelligence :
son esprit vif, sa finesse d'observation, son goat pour
les pointes spirituelles... cela brillait au dehors. A la
maison comme en ville il ne voyait pas seulement mais
il observait tout. Aucun travers, aucune originalit6 ne
lchappait : Avez-vous remarque, un tel un tel,
lui
il n'a pas les yeux droits ,. Et il y attachait quasi infail'iblement un defaut de jugement. Quand je le plaisantais sur cette psychologie ui peu sommaire, il me r6pondait toujours: a Croyez-en mon experience... ) et il
le d6montrait en alignant des exemples, et ne manquait
pas, le cas 6ch6ant, de dire: ( Ehbien,...et ses yeux ? 0.
Par contre M. Fontaine 6tait peu enclin A tout ce qui
.eleve de l'imagination ou du sentiment. En fait de litt&rature, etait sp6cialement de son goft le bonhomme
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La Fontaine avec ses piquantes r6flexions morales, charg6es d'experience. 11 ne semble guere avoir frequentt la
po6sie, si I'on excepte Le jardin des racines grecques dnt
ii aimait A citer des tirades et surtout le fameux: Laos,
peuple, est souvent bien grue. Apres cela rien d'etonnant
que les questions de sentiments n'eussent pas grand inthrt pour lui. De suite il v voyait la part naturelle,
inevitable des exagirations. Cela heurtait son sens de
la mesure. A c6te de lui on apprenait A faire taire ses
sentiments, legon apres tout non sans utilitc dans certaines situations et dans certaines charges. Une complexion pareille ne pouvait pas ktre sans repercussion sur
son ministere de pretre. Quand il avait une conference
A faire aux sceurs ou qu'il leut ptrchait la retraite je
m'imaginais souvent que, a l'entendre, les bonnes seurs,
esprit surnaturel bien entendu mis A part, devaient le
trouver en definitive un peu sec. Ce n'est pas d'alleuts
dans ce rayon qu'il cherchait les succes de son ministre,
et personne, je crois, ne pourra se figurer ais6ment
M. Fontaine - Directeur des soeurs. II n'en faisait d'ailleurs pas grand mystere. Ses goiits et ses aptitudes 6taient
pour Faction aupres de ses confreres dans le sacerdoce :
<Ah ! les prktres,... disait-il souvent,... 11 faut tonjours
soigner les pretres ! ,.Ses connaissances, son exp6rience,
1'61Kment raison lui avaient ici acquis des sympathies
plus larges. Vu cet ensemble de dispositions,il est tout
naturel que ses preferences intellectuelles l'eussent
orient6 de bonne heure vers 1'6tude du droit. A Montpellier il se distinguait d6ej par IA.Ses fascicules du
Compendium juris privati canohici jUxta Decrdtales
Gregorii IX en sont une preuve, tout comme 1t Manu'!
de droit public de M. Franqois Verdier, enseignatit
alors an .neme s9minaire. A Rome il eut i'oecasion, aur
tout apres ses nominations de cohsulteat, do s'adonner
davantage encre A ces etudes, bien en harmonie avee
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son temp6rament moral. Je le vois encore, dans les premieres annres, passant des jours et des semaines A 6tudier la plume Aila main le nouveau Codex, canon par
canon. A la Congr6gation des sacrements ii s'occupait
surtout des causes de nullit6 matrimoniale, et les dossiers
se succ6daient sans interruption, parce qu'on savait
apprkcier et aussi exploiter. sa prestesse de travail. A
certains moments cependant, cela le d6passait et il trouvait qu'on exag6rait. En ces occasions, les importuns,
il en avait quelques-uns qui 6taient abonnes chez lui,
6taient recus avec 'amabilitý d'usage ; mais avis6 de leur
arrivee, il m'incombait de le delivrer de ces fAcheux par
I'ex6cution de quelque manoeuvre savante.
Droit de i'Eglise et droit de la Compagnie, 6taient
l'objet de ses pr6efrences intellectuelles et de ses occupations habituelles. II y revenait, presque A toutes les recr6ations. Il ne manquait jamais l'occasion, apres la
lecture obligatoire des regles, de rappeler, chaque ann6e,
les sources de notre droit : bulles, constitutions, etc.
Les jeunes gens, pour la plupart destines a avoir un jour
quelque influence dars leurs provinces respectives, ne
devaient pas ignorer ces choses de premiere importance.
S'il faisait parfois en recreation quelque excursion sur
un autre terrain du savoir ecclesiastique, on avait 'impression qu'il entendait par IAplutot amorcer ou activer
!es conversations et les discussions, sans trop s'y avancer
lui-meme. D'ailleurs Rome et les evenements et kls personnages et les questions du jour fournissaient ample
matiere A nos entretiens, toujours vivants, interesaants
et instructifs. M. Fontaine naturellement A l'afffit du
moindre bruit, cultivant ses nombreuses relations dans
tous les coins et recoins et A tous les 6tages, et fidle
A sa quotidienne et rapide ronde d'ecoute, savait agrementer les recreations de d6tails inbdits et d'expbriences
personnelles.
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J'ai parl de sa prudence, qualit6 qui le distinguait;
mais, si, p.iur ttre vrai et complet. je me pose la question de savoir qui etait la plus developp& chez lui de
la prudence ou de la simplicit6, d'aucuns qui I'auront
bien connu seront tentis sans doute d'esquisser un 1Wger
sourire. Et pourtant la question se pose. La prudence de
M. Fontaine est pass6e, je crois, non seulement a l'histoire, mais elle a fait un pas de plus, elle est entree dans
le domaine de la lkgende : preuve qu'il la poss6dait A
un degre eminent, car on ne prate qu'aux riches. Le fait
qu'il fut appel peu a peu dans plusieurs Congregations
romaines comme consulteur, le nombre considerable de
personnes qui ecouraient A lui dans leurs difficults,
6vWques et supIrieurs generaux de communautis, le
prouve assez. Pour moi, ce qui me paraissait le plus int&ressant, c'6tait d'observer sa mithode. Ses appreciations
et ses decisions etaient le fruit de la reflexion sans doute,
mais avant tout le resultat de ses informations. II savait les prendre, le cas &chbant,aupres des compltences:
elles foisonnent , Rome. II les connaissait et savait A
qui recourir seion les cas. II avait une manikre & lui de
se lier ces hommes de valeur par une amitii soigneusement
cultiv6e. Pour la solution de problkmes ou pour l'appr&ciation sur des personnes et des situations, c'est dans ce
qu'on peut appeler ces travaux d'approches que se
trouvait,avant tout le secret de la reussite de ses affaires.
Bien souvent il ne les faisait pas par lui-mime, soit qu'il
jugeit opportun de ne pas paraitre, soit parce qu'il lui
fallait sortir du cercle de ses connaissances, et c'est surtout alors qu'il me fut possible d'observer et d'apprendre
ce que j'appellerais volontiers , la maniere ) de M. Fontaine. Ii avait une veritable mailrisedans l'art ds preparer
la reussite Ae ses affaires. Chose curieuse, durant cette
phase de preparation, pourvu qu'elle ne durit pas trop
long- cmps, il p:iuvait 6tre aussi patient qu'il 6tait defiant
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de lui-m6me, mais pass6 ce temps et les consultations
epuisees, son temperament prenait le dessus et c'etait
alors 1'exicution, 1'information rapide, le record. Sa reputation et celle de la maison y semblait engagee. Que
d'affaires importantes et instructives ont kt6 traitees
de cette facon ! A la fin je m'y 6tais rompu, de maniere
a pouvoir pendant sa periodique absence deux fois 1'an,
expedier les affaires A sa place et A sa satisfaction. Cette
derniere il 1'exprimait lui-meme fort rarement, mais il
la disait A d'autres A l'occasion, et a 1'apprendre par voie
indirecte on en 6prouvait une double jouissance. Je me
rappelle entre autresune tres serieuse question, pour laquelle M. Lobry venait lui-meme tout expres d'Istanbul.
Trouvant M. Fontaine a Paris il lui exposa le cas, I'urgence, la difficult6 resultant de son absence de Rome oi
il fallait traiter la question, les vacances de la Curie, etc.,
etc. Pour toute r6ponse il m'envoyait M. Lobry a Rome,
I'assurant que je sauraisluiarranger son affaire. Malgr6
les difficultes, en pen de temps, le but d6sir6 fut atteint
A la grande satisfaction de ces deux hommes,finsconnaisseurs dans I'art de n6gocier. C'6tait un succis qui valait
la peine d'etre not6.
La prudence sanssavertu compl6mentaire,lasimplicit6,
ne serait qu'astuce. Si dans la pratique de la prudence
M. Fontaine avait A sa disposition certains moyens de
trbs subtile finesse, il faut I'attribuer sans doute A son
intelligence aiguis6e qui parvenait A distinguer lI encore o d'autres ne pouvaient plus le suivre. Quand on le
plaisantait de cela, il se d6fendait toujours de son amour
p,;ur la v6rit6. Question de distinctions, thbme familier
d° conversations, ou il aimait A promener ses jeunes
ithologiens. A c6t6 de cela il pouvait 6tre d'une ravissange simplicit6. Il faudrait laisser ici la plume a certains
d( nos jeunes 6tudiants qui se faisaient un sport de la
inettre en 6vidence : ( Ah ! les gaillards ,... se conten-
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tait-il de dire quand ii apprit, longtemps apres les faits,
quelques-unes des innocentes fredaines. Le personnel de
la maison changeant d'ann6e en annue, il avait toujours
un auditoire nouveau auquel il racontait les mromes
histoires de jeunesse; les origioalitds de confreres, c&1bbres dans la Compagnie; les souvenirs de la guerre, etc.
Pour moi qui les entendais, toujours avec la meme satisfaction d'ailleurs, je me plaisais 4 observer que pas
un detail n'y variait ; &ditions nouvelles, stereotypees,

les histoires du cher Pire [Bessiere a Montpellir], les
aventures romaines de M. Giordano et tant d'autres.
I16tait bien entendu pour nous tous que le Suplrieur
ne pouvait jamais avoir tort, pas plus d'ailleurs qu'il ne
pouvait jamais itre en retard. Qund cependant cela
lui arrivait de temps A autre, il avait 4 son usage certaines pieuses industries qui lui permettaient de rectifier la position. Tout le monde les connaissait, cela se
passait de generation en gendration. II n'y avait que lui
A n, pas se di-uter de la clairvoyance de son entourage.
Simplicite de grands hommes qui a son charnc et son
profit reel.
Le portrait de la physionomie morale du boa M. Fontaine serait manifestement incomplet si 'on ne levait
tout au moins un cin du voile qui cachait biien au fond

de son ime I'esprit uranaturel dunt ii 6tait pourvu. C'est
ce que peut-etre la piupart de ceux qui 'ont accidentellement approch6 ont le moins soupgonne dans cet homme,
captivant parses brillates qualitis naturelles, C'est peutetre aussi ce que lui-meme, trds peu enclin 4 manifester ses
sentiments, tenait le plus soigneusement 4 'abri des
regards indiscrets. Cependant on ne vit pas de si longues
annies c5te a cote sans qu'il n'en transparaissequelque
chose, m .ngr le soin qu'on met a garder cela par devers
soi et pour Dieu.
La prise.ce on l'absence de cet 6elment surnaturel
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dans la vie privie ou dans f'action publique des hommes
qui nous entouraient et dont forcement il 6tait souvent
question dans nos conversations quotidiennes, ne lui
kchappait pas. M. Fontaine en avait un sens trbs averti.
A c6t6 d'autres qualites il se plaisait a souligner avec
une tres vive admiration cet 616ment dans la vie des
hommes. Pour se borner a un exemple, quand il parlait
des maisons de nos sceurs de Rome, des expressions comme
celles-ci revenaient souvent sur ses levres : « Ah ! ces
bonnes files... elles ont bien tout de m&me 1'esprit de
leur vocation ). Leurs maisons les plus pauvres, les sceurs
du service des pauvres, avaient ses prefdrences. Lui 6tait
sp6cialement chore, telle maison aux environs de Rome
si indigente, qu'il faisait ramasser chaque annie les vieux
habits pour ses malheureux. Lui, pourtant si parcimonieux de sentiments et d'dloges, ne trouvait pas assez
d'expressions pour nous communiquer son admiration
pour ces bonnes et vraies Filles de Saint-Vincent. Par
contre venait-il a parler d'autre maisons religieuses
de sceurs a Rome, tout en trouvant charitablement des
raisons et des excuses, il ne pouvait s'emplcher en presence de ces palais, de ces parcs et de ce luxe, de dire
en fin de compte: ( N'emp&che, c'est un coup de poing
Ala figure des pauvres gens ».
L'esprit de la vocation ! une autre formule habituelle
sur ses l.vres. Cet esprit inspirait son exemplaire et
meticuleuse exactitude au reglement et aux traditions
de la Compagnie, et transparaissait visiblement au cours
de ses conferences annuelles aux jeunes pretres 6tudiants.
SOn se demande, c'6tait un de ses themes, on se demande
vraiment pourquoi certaines gens sont entres dans la
Compagnie ! » S'il insistait sur la r6gularit6 exterieure,
c'est qu'il y trouvait, selon ses principes de p6dagogie,
le moyen le plus sir de prot6ger et de favoriser 1'esprit
i;idrieur. Parlant de ceux qui quittent leur vocation, il
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aimait ?.citer une parole que le saint pape Pie X lui
avait dite un jour, au cours d'un de ses nombreux entretiens familiers. Le Pape parlait d'un d&legue apostolique fameux et tout aussit6t d'ajouter: < J'aime certes
beaucoup les religieux, mais pas ceux qui ont quitte
leur habit, parce que c'est ou manque de persivdrance
ou manque de jugement 1.) Et le Pape revenant au
celdbre D61egue, ancien religieux : Si je 1'avais su, jamais il ne serait devenu .veque. ,
Cependant, pour quelques-uns de ses confreres ayant
quitte leur vocation M. Fontaine conservait une bienveillance particulibre, soit qu'il esprait exercer sur eux
une salutaire influence, soit qu'il vit, dans certains cas,
des circonstances att6nuantes.
Au fond de tout cela il y avait 6galernent le soin et
le respect qu'il gardait pour les prktres. Partout oi il
pouvait aider ceux qui recouraient A lui, il leur pr&tait
vulontiers s2s cnseils 6clair6s et affectueux. Aussi il
faut avoir &td t6moin de sa joie quand, A certaines 6po-

ques de 1'annme, ii recevait d'eux des temoignages de
reconnaissance c( d'a!fectiun. Ces amities et cette gra-

titude de prtres : c:nfdrres, collaborateurs, on anciens
tIves le rajeunissaient en lui faisant remonter le cours
des ann&es. J'ai 6td plus d'une fois t6moin de sa joie de
l. la Maison Internationale quelques-uns de ces
revoir
anciens collaborateurs de Poitiers, de Montpellier et
d'ailleurs, figures d'eccl6siastiques distingues par leur
science et leur esprit apostolique. M. Fontaine alors
ýtait radieux et se mettait en quatre pour faire honneur
et plaisir a ses h6tes aim6s.
I1gardait des sentiments analogues pour sa famill:
naturelle. il en parlait quelquefois, mais rarement et
tres discrt.ement. Leur pratique religieuse, seule, le
i. Ai urati
vog.io bene, nma no ai frati s/ratati,perche questo pro-va o manca(wi di pcrscv.rani:
o mancanza di giidizio.
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prcoccupait. Je me rappelle ses soucis A propos du mariage d'un de ses neveux, ses preoccupations sur le baptome du fils d'un autre : il n'eut de repos jusqu'A ce que,
par lui-meme, il eut constat6 l'inscription de ce bapteme
aux registres memes de la paroisse.
Mieux encore que par la l6gendaire r6gulariti aux
exercices communs, l'esprit surnaturel de M. Fontaine
transparaissait A travers sa fidelit6 A ses exercices prives de piete. J'eus souvent l'occasion de le voir, de bon
matin, lisant son Nouveau Testament. Ii y ajoutait
quelquefois un chapitre de l'Ancien:c( I est bon, disait-il,
de relire la Bible ,.II preferait les livres sapientiaux :
les Proverbes, I'Ecclesiaste, I'Eccldsiastique, qui cadraient
mieux avec sa tournure d'esprit. Detail 6galement qui
en dit long sur ses preferences, M. Fontaine avait une
predilection pour les editions minuscules. Ainsi l'on ne
peut s'imaginer facilement M. Fontaine avec un solennel et majestueux breviaire entre les mains. Le plus
petit, que d'autres n'auraient pu lire, etait son pr6fer6.
Dans ce meme format affectionne je trouvai un jour
parmi ses livres de choix, une edition des Confessions de
saint Augustin. A ma surprise de trouver ce petit livre
chez lui, M. Fontaine de me dire aussit6t: ((Cela vous
6tonne... c'est pourtant un livre fort beau x. Et vraiment,
pour qui connait ce que sont les Confessions de SaintAugustin, livre unique dans toute la littiratuie humaine,
cette reflexion d'apparence banale, en dit long sur les

sentiments de M. Fontaine. Malgr6 les apparences, il
avait une serieuse et profonde pi6te sacerdotale. A la
chapelle je me trouvais A ses c6tes : l'entrain et les sentiments qu'il mettait dans le chant des motets aux saluts
du Saint-Sacrement devenaient communicatifs. Souvent
ii me passait le livre pour m'indiquer la page. Ily avait
dans ces attitudes plus que des habitudes d'ancien pr6chantre de Saint-Lazare. Un fait me frappait chaque
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annie. Le muis du Sacrd-Cawur arrive, je voyais tonjoulrs
apparaitre un petit livre, usag6, broch6, sous une couverturc rouge fatiguiie. A un moment doLnn6 pendant I'heure
d'oraison il l'ouvrait, lisait quelques pages, le refermait
et continuait sa meditation. C'stait pour chaque jour
du mois de juin sa pratique de devotion au Sacr&-Coeur;
pratique et dvoition si discretes qu'il faut avoir 6tC son
plus proche voisin pour s'en etre apercu.
A plusieurs points de vue, le recit des derniers moments si douloureux de la mort de M. Fontaine fut
certes bien penible pour moi. Mais dans la lettre detaille
de S. Em. le cardinal Tisserant, t6moignage d'une vieille
et precieuse amiti6, ce qui me consola ce fut d'apprendre
que la mort 6tait venue le prendre sansqu'ils'en aperQft.
Quand je vivais encore aupres de lui' dans,cette chere
Maison Internationale,M. Fontaine avait dej f'habitude
de parler de sa mort : pour son compte il la pr6voyait
subite : ii II faut y penser A nos Ages n, repPtait-il, quand
il apprerait Ie d6ces d'un confrere particulirement connu
ou d'un de ses amis romains. M&me quand fl plaisantait
avec S. Em. le cardinal Bisleti, avec lequel il etait li6
d'une si cordiale amitie, et que celui-ci lui annoncait
chaque ann6e que ce serait sans doute pour lui la derni&re, M. Fontaine le redisait lui aussi tres serieusement.
II avait egalement bien present le sentiment de la responsabilite de ce grand passage, en disant de certains:
S(Ah ! ils vont au ciel tout droit A cause de leur simplicit6,
mais d'autres, A cause de leur intelligence, quel bien
mauvais quart d'heure ils auront A passer ).
Depuis mon depart de Rorne aucune lettre de M. Fontaine e m'arriva pendant ces cinq derieres annres
sans que la pensbe de sa mort ne s'y trouvAt discrtement sonis une forme ou sous une autre. Sa dernikre,
me relatatit en details la mort de M. Tardieu,un compagnon de Sicile, me parle aussi de sa propre maladle et
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de ses douleurs. Rien cependant ne faisait songer a sa
fin prochaine. La fine 6criture, caracteristique de ces
pages remplies de nouvelles, demontrait au contraire
la fermet6 habituelle de sa main. Quelques jours aprs
.1. Fontaine n'6tait plus. Si la mort 1'a terrass4, elle ne
Y'a pas surpris A l'improviste. 1 y etait meme plus prepare qu'on nepouvait le croireautourdelui,etil faut avoir
connu la profonde discr6tion de ses sentiments pour
pouvoir le dire en toute s6curit6.
Cologne, mars 1937.
Guillaume STIENEN.
M. Charles Fontaine : SES DERNIERS JOURS.
Ceux qui ont vu et connu M. Fontaine durant ces
dernieres annies et surtout dans sa dernire maladie,
souscriront volontiers A cet ultime diagnostic du chirurgien: < Voila un mal qui couve depuis trois ou
quatre ans; et dont nous tenons maintenant une impItueuse et brutale manifestation ). Les changements
progressifs dans nos habitudes, cette seconde nature,
ne peuvent manquer de frapper un esprit perspicace.
Ils ne trompent pas, puisqu'ils sont reffet ni du caprice
ni du hasard, mais bien la manifestation d'un itat
pihysique qui ne permet plus d'y demeurer scrupuIcusement fidele. Ainsi l'on n'avait guere besoin de
mn-decin pour savoir si M. le Superieur allait bien ou
nal..., ii suffisait de surveiller ses sorties (celle du matin,
ec8 h. I /2 A 1o heures; arrivte du courrier et du journal
de France; celle du soir, de 2 a 4 heures), sorties
nun certes de pur delassement, mais utiles et mmne n6ct.ssaires pour son travail de consulteur de plusieurs
C'.ngrngations. Or, d&s I'ann&e dernire et surtout
cXpuis son retour des vacances de 1936, les infiddlitis
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aux promenades rituelies se multipliaient d'une impressionnante fagon : on 6tait ktonn6 de trouver dans
la maison M. le Superieur, alors qu'autrefois on aurait
jur6, les Yeux fermes, qu'il etait dehors, et lui-meme n'en

aurait pas 6t6 moins surpris que les autres, si la n&cessitM ne lui en avait fait une obligation. Ces tout
derniers temps, les promenades s'ktaient r6duites 4
une longue course par le tram Tour de Vile ; les autobus
faisaient le reste, et la marche 6tait devenue une exception... Ne se felicitait-il pas alors, comme d'un tour
de force, d'etre revenu A pied de la place Colonna A
la maison... Et l'on comprend qu'il en fft fier, car cet
effort prolong6 amenait aussit6t une profonde fatigue.
MJme la grande promenade n et le repos des vacances,
agr6ment6 de patientes parties de p&che dans 1'6tang
de Tachy, ne r6ussissaient plus A lui redonner ce regain
de sant6 dont il avait besoin. Apres ces dix semaines
d'absence, ceux qui le revovaient 6taient unanimes
A affirmer qu'il revenait plus vieilli et plus casse qu'il
n'6tait parti.
Autre constatation, M. Fontaine qui ne s'abstenait
d'aucun exercice de regle, veritable pendule vivante !
-

une pendule perpetuellement en avance -,

le bon

M. Fontaine, d&s 1'ann6e derniere dejA, plusieurs fois
par semaine, et cette annie-ci presque tout le temps,
ne presidait plus la priere du soir. Avec la fatigue,
croissait aussi le temps du repos au lit... repos qui devait
lui 6tre bien insupportable, car le lit et M. le Superieur
n'6taient incontestablement pas cousins-germains...
on I'a constatO suffisamment durant sa maladie. Aussi
la cloche du lever le trouvait toujours debout ; et
personne ne pourrait se faire gloire de l'avoir souvent
prci••r A la chapelle pour I'traison. Nous savons tous
combien il fut fidele ,: cet impirtant exercice du mati!
et comment Ie bas de son prie-Dieu lui servit parfois
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de puissant claquoir pour reveiller les imitateurs de
saint Pierre...; personne n'etait 6pargn6 ; geste que
les 6tudiants traduisaient, avec une pointe de malice,
par ce texte de l'hymne bien connue :
Gallus ,
Jacentes excitat et somnolentos increpat. Mais, 1A aussi,

il y avait depuis quelque temps des signes de fatigue.
Les jours -

assez rares d'ailleurs -

oi il n'en pouvait

plus, il venait pour commencer la priere, puis se
retirait dans sa chambre, apres avoir cel6br6 la sainte
Messe. Les autres fois, il s'asseyait sans attendre la
lecture des points de la meditation ou immediatement
apres le Veni Sancte Spiritus.
Mais devant tous ces prodromes du mal, que pouvait-on faire ? Trbs dur -

trop dur mime -

pour son

compte, sans doute pour compenser ceux qui sont par
trop douillets, M. Fontaine paraissait brouille pour toujours avec la Facult6, dont d'ailleurs il avait eu rarement
besoin pendant sa vie, sinon pour des fractures assez
nombreuses : il y etait sans doute predestine, puisque
la premiere, je crois, remonte avant son en t ree dans la
Congregation. Les regimes !... il citait en riant des

cas oi les patients n'en avaient eu cure... et 6taient
arrives quand meme A 84 ans et plus. Les eaux... ce
n'etait plus de son age... : combien qui ne sont pas de
son avis et le prouvent. Les medecins !... quand le n6tre

vtnait pour quelque 6tudiant malade et qu'il 6tait luimrme fatigue, il ordonnait de n'en rien dire. Ne parlons
pas des splcialistes. Quelques semaines avant de s'avouer
vaincu, son 6conome I'avait pri6 de se laisser exaSminer par l'un d'eux. Avant de consentir A revoir le
mrdecin ordinaire il confia: ( Surtout ne lui parlez
pas d'appeler un specialiste, je n'en veux pas ,. Pourtant,
en 1936, devant une serieuse fatigue, on lui tecommanda

d'en consulter un ; et meme de laisser tenter une petite
optration. S'il vit Y'expert : il ne se soumit pas A I'in-
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tervention chirurgicale. Dcvant cette entttemcnt, et
cctte sorte de nigligence que certains n'h6siteraient pas
ai dclarer coupable et dont ils ne voudraient certes
pas pour eux, ne faut-il pas reconnaitre une preuve
de la bont6 de Dieu envers M. Fontaine, qui n'etait
pas le plus patient des malades. Ses soins et mnme
une 16gere op6ration n'auraient reussi qu'a prolonger sea
souffrances, mais non a le sauver.
Des l'entr6e de M. le Suptrieur A la clinique, son Otat
apparut comme tres grave. Outre le mal dont il se
plaignait, il ressentait une profonde prostration de forces.
Abattement bien compr6hensible, si I'on refl6chit
que dcpuis quasi deux semaines le malade n'avait
presque jamais pu repjser. Un malaise persistant Ic
forgait, la nuit, a se lever presque toutes les dix minutes et pendant Ie jour interrompait toute autre
activit6. Quelques courts moments de bureau pour les
lettres les plus urgentes, un coup d'oeil vite lass6 sur un
livre ou le journal, le reste du temps une 1~gere somnolence dans le fauteuil. La c6~lbration de la messe ellememe avait dfietre abandonnie : le samedi des quatretemps, il avait dfi se contenter de la messe plus courte
de la vigile. La veille de Noel, il avait a peine pu achever
le saint sacrifice; la premiere messe de la Nativit6
lui demanda une grande depense d'6nergie. 11 ne fallait
plus songer A tenter l'entreprise. Le malade le comprit
lui-mmme et y renonga ; d'ailleurs les 6vWnements se
pr6cipitaient.
Le dimanche 27 dicembre, M. le Superieur finit
par se rendre A l'evidence, et il consentit A ce qu'on
appelat un sp6cialiste. Celui qu'on nous avait recomrnand,' le medecin de la Cour, ne put venir malgr6
nos frequents appels tdlIphoniques. On 6tait alors
en pleine recrudescence de grippe qui se changeait
frequemment en pneumonie : il fallut s'adresser ailleurs.
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LA encore, Ic chirurgien-chef 6tait fatigud, mais ii
envoya son fils. Les premniers soins soiulagrent considerablement Ie malade.
De quitter la maison et d'entrer dans un hopital ou
une clinique, it ne convenait pas d'en parler ; mais
vraiment on ne pouvait plus soigner notre confrere A
domicile, c'6tait le mardi 29 d6cembre: il fallait se
decider.
Des le premier examen, le chirurgien de la clinique
ne cacha pas qu'il serait difficile, extremement delicat
de sauver le malade. L'analyse du sang ne lui donna
que trop raison : de l'ur6e en surabondance, trois fois
la normale. L'organisme 6tait non seulement empoisonn6, mais litteralement infect6. Que n'a-t-on pas
tent6 pour 6loigner le danger et gagner du temps, esplrant qu'i la longue on riussirait a d6sintoxiquer
ce corps, exterieurement du moins, si robuste ? Les
injections de toute sorte: hypodermiques, intraveineuses et autres, essayerent de soutenir le cceur et de
soulager l'estomac dans l'absorption des liquides qui
devaient 6vacuer les nombreuses toxines. Tout fut
inutile: d&s Je 4 janvier, d'ailleurs, nous comprimes
qu'en dehors du miracle, il n'y avait plus d'espoir. Ce
matin-li, vers 7 heures, un long frisson dura pros d'une
heure ; la fievre d'un seul coup monta & 4o0 et I'abattit
tellement qn'il avait peine A reconnaitre. C'etait le
mal qui faisait irruption, renversant les derniers barrages
qt'on tentait de lui opposer. Le soir, vers 4 heures, le
p6ril apparut tellement imminent qu'on jugea n6cessaire
de lui administrer l'Extr6me-Onction. Son Plminence
le cardinal Tisserant, arrive sur ces entrefaites,
vculut bien lui donner ce supreme t6moignage d'estime
et d'affection, le pr6parant lui-mime et faisant les
orctions. Le malade semblait Otre conscient de 1'acte
q•'on accomplissait sur lui, puisque auparavant, ii
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avait repundu "atoutes les questions posees et manifest6 clairement sa vulonte d'etre son maitre jusqu'au
bout ; mais le lendemain, Aiseur Grange le flicitant
du mieux qui avait suivi la r6ception du sacrement, il
r6pondit tout surpris : Ah! premiere nouvelle '!
Inconscience ou oubli ?... Qui le sait ? En tout .cas,

aprbs l'Extr6me-Onction, on attendait d'un moment A
I'autre son dernier soupir: toutes les marques de 1'agonie:
sueur abondante et froide perlant sur tout le corps,
pouls intermittent, respiration haletante. Le mieux
n'6tait que passager : non seulement il ne se maintint
pas, mais dans les desseins insondables de Dieu, la dernitre semaine de sa vie ne fut meme qu'une p6nible
agonie : seul 1'esprit demeurait intact dans un corps
qui se d6composait irr6mndiablement. Les souffrances
6taient vives et I'on ne pouvait rien pour le soulager.
Un hoquet permanent, signe de l'empoisonnement
du sang, ne lui permettait pas de reposer. Douleurs
insupportables sur tout le corps oil il n'y avait plus de
place pour tenter de nouvelles injections. Lui-meme
d'ailleurs n'en goulait plus et repoussait la main qui
aurait essavy de le toucher, murmurant : (Ce n'est pas
la peine, cela ne sert qu'A me tourmenter davantage ,.
Le cardinal Bisleti, dont tous connaissaient la profonde
estime et la sincere affection pour M. Fontaine, lui
continuait ses frequentes visites. Le jour de l'Jpiphanie, Son Etminence insista pour que le cher infirme
revit son confesseur et re9ut le Viatique. Ce meme
soir, vers onze heures, le malade lui-meme manifesta
le d&sir de recevoir l'Eucharistie : il parut bon d'y acceder. Ensemble nous preparames la c&r6monie en
r6citant les hymnes de la fete du Saint-Sacrement;
et comme l'6motion m'empkchait parfois de trouver
la suite des versets du Lauda Sion, il me les suggerait
avec une parfaite lucidite d'esprit. Lui demandant
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s'il ne serait pas mieux de recevoir seulement une parcelle de la sainte Hostie, ii me repliqua : a Oh ! non,
donnez-la moi tout entire ,,.
Et la c6remonie une fois

achevie, il ne put s'emplcher de souligner : a Le bon
cardinal sera bien content de savoir que je lui ai obei ,.
M. Fontaine etait pr6t disormais A paraitre devant
Dieu, il avait requ le pain des forts qui saurait le delivrer
du malin esprit et le conduire Ala vie 6ternelle. Pendant
les 48 heures qui suivirent, l'assoupissement devint
presque continuel. Suivant le mot de saint Vincent:
<iLe frere etait 1A, en attendant la sceur , ; celle-ci se
presenta le lundi matin II janvier. Celui qui aurait vu
le pauvre M. Fontaine quelques heures seulement apres
sa mort, aurait eu peine A le reconnaitre, tellement
fut rapide la dissolution. Pendant son agonie d'ailleurs
on en avait eu de visibles manifestations; et il etait
impossible de se faire illusion A ce sujet.
Les fundrailles du cher disparu eurent lieu le 13 janvier
dans la chapelle du Lionin. Une centaine de pritres
et de religieux representaient presque toutes les Communaut6s de Rome. La France 6tait IA en la personne
des deligu6s des deux ambassades ainsi que les principaux membres des Etablissements francais de Rome
et de Lorette, dont M. Fontaine faisait partie. Les Filles
de la Charit6, tres nombreuses, les soeurs de Bon-Secours,
les Sacramentines, les Ursulines avaient tenu A marquer
Itur reconnaissance A celui qui s'6tait montr6 toujours
p ur elles si bon et si empress6. M. Fugazza, l'envoye
de Notre Tres Honor6 PNre, chanta la messe et donna
I'absoute : I'imotion qu'on sentait dans sa voix faisait
c'airement comprendre la grandeur de notre perte.
M. Fontaine 6tait une belle Ame et une bonne nature ;
c'6tait aussi une vive intelligence, agrement6e d'une
grande finesse d'esprit qu'il prodiguait volontiers non
sans quelque pointe de malice.

-

436 -

SII aimait beaucoup 1'gglise, la Congregation, les
oeuvres. Que le Bon Dieu nous donne beaucoup de prktres
de son mrite et de son d6vouement ! Du haut du ciel,
il priera pour la petite Compagnie, et n'oubliera pas
la Maisqn Internationale de Rome qui lui tenait tant
A coeur, et pour laquelle il se devoua jusqu'au terme de
sa vie, inlassablement. durant 34 ans.

Joseph

ANGIULI

TURQUIE
LETTRE DE M, JULES LEVEQUE A M. EMI•s

CAZOT

Istambul, le 4 fwvrier 1937.
CHER MONSIEUR L'ASSISTANT,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Ce matin, entre quatre heures et quatre heures trepte,
N. C. Frere Lajaunie Michel-Aimable est retourne dans
la Mission du Ciel.
A quatre heures, commre d'habitude, il avait sonnm
le r6veil de la Communaut6, avait fait sa toilette, mis
de 1'ordre dans sa chambre. A quatre heures vingt-cinq,
nous remarquames qu'on ns sonnait pas le premier coup
de cloche pour l'oraison, Apres la lecture des points
d'oraison, voyant que Fr. Michel n'6tait pas A Laadle
d'exercice, M. Descuffi alla voir ce qui se passait. 11
trouva ouverte la chambre du Frere, la lumiere fonctionnait et, de prime abord, ne remarqua pas oft se
trouvait notre doyen de vocation. S'avancant plus avant
dans la chambre, il vit le Frere, couch6 A terre, le long

-. 437 de son lit, entierement habillW. 11 l'appela, mais ne
regut aucune r6ponse. 11 vint me pr6venir. A mon tour
je me rendis A la chambre du Frere et nous constatames qu'il avait cesse de vivre. Un peu d'ocume sortait de la bouche. Les confreres arriverent aussitot.
Nous mimes le corps sur le lit, je fis une cnction sur
le front et nous telephonames imm6diatement au m6decin qui, A son arrivee, ne put que constater le deces.
C'est une ancienne figure de Saint-Benoit qui disparait. N le jer dkcembre j857 A Vendays (Gironde),
le Fr&re Lajaunie etait arrive AConstantincple en 1879 ;
en 188o, il 6tait rentr6 en France et fut place quelque
temps a Vichy, A Madrid egalement, je crois. 11 revint
de nouveau A Istanbul en 19oo et n'eut plus d'autre
placement.
Actif, travailleur, inergique, il ne comptait pas avec
sa peine. Au point de vue ( vie religieuse , il etait tres
fidele A la regle et A tous ses exercices de pi6t6.
Par temperament il aimait la pauvrete et la pratiquait
d'une maniere exemplaire. A son d6ces nous ne trouvimes aucun objet inutile, mais simplement son livre
de Regles et son crucifix des voeux. Seulement quelques
photographies d'anciens missionnaires, connus au cours
de son long s6jour, Istanbul, ornaienf sa cellule, sous
l'escalier menant A la tribune de notre chapelle.
Sans aucun doute il aura entendu la parole Euge,
serve bone : Viens, fidele serviteur, car jusqu'A son dernier soupir il a travaillk humblement et courageusement
dans la petite Compagnie. C'Utait un bon frerecoadjutcur.
Dieu nous en donne toujours !
SDans ce commun disir, je deniurie, clier Monsieur
I'A.ssistant, en I'amour de N.-S. et de Marie Immaculde,
v tre tout devoue.
Jules IEVEQUE,

i. p. c. m.
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CHINE
PAOTINGFU
MONSIEUR VICTOR VARLAN (1881-1936)
M. Victor Varlan, modeste missionnaire, humble
cuvrier du bon Dieu, vient de mourir le i8 octobre 1936 :
mort toute simple, comme l'avait 6te sa vie. Plusieurs
mois de vives souffrances ont clairement manifest6
la flamme intirieure qui l'animait, sous le voile de
I'humilit6.
Fils de Louis Varlan et de Catherine Renieres,
Jean-Victor Varlan naquit A Prouilhac, diocese de
Cahors, le 28 juin 1881. II poursuivit ses 6tudes secondaires au petit Seminaire de Montfaucon, sa philosophie et sa thulogie an grand Seminaire de Cahors,
et ordonni prtlre a Cahors, le 7 juillet 1907, il demanda
de suite ,aire admis dans fa Congrigation de la Mission.
Requ a Paris I, Ier auft 1907, il y fit un an de seminaire, et le lendimain de 1'Assomption 1908, il s'embarquait pour la Chine: il parvenait A Shanghai,
Ie 17 septembre et a Pekin le 28 du meme mcis.
.-'pres un semestre de vicariat A Paotingfou-ville,
duiux mois ia Tientsin, paroisse Notre-Dame des Victoiirs, t un trimes re A Pekin, par ,isse de Saint-Michl',
M. Varlan fut admis A pronuncer les vceux A Pikin
(PNtang), le 2 aolit 1909.
Desormais, pendant 27 ans, toute sa vie de missionnaire se passera dans le Vicariat de Paotingfou
A Sinnan, douze mois; A Chankiatchouan, curi pendant
4 semestres; puis A PWwan;ly durant 18 annies, et
enfin, A Sukt,uotchouang pendant 5 ans.
Cuoinin taille, il atteignait tout juste la moyenne.
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Comme caractere, heureux melange de finesse gas-

omne et de robustesse auvergnate. Temprament
moral, physique, parfaitement conjugu6s, sans faille
ni gauchissement, ktablis en vue de l'action. Intel-

lectuel ? Non ! Intelligent ? Oui, mais non pas pour
s'6tablir dans le domaine de la speculation pure, mais

bien plut6t oriente du c6t6 du reel et du pratique.
M. Varlan, cure de Pewangly. - Laissons de c6te
ses courts s6jours dans les postes cites plus haut, notons
seulement qu'ils furent coup6s par une fievre typhoide
qui le mit aux portes du tombeau, mais dont, gueri,
il parut ne plus jamais se ressentir, et arrivons avec
lui au village de Pewangly dont il fut, en 1912, le
premier cure.
La paroisse A la tkte de laquelle il venait d'6tre
placi, didoublement de Siwangly, comptait plus de
trois mille chr6tiens, disperses en vingt localit6s,
dans un rayon de 25 kilometres autour du centre de
Pewangly.
Le village n'avait eu pour s'occuper de lui que la
pr6sence saisonniere d'un vicaire d6tach6 de la paroisse
voisine pour la mission annuelle. Tout y 6tait done
comme A l'abandon et presentait un triste spectacle:
le logis exigu du prktre presentait un aspect pitoyable;
et la chapelle, un etat plus triste encore.
Quelques-unes des 19 chretientes, d&pendantes de
la paroisse, pcssedaient ce qu'on est convenu d'appeler
une chapelle ; ordinairement, deux maisons chinoises ;
I'une salle de priere, l'autre, 6cole ou cat6chum6nat.
Lors de la construction de ces maisons, pour le rev'ement ext.rieur des murs, on emploie des briques,
des pises pour le rev6tement interieur que l'on blanchit
a ia chaux; pour toiture, des poutres ligeres portant
dcs nattes de roseaux recouvertes de terre. La chapelle
def Pwangly ne se differenciait de ces chapelles que
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par ses dinuensionn: mime style, mxnme materiaux.
Au moral, la situation se prescntait sousdes dehors
encure moins engageants. Houolaotchai 6tait le grand
et seul catechiste du village ; jadis, il avait rendu
de reels services : la plupart des neophytes existants
avaient 6td par lui amen6s au catechumenat. A 1'6poque,
la chritient6, ainsi d'ailleurs que toute la region, 6tait
d6pendante de la paroisse de Si6tchouang, a une quinzaine de kilometres. Le cur6, un pretre indigene, bien
qu'assist6 de plusieurs vicaires, etait accabl6 de travail,
par ses numbreux catichuminats. II lui etait A peu
pros impossible de se rendre compte par lui-meme de
leur fonctionnement ; des difficultes surgissaient en
foule, d'oci le proverbe : catechuminat, proces assuris.
Ainsi, Houolaotchai etait devenu l'arbitre des destinges de la chritiente de PWwangly. Son cure s'en
rapportait A ses dires, 6pousant ses querelles, gazees
sous le fallacieux pr6texte de 1'exaltaticn de la Sainte
Iglise.
Avec la no'uvelle paroisse, le fier-A-bras Houlaotchai
se rendit compte rapidement qu'il avait A compter
avec un maitre. L'habitude de commander faisant aisement perdre celle d'obeir, le bonhomme ne pensa pas
un instant devoir def6rer A l'autorit6 du nouveau cure.
Ayant soumis A ses- volont6s les cures prdcedents,
il ne pouvait douter qu'il en serait de meme de ce
nouveau venu, jeune, etranger, d'allure plut6t retenue.
II s'arrogea donc, sans d6tour, les fonctions de r6gent,
prit le nouveau maitre sous sa haute protection. Le
Pere Varlan se rendit bient6t compte de la r6alit6.
Nullement belliqueux, mais d'une fermetM consciente
et judicieuse, il comprit qu'il fallait rompre. C'6tait,
bien pr6vues, I'hostilit6 et la guerre avec le clan du
Houolaotchai. Pourtant, il fallait agir.
!'n peu moins de deux mois apres son arriv6el'occasion
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csp6r6e surgit. Des p:-rsonnes dtrang&rcs A .ia par,niss,'
vinrent trouver le P. Varlan, le priant de leur preter
son petit char pour conduire en ville une dame que
le grand chariot des paysans eft par trop fatigu6e.
Pour faire parade de son autorit6 a PWwangly, Houlaotchai prend aussit6t des airs superieurs; il donne des
ordres, fait sortir le char de sa cahute, semonce le
cocher, bref joue au naturel son rble de mouche de
cnche.
Je le tiens, murmure le brave P. Varlan, en machonnant son tuyau de pipe.
- Du seuil de la pjrte, d'un signe de la main, il
le fait venir devant lui:
( Houolaotchai, lui dit-il, sur un ton de seche fermete, il n'y a qu'un maitre Ala residence, c'est celui envoy6 par 1'6veque, et celui-l, c'est moi. A partir de
ce moment-ci, je t'interdis de mettre les pieds chez
moi. Accomplis ton devoir de chritien comme tout
le monde, donne le bon exemple et c'est tout. Va ! a
Subjugu6 par ce ton d'autorit6 qui lui signifiait sa
dsch6ance, Houolaotchai demeura sans parole et partit.
La nouvelle de cette execution se repandit comme
une trainee de poudre : A peine y pouvait-on croire.
Le soulagement fut universel. A partir du moment oi
1'on sut qu'il 6tait lIchM, brfil par le nouveau cure,
le pauvre Houolaotchai entra dans la voie purgative :
litt6ralement, on le harcela d'accusations au tribunal.
Les paiens se le repassaient A tour de r6le, ramenant
au jour des m6faits passes, exactions, extorsions, tus
longtemps par necessit6, mais non pas oublids. II dut
expier, reparer... Lors du nouvel an chinois, il ~lait
en prison, et avait dfi r6aliser une partie de son patriInoine pour indemniser les plaignants et subvenir aux
irais de ses proces.
Ainsi se trouvait, heureusement renversde une si-
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tuation qui en avait fait reculer d'autres, apparemment
mieux qualifies que le jeune missionnaire pour la dominer.
La concorde avec ses ouailles etait alors fermement
ktablie : elle ouvrait la voie A de subs~quents diveloppements. Jouissant de l'estime commune, paiens et
chrrtiens le d6corerent d'un pien, large panneau laqu6
portant grav6es et dories quatre grandes lettres
chinoises louangeuses : , Vertu antique, bienlaisance
actuelle ,.M. Varlan etait heureux.
L'accroissement du nombre des chrktiens rendait
necessaire l'assistance d'un vicaire, Cette n6cessitý
en entrainait une autre : la construction d'une residence pour loger cure et vicaire, missionnaires de
passage, sans oublier le Vicaire apostolique, lors de
ses tournmes.
En outre, il fallait trouver et aminager des locaux
scolaires pour gargons et filles ; et une r6sidence convenable pour deux religieuses, institutrices indigenes

dejA A pied d'euvre depuis une ann6e, mais miserablement logies. Tout cela se trouva, et se fit sans bruit.
En juin 1914, la residence 6tait inauguree, les religieuses chez elles, avec leurs 61Mves : les gargons dans
deux 6coles, l'une superieure, I'autre dl6mentaire.
Entre temps, M3. Varlan avait 5.assurer ses vingt
missions annuelles : seul, il faisait face A tout. Avec
cela, jamais presse, parlant a peine, allant, venant,
observant, disant quelques niots a celui-ci, adressant
une breve observation a celui-la, et des brefs commandements a ses subordonn6s. Toujours il ruminait
son affaire : sans cesse, on le voyait absorbi par ses
oeuvres paroissiales : jamais rien d'autre ne le tint en
souci. Tout de suite, il eut A coeur de discerner parmi
ses enfants, ceux qui seraient envoyds au Siminaire.
I1eut le bonheur d'en pousser deux jusqu'au sacerdoce.
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Un troisieme y accedera bientbt. Animn d'un veritable •
esprit sacerdotal, simple et modeste, ii leur servait
de modele.
I1 suivait avec application les jeunes. Les personnes
d'age, disait-il, sont ce qu'elles sont ; tenter de les
refaire est inutile. Je m'efforce de crier de nouveaux
foyers chretiens avec des lI6ments sur lesquels je
puisse compter . Daus 15 ans, 20 ans, ajoutait-il, la
paroisse sera fondee sur le solide et ca marchera. Les
enfants de tels parents seront chritiens, des chretiens
de roche.
Les 6preuves n'Otaient pas, en attendant, menagees
Acette chritientw. Ainsi l'annee 1913 vit une inondation
d6sastreuse: le fleuve Tangho se repandit dans la
plaine et aneantit toute espirance de ricolte. Plus que
la disette, c'ktait la famine assuree jusqu'A la future
moisson.
Une consequence direete et lamentable d'un tel
6tat de choses, ce fut la vente des filles. Durant les
missions, le P. Varlan eut la douleur de constater
que plus de deux cents manquaient A l'appel, disparues
pour toujours, an moins pour le plus grand nombre.
Certaines d'entre elles avaient it6 acquises par des
paiens des montagnes de 1'Ouest pour 6tre epousees
par leurs fils : opiration avantageuse, car en cette
triste annke-li l'offre dEpassait la demande, entrainant
i'avilissement des prix. Dans ce desastrc, et pour I'en
consoler, plusieurs filles ainsi jeties dans le paganisme,
convertirent leur nouvelle famille. Rien de poignant
p:ur le missionnaire que d'assister impuissant A de
rels exodes, car, dans la plupart des cas, on devine
trop A quel genre de vie sont destinies ces cheres mnfants

iu Bon Dieu. Ce sint IA des douleurs qu'A distance
1nn'imagine pas aist~ent.
Au cours de ce dtbordement du Tangho, voici qu'un

- 444 soir de fivrier. un homme du village vint trouver
M. Varlan, et lui signale qu'au village de Foukiang,
de 1'autre c6t6 du fleuve, un chritien lui demandait
de venir administrer les derniers sacrements a un
vieux qui se mourait. La debacle des glaces commencait ;
traverser le fleuve A cheval ou en char, il n'y fallait
pas s,,nger. Passer a pied ? La nuit etait noire, le vent
glacial. Qu'impirte, M. Varlan s'engage dans l'eau,
d6tourne les glacons; il s'enfonce dans la vase. 11
revient sur ses pas et va plus loin, pensant que le fond
serait plus ferme. Memes efforts et m6me insucces:
6puise, transi, il rentre en hite . la maison, se met au
lit, et tumbe alors dans un 6tat de prostration qui dura
trois jours. I1 fallut toute la robustesse de sa constitution
pour se tirer de ce terrible pas. C'est ce qu'il racontait
jovialement a un confrere qui survint quelques jours
apres. Aussi en 1920, . trente-neuf ans seulement,
apres huit annies de cette vie, il etait tout blanc.
M. Varlan Ctait le bon Pasteur qui connait ses brebis :
il se d6pensait pour elles. II laissait son vicaire A la
residence, pour le minist&re de PWwangly, et il partait.
Ses absences ne d&passaient guere une quinzaine.
La prdparation d'une fete, des affaires le ramenaient
chez lui pour quelques jours.
Avait-il eu chaud, froid, avaii-il 6td traiti convenablement ou non, il ne le disait pas; s'il s'en 6tait
aperCu, ce qui cst douteux, il s'en taisait. Mais par
contre quelle jouissance il 6prouvait a rapporter des
bonnes ncuvelles de ses catechumines et de ses 6ccles :
de la sorte, il sema. Sans doute, il s'6cartait de sa parai-S', : l''occasion de ses rttraitcs ainnelles et aussi
lors de -e visites A son diriectur de district, r6sidant
a 25 kilumetres. La, chez ce dernier, vieil ami, it chan
g(-ait dc caractrre: il redevenait enfajlt,. eaj4±U e
taquin. Dans l'intimiit6, Ic bon P. Varlan et~it c.amsat t.
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il riait d'un si ban cceur, et Y'on cntendait sa voix :
cette voix d'un timbre doux, ktait malheureusement
rktive, capricieuse et M. Varlan, si maitre de lui en
tout le reste, ne parvenait pas A la faire ob6ir. 11 Ic
savait et on ne l'ignorait pas. On ne se privait pas
d&s lors de le lancer sur ses improvisations gregoriennes,
lors de ses grand'messes.
Aprbs s'rtre depens6 A Pewangly, y avoir reconitruit
l'eglise, M. Varlan, fut nomm6 A Sukouotchouang, et
de 1930 A 1934, se devoua modestement, lutta, souffrit.

En d6cembre 1934, il prit froid et d&s lors ne se remit
jamais. Enfin, le 22 mai 1935, il se resigna A rentrer

A I'h6pital de la Mission A Paotingfou. Des ce moment
son existence ne fut plus qu'un douloureux calvaire
qu'il gravit heroiquement. Au printemps 1936, se
sentant alors quelques forces, il voulut aller A Tonglu
accomplir le pelerinage de Notre-Dame. II en repartit
les yeux pleins de larmes : il venait de faire ses derniers
adieux
.la Reine de Tonglu.
Revenu A I'h6pital, il fut bientot en proie A des
crises terribles : au plus fort de ses crises, tous les
muscles de son corps se raidissaient, se tordaient,
provoquant d'inexprimables douleurs. Au milieu de
ses indicibles souffrances et croyant sa fin approcher,
il fut administr6 le 2 mai et trouva la force de dicter
et de signer son testament : cMoi, Jean-Victor Varlan,
prktre de la Mission, crois tout ce qu'enseigne la Sainte
Eglise Catholique, Apostolique, Romaine; je veux
mourir dans son sein. Je demande pardon A toutes les
personnes que j'ai pu offenser, et en retour, je demande
A ces personnes de bien vouloir me pardonner comme
je leur pardonne.
a Je ne possede rien : mes petites affaires personnelles
pourront Wtre utilisdes A faire dire des messes pour
moi. Ne pouvant 6crire, j'ai pri6 mon cher Confrere N...
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ld'crire sous ma dict,'e. Fait a Paotingfou, le 21 mai
Victor VARLAN, i. p. c. m. .
1936.
'
fft de lAscension
Ces deux mois de crises violentes grandirent encore
l'ame de M. Varlan et v6rificrent le mot de S. Francois
de Sales: ýLes lampes qui brfilent une huile aromatique, r6pandent un parfum plus suave lorsqu'elles
s'tteignent. ).
Le 18 octobre, au soir, la Superieure, A son ordinaire,
visite le P. Varlan et ne remarque rien d'anormal:
vers 8 heures, revenant, elle le trouve la tote renversee
en arriere : il expirait, il etait mort. II venait de rendre
sa belle Ame A Dieu, seul, comme en cachette, mourant
comme il avait v~cu, ignore, dans 1'ombre, une ombre
opaque que sa modestie 6paississait comme A plaisir.
Il etait Ag6 de 55 ans. II avait pass6 la moiti6 de sa
vie A se preparer au sacerdoce, et l'autre dans 1'exercice du nministere apostolique, mourant des peines
et des fatigues souffertes et endur6es dans cet exercice.
M. Varlar. fut un homme de foi; il agit toujours
dans des vues de foi, sans aucune recherche de luimeme. Sa fermne espirance, faisait corps avec la foi.
Elle etait pour lui la certitude que Dieu qui voit nos
peines, nous les compte pour nous en donner une recompense 6ternelle. Sa charite fut affective et encore plus
effective. En tous lieux, en tous temps, avec tout le
monde. Jamais personne ne l'a entendu se plaindre
de qui que ce soit, rapporter quoi que ce soit de dMfavorable du prochain, depuis le dernier de ses chr6tiens
jusqu'aux Superieurs majeurs. En conversation, entendait-il des remarques, des critiques, il les faisait
divier avec tant de bonhomie et en meme temps si
adroitement, que l'on ne s'apercevait pas de la manoeuvre.
Confrere airaable, serviable, sa pens4e ne se detachait
pas de ses oeuvres.
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Il a, de plus, cultivW I'humilit6 avec une application
constante; c'6tait evidemment le fondement de ses
autres vertus, qui formant cercle autour d'elle, la d6fendaient et lui permettaient son 6panouissement. Si l'on
rapportait en sa presence les petites manoeuvres d'autres
personnes un petit peu avides de paraitre, il abaissait
alors ses regards sur le tabac brasillant dans le fourneau
de sa pipe, son visage prenait une expression de piti6
un peu gavroche, alors, il murmurait : Ca l'dvance
bien, va !
Enfin ses devotions etaient les grandes devotions
de la Sainte Eglise, de la petite Compagnie : il ne le
disait pas, mais il avait un culte pour son compatriote,
le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. La Tres Sainte
Vierge Marie trouvait en lui un vrai fidile ; son amour
pour Notre-Dame de Tonglu absorbait tout : tant il
aimait Notre-Dame de Chine.
Jentsetchouang, dcembre 1936.
Joseph CORNET

C. M.

COCHINCHINE
LETTRE DE MA S(EUR ANNE-MARIE ACCART A MA S(EUR
LEPICART ECONOME DES FILLES DE LA CHARIT-

Thu-Duc, 2 decembre 1936
MA RESPECTABLE S(EUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec iwus pour jamais !
Aujourd'hui, je viens vous donner des nouvelles de
cette ceuvre que vous aimez tant : , l'(Euvre du RelEvement par le Travail , ; vous l'avez commencee avec
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les truis tresors que le Tribunal de Saigon nous avait
cunfi6es; elles 6taient 9 quard vous nous avez quittees
en 1935 et maintenant elles sont 25 ! Un bien r6el se
fait dans F'ame de ces pauvres enfants ! Quelques-unes
de nos premieres paiennes reques ont et6 reg6neires
dans les eaux du bapteme. Le Pere Gransac 6tant
malade, Monseigneur avait charge le Pere Seminel de
faire cette belle c6remonie de bapteme d'adultes.
La veille, les enfants se sont pr6parees par une petite
retraite bien pieuse, en grand silence, qui s'est terminee,
le soir, par le pardon en public, devant ma Sceur Visitatrice et en presence de leurs compagnes ; la petite
,xhortation de ma Sceur Visitatrice a 6t6 traduite
en annamite et toutes etaient bien touchies et
bien emues. Le jour du bapt6me, nos catichumenes
sont sorties du i Relvement> en habits noirs. L'int-rrogatoire s'est fait dans le parloir, pros de la
chapelle et, au fur et A mesure que la ceremonie
avangait, les enfants se prosternaient a genoux et
faisaient trois pas en avant vers la chapelle ; cela par
trois fois ; ensuit•,
-entrant dans la chapelle elles ont
reciti avec leurs marraines le Credo et le Pater. Apres
I'unction du Saint-C.hrtme, elles ont quitt6 leurs v6tements noirs pour se revitir du blanc, symbole de puret6
apres le bapteme. D,)s que le pretre remit dans leurs
mains le cierge allumb, une ardente priere s'elevait
de m,. n ame vers Dizu, Lui demandant de garder toujours bien ardente dans leurs Ames, la lumiere de la
foi ! Et cela me faisait trembler: car, A certaines, il
faudra du courage pour suivre notre sainte religion
au milieu du paganisme dans lequel elles retourneront
un jour. et 4o elles pourront, au contraire, si elles sont
bien instruites et ferventes, devcnir A leur- tour des
apotres. Je ne cesse de le leur faire comprendre afin
qu'clles appreiinent ici Aise donner et A se devouer pour
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le prochain. Naturellement c'etait grande fete au tRelIvement a : parloir et grand diner avec... de Ia glace !...
Quelques-unes n'en avaient jamais vu et avaient peur ;
d'autres ont pleur6 en pensant A leurs parents qui
n'avaient rien A manger dans leurs paillottes. Les parents que j'ai pu faire venir m'ont apport6 leur consentement par ecrit, signe du maire du village et des
notables. Cela 6tait vraiment touchant! En voici, ma
Respectable Soeur, la traduction :
... Je
J soussign6 L&-van-Du, ma femme nommee
Nguyen-Thi-Hu, nous avons signe et empreint des doigts
ci-dessous, puisque nous sommes bien contents de permettreA notre fille LU-thi-Ba, Ag6e de 20 ans, qu'elle suive
des points ci-dessous: iO Moi et ma femme scmmes contents que notre fille Lhe-ti-Ba renonce A Satan, A ses
pompes et A ses oeuvres ;
20 Si elle se marie, nous 1'emplcherons pas de se
marier avec un chritien ;
30 Nous lui permettons de garder la religion pendant
toute sa vie, mais si nous commettons des fautes contre
ces trois points qui sont promis, nous acceptons volontiers la punition, selon la loi civile et chretienne.
La mere de BA que vous connaissez m'a dit : « Je suis
pauvre, ma fille est heureuse ici; je vous la donne ».
J'ai fait mon possible pour lui faire comprendre que
je ne voulais pas la garder, car le devoir de sa fille,
maintenant chr6tienne, et qui sait travailler, est de
venir en aide A ses parents et de leur rendre en bonheur
la peine causee par sa mauvaise conduite ant6rieure !
Ah ! ce 29 juin est bien grave dans les m6mcires !
c'6tait vraiment un jour de bonheur et c'est saint
Pierre qui a ouvert les verrous de la porte du cReldvement qui 6tait ce jour-lA un petit Paradis ! Toute
iajourn6e elles ont chant6 : Je suis chritien.
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Chez ma soeur Louise, i la Maison de Charite et
chez les vieillards de ma sceur CEcile, il y a eu aussi
des baptemes.
Maintenant nos nouvelles chr6tiennes se sont remises
courageusement au travail de la reliure, du cannage,
des nattes, de la cuisine of elles vont chacune leur tour
pour aider et apprendre ; puis, la couture n'est pas
negligte; nous voulons qu'elles sachent tout faire
lorsqu'elles partiront, meme arranger 1'6lectricitW et
ex6cuter les petites reparations qu'une femme peut
faire dans son menage. D'ici quelques mois nous allons
marier I'ainde de nos a trisors , avec un employA du
Dispensaire de la Croix-Rouge, qui a declare A ma soeur
Semp6 qu'il ne voulait se marier qu'avec une de nos
filles; lui aussi est nouveau chritien.
Maintenant, je vais voir ces jours-ci pour installer
une decortiquerie; cela donnera du travail aux grandes,
et nous fera une grosse 6conomie pour la maison qui
n'est pas riche, vous le savez, ma Soeur 1 Nous sommes
nombreuses maintenant : 175 personnes A nourrir et
nous depensons 20 sacs de riz de 1oo kilos chacun par
mois, et le sac ciite 6 piastres 40 ... 64 francs ! le
moins cher.
Je vvu quitte, ma Respectable Sour, en vous remerciant ,acore de l'uffice que vous m'avez confiU et
oi je peax si bien servir le bon Dieu; en retour soyez
assuree de mes prieres, et veuillez me croire en J4sus
et Marie Immaculee, ma Respectable Soeur,
Votre bien humble,
Soeur ANNE-MARIE,
i. / d. 1. c. s. d. p. m.
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LETTRE DE MA S(EVR DURAND, VISITATRICE DES FILLES
lD I.A CIIARITI,

A M. BAETEMAN, PRETRE DE LA MISSION

Thu-Duc, Ie 10 d6ccmbre 1936.
MON PWRE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour famais !
Je ne veux pas attendre I'arrivie de vos dons annonc6s par ma Sctur Econome, pour vous dire du fond
du cceur : merci ! Cette petite mission bien pauvre
peut et doit devenir une grande mission, une des plus
belles de la Communaut6 ; si vous saviez comme on
nous accueille et on nous demande partout ! il existe
encore des vicariats ou il n'y a pas de Soeurs, of personne ne s'occupe des pauvres, oui tout est A faire !
Vrai vicariat de mission ofi, en plus du point de vue
divin, on a la consolation de a travailler Frangais ;
mon rave serait que quelque autorit6 vienne voir.,.
Je sis sire qu'alors on nous enverrait du renfort;
j'aimerais que les jeunes- filles attir6es par les missions viewept voir la n6tre ; alors nous aurions des
vocatiops! Voyez-vous, mon Pore, la grande difference avec ailleurs, c'est qu'ici les vocations indig6nes
aboadent et sont de bonne qualitC, A condition qu'elles
soient encadries. Le rendement d'une sceur, arrivant
de France, A la hauteur de sa tache, peut done etre
quintuple. Les Annamites sont dociles, pieux, ipflpencables, faciles A conduire et A convertir. A c6te de l'ancienne civilisation asiatique, si diffrrente de la n6tre,
Al existe sur toute la chalne annamitique des peuplades
sauvages : les Mofs, de diffdrentes tribus; primitifs,
bons, s'attachant facilement ; aucune communaute ne
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s'en est jamais occupee ! Ce sont eux que nos soeurs
auront le bonheur de soigner en aofit prochiain, A la
16proserie de Djiring ! Oh ! i ne s'agit pas la d'une
belle leproserie moderne, mais d'un pauvre village de
16preux construit A l'entree de la forkt vierge, de laquelle les tigres sortent parfois pour venir cherchcr
porcs, poules, chiens, etc.; les paillottes A la mode
du village sont si basses, la porte, si juste, qu'on ne
peut entrer et s'y tenir qu'A genoux... Aussi le Pere,
un saint, jeune, ardent, qui les soigne seul depuis
Io ans, a-t-il amnnag6 une infirmerie dans le meme
style, mais plus haute, of I'on pourra rester debout
et oi nos soeurs pourront plus facilement scigner leurs
malades. En juin dernier, 27 d'entre eux, bien instruits, ont pu etre baptis6s; quel souvenir inoubliable
nous en gardons !... Et Djiring n'est rien encore, car
1a les lepreux se sentent aimes, tandis qu'a Kontoum...
LA aussi ce sont des Mois, mais de la tribu des Bahnars,
particulikrement bons et doux ; ils sont 8o et seraient
davantage si... on les aimait... 80 soignes une fois
par semaine par un infirmier laique ; un Pere annamite
qui se meurt de la tuberculose les visite de temps a
autre; ils nous attendent, nous d6sirent ! La semaine
derni6re Son Exc. Mgr Janin nous v a conduites; il
faudrait ttre de bronze pour ne pas 6tre touch6e de
tant d'infortunes, de tant de souffrances ! Mon pore,
si vous les aviez vus, leurs plaies a vif dans la poussiere, leurs moignons informes les soutenant A peine,
A genoux, r6citant avec quel coeur un Pater et un Ave,
en bahnar,pour que nous venions bien vite les soigner;
comme nous vous auriez 6t6 6mu jusqu'aux larnies !
Saint Vincent b6nirait cette fondation! Et vous
croyez, mon Pere, que des ames g6n6reuses, avides de
sacrifices ne seront pas plus attirdes par celA que par
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des oeuvres A effet ? Ians quelques annees il v aura
plus d'une page A ajouter A votre dernier livre...
Un mot du g6n6ral Denain : passant A Djiring, il a
voulu aller voir les 16preux, et comme le Pere lui disait
sa joie d'avoir bient6t des Soeurs, il lui demanda de
quel ordre? Des Filles de la Charite, lui repondit
le Pere. - II fallait bien que ce soient elles pour venir
ici ,,, repartit le g6n.ral ! Je vous l'avoue, mon Pire,
mon coeur a battu de fiertA et je crois que saint Vincent me l'a pardonn6.
A 23 kilometres de Dalat nos soeurs ont un nouveau
dispensaire, A Entrerays. IA ce sont des Annamites
travaillant A une plantation de th6 ; ils sont i.8oo koulis
(coolies). Le docteur venait de palat une fois par semaine, mais faute d'argent pour payer ses d6placements,
il a di cesser ses visites ; il restait done A ces pauvres
gens le droit de souffrir et de mourir ; rien done d'6tonnant si nos soeurs ont environ 250 clients a chaque
seance de dispensaire...
A Quinhon, notre dernire fondation, nos sceurs
s'occupent surtout des enfants : ils grouillent litttralement. Ma sceur Ang6niol nous 6crit:
II faudra
passer nos petits clients sous la toise, car, ne devant
les soigner que jusqu'A 5 ans, tout le monde aura 5 ans
si nous ne controlons pas au moins par une taille maximum. Les autres,plus grands, seront soignbs A l'h6pitalb.
Le dispensaire fonctionnera les premiers jours de 1937.
Tout est A l'enseigne de la Providence. Je recommande notre petite mission A vos prieres et vous assure
des n6tres bien reconnaissantes.
J'ai l'honneur d'etre, mon PNre,
Votre tres humble,

Sceur DURAND,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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SYRIE
JUBtII.

DE

Ir.TTI.I U

MM. HEUDRE'

ET BAHRI (mai 1936)

M. ALEXIS G.ENDRE AU T. H, IPRE SOUVAV

Beyrouth, le

o3 septembre 1936.

MON TRSs HONORE PARE,

Volre ben)diction, s'il vous plait
Je suis bien en retard pour vous remercier des deux
tdl6grammes que vous avez envoyes A 1'occasion du
Jubild de notre cher Visiteur et de notre digne Assistant,-mais votre bonte voudra bien me le pardonner.
Le 14 mai 1936, la fete fut c6~lbr6- avec les solennit6s
accoutumdes en pareille circonstance. Comme de juste,
I'on commrena par la priere. Le matin A 5 h. 30, M. Bahri
disait la msse de Communaut6 A la maison centrale;
y assistaient to tes les Superieures des diverses maisons de la Province.
M. Heudre chantc.it la messe solennelle a 8 heures
A l'eglise de la Mission. Etaient presents de nombreux
confreres, des sceurs et un groupe d'enfants de chacune
des maisons de Beyrouth. Le choeur, la vaste nef et
les tribunes etaient rmnplies de monde.
Cette nombreuse jeinesse, pimuse et recueillie, faisait
plaisir A voir. Et l'on se prenait a penser quel vide se
creerait dans la classe ouvricre, si ces ceuvres varides
et nombreuses d'assistance et d'education venaient un
jour A manquer !
r Le 4 f6vrier r937, M. Heudre Vts:'eur des missionbiris
iazarises de
l
la ca.
mune jri-, Chevlier de la Ugwn

Syrit af d Liban, a etk nonUI,
,rkon"eur.
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Ruunis autour de leur chef vener6, les enfants de
Saint Vincent et leurs families faisaient monter vers
le Ciel une meme priere de supplication et d'action de
graces. La messe votive de notre saint fondateur, ex6cutte en chant grtgorien par la chorale de l'orphelinat
Saint-Joseph, rappelait aux missionnaires et aux soeurs
les beaux jours de Saint-Lazare.
Apres la messe, les 416ves de l'Ecole Apostolique chanterent a caplla et fort bien les motets du salut solenne,
La cr&maonie fut cl6turee par le chant du Te Deum.
A midi, des agapes fraternelles runissaient A la r6sidence, autour d'une meme table, do nombreux convives. Vingt-six confreres 6taient venus de diverses
maisons de la Province apporter aux vi6nres jubilaires
le t6moignage de leur sympathie et de leur affection.
Nos chers confreres, Taepper et Kerls, de la Mission
allemande de Tabgha, en Palestine, itaient aimablement venus, eux aussi, partager notre joie commune
et fratenelle.
Quelques mots furent dits apres le repas. On evoqua
discretement quelques ipisodes de la carrie missionnaire, si bieo remplie, du jubilaire, en France, en Belgique, en Hollande et en Grece. On insista conme de
juste sur sa fWconde activit6 dans notre province de

Syrie.
A I'arriv6e de M. Heudre en Orient, pos maisoos et
nos oeuvies se ressentaient encore lourdeaent des souffrances de la guerre. La Maison provinciale de Beyrouth
etait fortement eadettie et n'avait aucun reveuu assure.
Les dettes furent pay6es, la maison agrandie, et des
fondatious stables lui assur6rent les ressources ncessaires. La maison de l'Inmmaculie Conception, v6tuste

et sise dans un quartier malsain, physiquement et moraiement, fut transf6r6e sur la colline d'Achrafy6, toute
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baignie d'air et de hluinire. Les nouveaux baitments,
fort bien amenages, abritent une nombreuse clientele.
Les soeurs y donnent l'instruction civique et religieuse
a

1.200

enfants, dont 800 A titre absolument gratuni.

L'Hopital Frangais du Sacr-Coeur fut lui aussi agrandi,
une creche d'une centaine de lits lui fut annex6e. L'Eccle
Apostolique, que le couit de la vie Pe permettait pas
de r6tablir A Jerusalem, fut installee dans une maison
et une belle proprikt6 d'un quartier extreme de Beyrouth. Le Sanatorium de Bhanes, au jugement des
connaisseurs, le joyau de nos oeuvres au Liban, encore
a 1'6tat embryonnaire en 1921, requt un d6veloppement

aussi rapide qu'inesp&r6. De 30, le nombre des lits fut
ports A 300, dont i8o occup6s en ce moment. L'installation plus que mediocre et l'unique pavilion du debut,
firent place A des bitiments superbes dotes du confort
et des moyens de therapeutique les plus modernes.
Nous admirons certes en notre v6ner6 Visiteur,
I'homme d'acti)n infatigable, mais ce qui nous touche
davantage, c'est sa modestie, son humilit6, sa delicatesse, sa bonte accueillante et accessible A tous. Nous
lui sommes en grande partie redevables du bon esprit
qui regne dans notre Province.
A nbtre admiration affectueuse, M. le Visiteur repondit par quelques paroles simples et 6mouvantes. < J'ai
pens6, moi aussi, dit-il, A ces cinquante ans que je
viens de passer dans la Compagnie, et j'ai fait un examen de conscience. J'ai pense a la lourde responsabilit6
que j'ai assumee ; j'ai pens &rmes fautes, A mes n6gligences, et j'en ai demand6 pardon A Dieu, en mime
temps que je 1'ai remerci6 avec vous tous ce matin
du bien qu'll a bien voulu me permettre de faire dans
ma vie de missionnaire. a
Avec notre Visiteur, nous aviuns aussi le plaisir de
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feter notre confrere, M. Bahri, assistant de la maison
provinciale. M. Bahri, lui aussi, vient de passer 50 ans
dans la Congregation, dont 40 d'apostolat au Liban.
Cette Icngue carriere se d6pensa en un travail continuel
de catechismes, de confessions, de predications et de
retraites. La perseverance dans ce labeur sans 6clat,
malgr6 sa fatigante monotonie, est en verit6 bien meritoire. Mais c'est lA une tAche commune dent tout bon
missionnaire s'acquitte vckntiers et avec conscience.
Ce qui marque d'une note distinctive la carriere de
notie confrere, c'est I'apostolat par le plus moderne
des moyens : le cinema.
A la suite de beaucoup d'hommes aveitis et claiivoyants, M. Bahli a pens6 que l'activit6 de l'Eghse
devait s'6tendre A tout, afin d'animer tout de son esprit, et de ramener toutes choses a la mesure de son
impeccable rectitude. Partout oi il y a une oeuvre humainement ficonde, une oeuvre de beaute et d'intelligence, l'Eglise doit 6tre pr6sente par ses enfants afin
de combattre le mal et surtout de projeter sur les ceuvres
humaines le reflet de la beaut6 surnaturelle.
Fort de ces convictions et sans preter l'oreille aux
critiques des esprits chagrins et jaluux, notre cher confrere s'est adonp6 avec amour A la culture de ce qu'on
a appel6 le cinquieme et le dernier des arts. Pour cette
ceuvre surirogatoire, qui demande du d6vouement et
denote une intelligence compr6hensive, nous adressames A M. Bahri, nos sp6ciales felicitations.
L'apr-s-midi, une petite reunion nous attendait A la
MIaison Centrale. Toutes les sceurs qui avaient pu venir,
njtamment les Superieures, se trouvaient IA pour t6moigner A M. le Visiteur leur estime et leur reconnaissance. C'est de lui, en effet, qu'elles ont requ pend&nt 15 ans, et continuent de recevoir, conseil et direc-
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tion pour leur gouverne pcusonnelle et la conduite de
leurs oeuvres.
Une seance recrtative fut ensuite donn6e en l'honneur de nos deux jubilaires. On remarqua surtout une
saynkte of la France, la Belgique, la Grkce, la Syrie
et le Liban - pays ofi M. Hcudre exerca son apostolat 6taient repr6senties par des jeunes filles en costume
national. Ces demoiselles celibraient, en des vers bien
rythmbs, l'activit6 bienfaisante de notre jubilaire.
M. Bahri ne fut pas oubli6 et eut sa large part dans
ces manifestations d'affection et de reconnaissance.
Le samedi, 16 mai eut lieu un dejeuner, qu'on pourrait appeler officiel. Y prenaient part : les docteurs de
l'h6pital francais et du sanatorium de Bahn&s, le Consul
de France, le dilegu6 francais pres le Gouvernement
Libanais, le directeur de l'Instruction Publique, le
g6neral directeur du Service de Sante, le directeur de
lhygiene libanaise, le directeur des finances, etc.
Le D r Elie Khoury, mrdecin chef de I'hopital franýais et du sanatorium de Bahnes, prit la parole et rap.
pela l'ceuvre de M. le Visiteur en faveur des malades.
Le directeur de i'Instructioe Publique dit sa satisfaction et sa gratitude pour les nombreux 6tablissements
d'enseignement dirig-s par la double famille de Saint
Vincent.
Enfin, I'Emir 2hChab, di-ecteur des finances de la
RWpublique Libanaise, dans un francais 614gant, au
nom du Gouvernement libanais, dit son admiration
pour 1'oeuvre accomplie au Liban par M. Heudre, et
lui remit la midaille d'or du MIrite libanais.
S'adressant ensuite A M. Bahri, il le f6licita de tous
ses travaux de missionnaire, et de la lumiire qu'il a
contribu6 A r6pandre dans swn cher Liban. II lui remit
ensuite, A la grande satisfaction de tous, la midailie
d'argent avec palme du Merite libanais.
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Cette cerimonie officielle, temoignage bien meritc
de sympathie et de reconnaissance, fut pour M. le Visiteur une rbelle mortification. On sentait que ces honneurs, il les subissait, il les acceptait pour ne pas cdsobliger ceux qui avaient pense lui faire plaisir.
A la vanite de toutes ces distinctions humaines, il
aurait certes pr~6ftr quelques milliers de francs pour
les pauvres et pour les malades.
Le lendemain, dimanche, c'6tait le tour des Enfants
de Marie. 800 d'entie elles vinrent assister A la messe
ce6•br6e par M. Heudre, leur directeur, dans la grande
et belle 6glise de la mission.
Apr&s la resse, reception de 12 associees, aspirantes
et cadettes. A la sortie de la chapelle toutes ces enfants
se grouperent dans la cour de la Maison Centrale. Elles
exprimerent A M. le Visiteur leurs felicitations, leur
reconnaissance, remerciant Dieu de tout le bien qu'il
a fait durant ses 50 ans de vie de missionnaire, en particulier du bien accompli par lui dans leur Patrie.
Elles formerent des v(rux pour qu'il restat encore le
plus longtemps possible dans leur beau Liban qui lui
doit tant de bienfaits.
Ce fut la cl6ture des f4tes jubilaires A Beyrouth.
Antoura, Damas et Tripoli r6clamerent aussi la prsence de M. le Visiteur pour lui dire, A leur tour, leur
reconnaissance et leur affection. VoilA un aperqu des
f6tes jubilailes de deux fils de Saint Vincent, les v6tres.
11 6tait bien juste de vous faire part de nos joies ! Veuillez excuser mon retard A le faire, et croyez-moi, mon
Tr6s Honor6 PNre, en 1'amour de Notre-Seigneur,
Votre enfant tout d6voud

et affectionne :
Alexis GENDRE.
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IRAN
I..TTrE DE S(-UR PETIT A MA SOUIR
ECONOME

LEPICART.

DES FILLES DE LA CHARITf

Teheran, le 17 octobre 1936.
MA BIEN CHERE S(EUR ECONOME,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Vous vous interessez A mon voyage en Perse, montez
done avec moi dans 1'autocar qui, de Damas, nous
conduira A Bagdad, A travers le disert ; c'est bien
le plus d&sertique que j'aie encore parcouru. De 7 heures
du matin A 4 heures du soir, nous roulons A travers
une poussiere rouge, ou un chameau, lui-m6me, ne
trouve rien A brouter ; aussi n'en rencontrerons-nous
qu'a 1'approche de notre halte A Rugbas. LA quelques
arabes groupent leurs pitoyables tentes autour d'une
petite citadel,- irakienne, renfermant poste, tCl6graphe, relai d'a-ito, centre 6lectrique, une petite h6tellerie, ot nous pouvons trouver un pen d'eau pcur
nous laver, quelques rafraichissements, voire m6me
un repas, dont nous dispensent les provisions emporties de Beyrouth. Nous y sejournons 3 heures, et le
desert nous revelera son charme au coucher du soleil,
et sous le scintillenment des 6toiles, dans ce ciel d'Orient
dont je profere le bleu nocturne A celui du jour ; puis
c'est de nouveau la randonnie dans la nuit. Sans doute,
4tait-ce plus poetique, ou tout au moins plus pittoresque,
lorsqu'elle se faisait en caravane que dans cette auto,
ofi les Anglais ont reussi A s'assurer le maximum de
confort ; un nouvel arret A 3 heures du matin pour
verifier passeports et colis dans un poste irakien, er
A 6 heures, c'est Bagdad, ville orientale par excellence.
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Les Sceurs de la Prisentation nous reooivent avec
une exquise cordialit6 et nous avons la joie de pouvoir
communier, ce dont nous serons privies les deux jours
suivants. Elles nous ont fait visiter leurs oeuvres,,
I'aprbs-midi: nombreuses 6lves dans leurs ecoles,
comme A Beyrouth, de ttutes religions et de toutes
races; h6pital du gouvernement. Une bonne nuit, et
A 5 heures du matin, depart. L'arm6e irakienne fait
les manoeuvres dans la region que nous traversons ;
cela met de la vie. Au surplus, moins de monotonie
que la veille ; au sable, succedent des oasis, avec leurs
villages irakiens construits avec de la boue ; les costumes nationaux mettent une jolie note, que nous ne
retrouverons pas en Perse, puisque le Shah a prescrit
le port du costume europien, en particulier du chapeau
ou de la casquette. Un Danois, inginieur, nous raconte
que la semaine of parut ce d6cret, on a vendu ATeheran,
pour 5 millions de casquettes et chapeaux ; et depuis
lors, les casseurs de cailloux sur la route portent un chapeau mou !... Mais rien ne vaut les toilettes des •l6-

gantes de Kermansha oi nous arrivons A 15 heures du
soir. Depuis ddjA midi, nous passons sous des arcs
de triomphe ; dans tous ces petits villages batis avec
de la boue, la inoindre maison s'est revetue de tapis
aux riches cculeurs : on attend le passage du roi.
Alors, toutes ces dames qui, ii y a 6 mois, 6taient envelopp6es dans leurs lengues tuniques et leurs voiles,
ont rev6tu des costumes europIens; on dirait ces
comidies de Leroy-Villars, ou des paysannes enrichies
ont voulu s'habiller en grandes dames: robes chamar";es dans laquelles elles s'embarrassent. C'efit kt6 fort
iteressant si on ne nous eft consignees 3 heures pour
cttendre le passage du cortege royal... qui ne passa

p;as ; mais, A 6 heures seulemcnt, on sut que ce nC
:erait que pour le lendemain ! A quelque chose, mal-
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heur, on mieux contretemps est bun. Dans l'h6tellerie
oft nous 6tions, un phono ressassait les refrains boulevardiers parisiens. Agacee, il me vint A I'id.e que, dans
une ville de 80.ooo ames, il pourrait bien se trouver
une petite communaute chritienne. Information prise,
il v a une 6glise chaldeenne; A peine nous mettionsnous en peine de la trouver, voici que surgit le cure
aleite par ses ouailles. II connait sceurs et missionnaires, car tous font halte A Kermansha, qui termi-

nait autref(is la Ire etape possible; ncus pouvons done
rendre visite au Divin Maitre. I1y a 150 familles chaldeennes et voici que quelques fideles reconnaissent ma
sceur Buisson, car ce sent des r6fugi6s d'Ourmiah. Joie
de part et d'autre, tant et si bien que la conversation
se prolongeant, on commengait A s'impatienter pJut
repartir quand nous arrivames A l'h6tel, ignorant encore
que nous pouvions continuer notre route. Heureusement
un brave chaldien nous y accompagnait, car les gamins
musulmans tous jetaient des pierres. Et nc.us roulons
jusqu'A min-liit, k travers la montagne. La Perse est
tres accidcnt.c les sommets tres elev6s et toujours
d6nudCs sont coupes de vastes plateaux le plus souvent cultives ; les trupeaux sent nombreux ; les routes
assez bJnnes, mais h.:rriblement poudreuses. A minuit,
nous descendoos

- !'H5tel de France d'Hamadan ; i

6 heures du mati:, ii faut se lever pour repartir ! Mais
A 5 hcures du soir nrmus seron s A T6hran pour recevoir la benediction du Saint-Sacrement. Une bonne
nuit repare tout. Ce matin. nIus faisons le tour des
classes, nombreuses (550 eleves), adniirablement bien
installees comme tcute la maison, comrrode et reluisante de propret6. Nous venous d'aller saluer les missionnaires a travers des rues tires au cordeau, bordees
de batiments neufs. TCihran est devenue une ville
d'Europe dont, quelle hrtsic ! on a fait disparaitre
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tols les vestiges du passe. Impossible de faire les
visites officielles. Mgr Marina est absent jusqu'A demain
s)ir ; Ic d6ligu6 de la France, pour plusieurs jours.
Nos sceurs sont toutes prises jusqu'a 4 heures. Cela me
donne le plaisir de pouvuir vous 6crire.
Ceperdant, vous le dirai-je ? Ma souffrance est de
voir ce pauvre peuple des campagnes tellement abandonne, ce peuple pour lequel saint Vincent nous a
faites. Je sais bien qu'il est plonge dans l'Islam, mais
j'en ai pitie et regrette de le voir si oubliU, au moins
apparemment.
27 oclobre 1936. -

Je vous ai narr6 les premieres im-

pressions, maintenant vous nous accompagnerez A Ispahan, A travers des nuages de poussi&re et une campagne inculte, la plupart du temps faute d'eau et de
bras; car les petits villages avec leurs maisons de terre
sont extraordinairement distants les uns des autres.
De temps A autre un caravanserail A demi-ruin6 indique
les 6tapes des anciennes caravanes; d'assez nombreux
troupeaux de moutons, des Anes ou des chameaux,
transpoitant surttut du coton, rompent la monotonie
de la route. Quelques points cependant 6veillent I'attention : le lac de Khoum, si charg6 de sulfate de soude
que ni poisson dans les eaux, ni veg6tation sur ses
rives ne peuvent vivre, forme une nappe bleue frang~e
de blanc par le dep6t du sel, qui brille sous le soleil,
beaucoup moins cependant qu'A quelque distance le
dime d'or de la mosquee, qui abrite la tombe d'une
fIle du prophkte, lieu de pdlerinage trbs frequent6
par les musulmans, qui versent de fortes sommes aux
m,,llahi -

les imans d'ici -

pour etre enterris A ses

c0t.s. Les souvenirs sont reveilles par la petite mosqu6e
c, Gades, oh Gabalus vint au devant de Tobie. On
c .:prend que celui-ci eft besoin de Raphael pour le
g-.ider A travers tous ces deserts !
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Cependant api-vs 9 Iures d'auto nous arrivons i
Ispahan, puis A Djoulfa, oit notre visite reconforte
nos sceurs, au milieu de leur isolement et de leur quasicl6ture. Nous y passons quatre jours, bien employes,
A la visite tout d'abord ; puis nous explorons Ispahan
demeur6 d'un c6bt bien persan et de l'autre devenant
ville industrielle. Les mosqu6es au nombre de 200oo
sont splendides ! Nous visitons la plus grande oa nous
nous extasions devant les mosaiques et les marbres.
Sous la vofite pri;cipale un echo r6plte 7 fois, mime
une parole dite . vuix basse; mais on n'y rencontre
pas de gens en prieres comme A Damas, on n'exige
pas de babouches. Nous avons visite aussi un vieux
palais et un peu les bazars, of se fabriquent les tentures persanes si renommees, imprimees A la main en
couleurs vegetales inalterables. C'est tres curieux. Nous
avons vu la future maison de nos soeurs : on assure
qu'elles auront un beau champ d'action et tout le
monde, y compris le Charg6 d'affaires, semblebeaucoup
tenir a leur.tablissement A Ispahan. Centre armnnien,
mais surtout -!chismatique, Djoulfa possede un muste
of sont gardes de vieux manuscrits enluminds vraiment
tres beaux et probablement curieux A qui connait les
langues orientales ; le plus ancien remonte A looo ans
en arriere : c'est un 6vangile selon saint Luc. La cathe
drale (schismatique) est enrichie de peintures retraGan,
la Bible, la vie de N.-S., celle de I'ap6tre de l'Arm6nie.
saint Gr6goire l'Illuminateur, datant du xvle si&cle
pour la plupart, rehaussees de mosaiques ofi scintille
'or et qui sont tres bien conserv&es.
28 octobre. - Nous devions partir ce matin pour
Tauris, mais il faut compter avec les formalites et nos
passeports ne seront prkts que ce soir. Nos soeurs ont
ici un bel 6tablissement scoiaire ofi se coudoient toutes
les races et tutes les religions. Leurs enfants me don-
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ncrent la r6editiwo de la sEance prdpar.e'pour la reception de Mgr Marina, et vraiment c'6tait parfait, comme
diction francaise, chants, gymnastique. A l'issue de
cette petite seance, Monseigneur vint me rendre visite.
Comme le matin, le Charge d'affaires de la legation
francaise, il insista sur I'opportunit6 d'un h6pital tenu
par nos soeurs. Son Excellence qui sera recu demain
par Sa Majest6 le Shah, lui aurait fait volontiers des
ouvertures A ce sujet. Le Bon Maitre sait oil II nous
mrne et sa Volont6 est toujours adorable.
9 novembre. - Je vous ai quittee, la derniere fois,
dans la confortable maison de Tehdran ; aujourd hui, je
suis campee devant le poste irakien,A plus de 2.000 metres d'altitude, dans un defil6 de montagnes qui fut,
sans doute, un des coupe-gorges Kurdes, ily a .quelques
annies. II nous arrive une singulire aventure: parties
ce matin de Rezaieh, arrivies la frontiere, notre chauffeur n'a pas l'autorisation de penktrer dans 1'Irak.
Nous avons dcnn xithbman (xo f. persans) A un Kurde
pour nous aller querir une autre auto A la premiere
ville ; attendrons-nous longtemps ? Nul ne le sait. Les
policiers et le petit cabaretier se montrent pleins
d'6gards ; d'ailleurs le site est beau et nous avons
encore du temps avant la nuit. En attendant je repasse
le chemin parcouru. D'abord Tehhran-Tauris: une
demi-journee de poussiere A travers la plaine, une nuit
dans un h6tel indnarrable ; puis trois chaines de montagnes A franchir entre 5 heures du matin et 2 heures
apres-midi; la premiere par un defile 6troit, au bord
iun precipice, les autres par des lacets vertigineux,
kls unes separees des autres par des plaines fertiles.
Le plus grand obstacle A la vitesse ce sent les caravanes d'anes et les chameaux. Quant aux villages, ils
".mblent une reunion de fourmili&res, avec leurs petites
miasures de terre. Nous avons vu Tauris du toit-ter-
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rasse de nos sceurs ; c'est une ville tres musulmane
entur6e de montagnes, dont l'origine volcanique se
rtvele par les teintes mrtalliques de leurs flancs, revMtant sous le soleil un aspect difficile A rendre. Puis mardi,
en la Toussaint, apres avoir fete nos freres du diel n
l'eglise de la mission avec le petit troupeau de fideles,
nous sommes reparties vers Rkzaieh avecarrkth Kosrova.
Vous ne pouvez pas vous imaginer la vision terrifiante
de ces lieux devastes tour A tour par la guerre et le
trembiement de terre ; quelques chaldeens sont revenus
rebatir sur les ruines; ils reconnaissent ma seur Buisson,
et chacun de lui raconter le massacre ou 1'ensevelissement des siens. Ces pauvres gens me supplient de
leur envoyer des soeurs; de la maison de celles-ci, pas
plus que de celle des missionnaires, il ne reste pierre
sur pierre; nous ailons prier sur les tombes de ceux
et celles qai s- sont devouis dans cette mission; les
pierres tombales sont renversees par les secousses sismiques. On z rebati une petite 6glise et une petite
ecole ; nous couchons chez une brave femme, ancienne
6leve de ma soei- Buisson, et le matin nous avons messe
latine de M. Franst-n et messe chaldeenne de Mgr Khoudabache. II nous reconduit a notre auto qui vs nous
emmener vers Rezaieh, en compagnie de masoeur Corman qui est venue au-devant de nous la veille; arret
A un village de chr;ticns, Guavilan, qAi a le rare bonheur
d'avoir un jeune p-rtie chaldeen form6 par la Mission.
Tous l-s fid&les nuus accompagnent A 1'eglise. Nous
descendons la montagne, et nous voila sur les bords
du lac d'Ourmiah, si sale qu'on ne pent arriver A s'y
noyer, et A midi arrivee a R.Zzaieh, dans la sympathique petite maison de nos sceurs, oi un beau groupe
d'enfan.s rnus accueille. L'?prys-midi, pelerinage aux
ruines de la Mission, A peine quelques troncons de colonnes marquent 1'emplacemeni de la chapelle; un
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vieux serviteur de Mgr Sontag, 6chapF6 du massacre,
nous montre oi celui-ci fut mis A mort. Je souhaite
bien qu'on puiss-: relever ce sanctuaire sur ce sol arros6
du sang des martyrs de la foi et surtoat de la charit6.
II novembre. - C'est de Mossoul que je continue cette
lettr;. Apres deux longues heures d'attente au poste
irakien, nous nous decidons A joindre A pied la douane
A Rayat. Un des gendarmes est chaldeen ; il a fini
sa garde et nous escorte; une caravane d'Anes arrive
A propos pour prendre nos bagages, et en route ! Le
chemin est agreable et tout irait au mieux s'il ne fallait franchir un petit torrent : enfin on y passe en se
mouillant plus ou moins. Apres une heure et demie
de marche, nous voilA a Rayat, oi nous trouvons
1'auto desir6e, mais elle ne peut nous emmener que le
lendemain. A la guerre comme a la. guerre, nous coucherons chez le gendarme, dont la fenune est d'ailleurs une 0lve des Sceurs de la Prisentationde Mossoul.
Nous voici done dans la petite maison de terre, bien
propre ; nous nous ktendons A demi habillUes, I'une A
c6td de l'autre sur le lit de nos h6tes, la femme s'dtend
sur la natte pour nous garder et le mari couche dehors.
Braves gens, ils considerent notre pr6sence comme une
binddiction, seuls chretiens parmi des Kurdes. Ils prient
avec nous et ils pleurent de joie lorsque je d6tache de
nwtre chapelet une croix. venant de Rome. Hier, A
) heures et demie, d6part pour n'arriver ici qu'a 6 heurts
dur soir, bien fourbues, je vous assure. Nous avons
fianchi des montagnes au sommet neigeux par des defil6s d'une sauvagerie impressionnante, surtout lorsqu'on songe aux attentats qui s'y commettaient, il y
a encore peu de temps. La veille nous avions suivi la
r-iute qui vit la fuite des chretiens en 1918. On a les
larmes aux yeux en entendant le recit des timoins
rculaires, et je comprends le d6sir qu'ont nos soeurs
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de ne pas laisser a l'abandon les chretiens de ces villages: nous en avons visit6 plusieurs pendant les
quelques jours pass6s A RWzaieh. Les PNres y avaient
mis des catechistes, mais faute d'argent pour les payer,
la plupart sont partis travailler hors des villages. Le
gouvernement met partout des maitres d'6coles, mais
malheureusement ces cat6chistes n'avaient pas de dipl6mes persans. L'effort de nos soeurs devrait tendre
a former de petites maitresses d'6coles qui pourraient
6tre catechistes aussi. Ici, a Mossoul, les Soeurs de la
Presentation nous accueillent bien cordialement. Demain, nous ferons route vers Alep, Tripoli. Nous serons
samedi a Bevrouth.

Vous savez avec quelle affection je demeure en l'amour
de Jesus et de Marie Immaculde.
Votre toute devoute
Sceur PETIT,
Ind. /. d. 1. c. s. d. p. m.
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MISSION DE BIKORO:

Visite de M. Luji;rd Peters (octobre 1936-fivrier 1937)
Apr&s 8 ans d';ttente, la Mission de Bikoro vient
d'avoir, a la fin de 1936, la visite de M. Leonard Peters,
visiteur de Belgique: en 192S, il benit nos ceuvres en
licrbe; en 1936, en ce dixibme anniversaire de la Mission
du Cong', ce sont quelques pis ; le I septembre 1926,
M. F6lix Dekempeneer arri\vit A Bikoro, accompagned
de M. Lon, Sieben et du fr-rc- Itmile. Depuis lors, nous
avUns 6va
BIikioro,
ii:lisi
i;lbu, I.ukolela, nmis iau
prix de quvil-,s souffrances! Au cours d'une tournfe

apostolique, M. Jean-Baptiste Stas se noie dans le lac
Tumba le 14 octobre 1930, A I'age de 33 ans, victime

d'une tornade ; en pleine force, M. Leon Sieben meurt
A I'h6pital de Coquilhatville le 8 septembre 1932, au
lendemain de sa nomination comme superieur eccl6siastique.
Eni ces dix ann6es, la Mission s'est organis6e malgr6
tout. En 1928, r6sidences de Lazaristes: Bikoro et
Irebu. Maisons de Filles de la Charit6 : Coquilhatville
et Nsona-Mbata.
En 1936, residences de Lazaristes : Bikoro, fond6
le 1o septembre 1926; Irebu, fond& le 7 ftvrier 1928;

Lukolbea fonde en novembre 1931; Bokongo, fonde
en novembre 1936. Maisons des Filles de la Charite :
Bikoro fondee en juin 1929, Coquilhatville, maison
Marie-Immacukde, fondie en fevrier 1926; Coquilhatville, maison Sacrd-Ccur, fondee en 1931 ; NsonaMbata, founde en 1926 ; Lukolela, fond6e en decembre
1933; Irebu, fondee en juitr 1936.

En 1928, notre Mission dependait au nord, du Vicariat apostolique de Coquilhatville; et au sud, du
Vicariat apostolique de Kinshasa. En 1936, Bikoro
devenu mission independante, a son sup6rieur ecclesiastique, M. Felix Dekempeneer, avec 7 confreres,
4 freres et 32 Filles de la Charite.
L'Anversville le 20 octobre 1936 amine au Congo
53 missionnaires ou soeurs. M. Peters conduit avec lui
M. Nicolas Wagenet, et le frere Degrise ; ils passent
deux jours chez les Filles de la Charite A Nsona-Mbata
Cette maison, internat de jeunes filles et 6cole m6nagere, sous le vocable de saint Vincent de Paul, rel6ve
du Vicariat de Maladi, confib aux Peres RWdemptoritis. Le dispensaire de !a naison no chone pas;

et dans les annexes de la brousse, les plaies sont pansies
17

A. E. F

CONGO BELGE
( MISSIONS)

BUTA : Vicanat Apozdique.
BOIVDO Prfectujpe
*
.R sidencedu Supt
OButa *de
Ctrconscryplin.

GI

ifMw.

%Cap-)

--"
NOUVU"I

-'

100

W,-

\%

0 aaUnkosou

3Do0Km..

'S

JR.

-~

FRANqAISE

'
CIO

IC A.A)

sw,

A

%

.

C_

vo

0

l d vi l l e

L 'o

0

0

~

a

0

KASSAT

eloisa
KOUAGo'

TDIW'SNT0

tsj

I

~

SUPERIEUR

0

:i~G

Ooscheut

Loulouabou

.

StPaul-de-Loanda
G

N

-c

-. *

I

"-

A

to-A

4fDY

T,

&2PpoldIt ----a ft

Uaria

frm

LLS
S 4F S.C4J.)

CoquihtviIF--....4
PA1JOAT0YIVIC
-WCOQWUI
ATVIL
· _ I M.S-CA

,4
Bei

E.M.1 H

I

kw- ABR

STANLEYSteymqIe-

BASANKOJSOU

AFRIQUE
EQUATORIALE

Man ara

NIANGAI#4

Bo
B SUcA
(Pr)

________E

0

SOUDAN 7ANUO-FCYPTNU
1L0.84

BONDO

Iboue

Loaa o 0
LOU LO UA

L A

0

(O.F.M.)

r

sniD
~
LKATANGA3L.8aBU4dg

v.4oSabou
MISSION

-AqGO

DE BIKORO

%

I

Comba6

de la Mission

rionqo-

mbi

vo

Iun

,

SLAZARISTES)
~Centre de la Mission

SPoste

a

~~4r

\

LO~LVDE
~VICARIAT

a

IOOLVL

0

Bkoro

f~ad
Bery~u.
VICT DE K01--

_o

0

slo

i(M.m

-

471 -

et les malades soulag6s. Neuf Filles de la Charitt s'v
devouent depuis o1 ans.
A Kinshasa, grande ville tropicale oil resident les
hautes autoritis de la colonie, tant religieuses que
civiles, M. Peters fera un sejour assez prolong6, car
l'Anversville a tellement amen6 de missionnaires dans la
colonie, que les petites embarcations du fleuve restent
a court de cabines.
Enfin, le depart est fixe au 28 octobre 1936; c'est A
bord du Duc-de-Brabant que nos voyageurs arriveront
a Lukolla. Des le surlendemain, M. le Visiteur est chez
lui. En effet, A Berg Sainte-Marie, c'est dejA notre
mission de Bikoro. Le voyage ne paraitra pas trop
long, puisque tout interesse d&sormais. HWas, la rive
est quasi deserte entre Kwamouth et Lukolla ; A
peine quelques centres peu importants, comme Yumbi,
Bolobc, Mistandunga, Tchumberi.
Le reste du temps, 1'ceil s'6nerve a parcourir de
vastes 6tendues d'eau, couleur de rouille, des rives
sans apparat. De ci de IA quelques arbres et de rares
herbes seches agripples aux roches, des huttes, des
plain s a fleur d'eau.
A Yumbi, un beau groupe de nigrillons vient acclamer M. le Visiteur, pendant que le Duc-de-Brabant
fait son plein de bois. Ces petits gars si peu guindes
dans leurs gestes, si naturels dans leurs mouvements,
se jettent A I'eau, grimpent sur les barges du bateau
et commencent a danser en rond. Ils tapent des mains,
des pieds, poussent des cris. Le bateau siffle, les machines se mettent en marche, la roue tourne, la rive
s'eloigne : les petits diables continuent A danser de
plus belle. Tout a coup un cri, et les voilA tous A I'eau.
Quelques-uns disparaissent sous le bateau, et goiltent
un particulier plaisir a laisser le navire passer sur eux.
Curieuse, cette mentalit6 du noir, faite de spontandite,
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d'insouciance, d'imprivoyance. Remous, crocodiles,
serpents d'eau, ils ne pensent A rien...
Le 31 octobre, le Duc-de-Brabant mouille devant
Lukolela-Mission. Les fils et les filles de Saint Vincent
sont lA pour accueiilir M. Peters tant attendu. M. G#rard Verth6 aligne ses jeunes, beaux dans leur costume
de f&te. Sceur Dubois donne les dernikres recommpndaticns aux coulieres et catechumenus. Les premieres
imtpressions 6changees, on monte vers la Mission,
situ&e sur le plateau, puur v avoir plus d'air, gros avantage dans les pays tropicaux. A Lukolela, pays des
fleurs et des arbrcs fruitiers, on d4broussaille, on essarte
et l'on plante. En entrant A la Mission, des fleurs partout,
et de toutes sortes, des pelouses bien entretenues, des
arbres fruitiersdeja en rapport. Se promener dans ces
allees, meme une all6e de bananiers, est un enchantement.
M. le Visiteur est merveill6 : lors de son passage
A Lukol6la, en 1928, tout ktait inexistant ; e'Rtait la
forkt. Aujourd'hui on pent y admirer une residence,
pour les missionnaires: une chapelle en mattriaux
semi-durables, et qui, d'un agr6able cachet, est didide
au Christ-Roi.
Chez les Sceurs tout est construit en materiaux definitis ; leur maisn, le catichum6nat, le dispensaire,
etc., etc.
M. le Visiteur passe 15 jours A Lukolela, 15 jours
bien remplis: examen des (Euvres, et visites protocolaires. L'Administrateur principal du territoire r6side ici: il faut done se rencontrer avec lui. Des commereants influents meritent attention ; ils sont d'ailleurs
aimpbles pour nous, et facilitent notr3 ministere aupres
de leurs travailleurs.
La grande plantation de cacao de Lukol6la, trbs
importante, couvre plus de I.ooo hectares et se presente
comme une des plus belles du monde.
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Le 12 novembre, M. Peters quitte Lukoldla a bord de
notre canot a moteur, le Saint-Jeaa-Baptiste, embarcation de 3 tennes. II faut arriver ce soir a Ngombe,
situ6 en amont du fleuve A 70 kilomitres de Lukolela,
done 9 heures de navigation.
La journee s'annonce mauvaise; les nuages sont
noirs et bas. La tornade est en I'air. Attendre est impossible. Les jours sont compt6s et le travail urge.
A 8 heures, nous faisons done nos adieux aux confreres
et Sceurs de Lukolela et nous partons. Le fleuve devient
tres large et encombr6 d'lles. A 9 h. 1/2 la tornade
est devant nous ; sa classique ligne noire nous barre
l'horizon qui s'assombrit affreusement. Nous virons sur
la droite, dans les sous-bois : inutile et dangereux de
lutter contre les forces d6chaindes de la nature.
A peine avons-nous quitti les grandes eaux que Youragan passe, soulevant les vagues. Nous sommes obliges
de nous enfoncer encore davantage dans la forit inondde,
afin d'&viter les avaries de l'helice. Nous nous trouvons
au milieu des copeiiers, dont les troncs fraichement
coupes flottent sur I'eau. N'osant pas grimper dans
ces arbres si grands, les noirs, pubrilement imprivoyants.
ne trouvent rien de mieux que les abattre.
Le copal en effet, s'attache A l'arbre comme un nid
d'abeilles ; il suffit de le drcrocher. Singuliere faton
quand name de recolter les produits des arbres I
Au bout d'une heure et demie nous repartons. Le
fleuve est moins dur, mais 1'horizon encore fortement
charg6. A la grice de Dieu ! Une heure apres, nouveaux
coups de vent, accompagnis d'une pluie p6ndtrante.
Force est done de nous mettre encore a 1'abri. Cette
fcis, pres d'un village, nous choisissons l'endroit oi les
indigines acerochent leurs pirogues ; c'est prudence.
11 est midi; la pluie bat fortement les t6les du canot,
!es indigcnes nous apportent quelques nattes pour
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boucher le devant de notre embarcation. Enfermes
ainsi qu'en un salon, nous nous restaurons.
Malgr6 l'averse, quelques hommes et quelques femmes
viennent nous dire bonjour. Quellcs figures que ces
femmes : vraie curiosit6, surtout pour M. le Visiteur!
Elles sont entikrement peintes en rouge, leur visage
est ray6 de traits blancs; elles portent une plume de
perroquet au sommet de la t6te et des clochettes autour
des reins. De temps en temps elle poussent un cri aigu.
Elles sont atteintes de la djebola, c'est-A-dire qu'elles
sont possed6es. Des esprits malfaisants, elles n'en seront
ddlivrCes qu'apres de nombreux mois de retraite, 4
la mode nEgre. Elles doivent, 5 mois durant, se mettre

A la disposition d'une sorciere, sp6cialiste en ce genre
de gudrison, la mama na djebola.
Elles dansent avec fr6ndsie, durant des nuits entieres,
au son du tam-tam, frissonnent de tous leurs membres,
vivent continuellement A part, soumises journellement
A des exorcismes 6tranges et fatigants, puis changent
de nom A 1'issue de la maladie. Les patientes doivent
payer tres cher leur gu6rison, parfois plus de 400 francs.
Triste chapitre, hl6as ! de la superstition paienne!
Si int6ressant que suit ce curieux spectacle, il est
n6anmoins grand temps de nous mettre en route:
Ngombe est encore bien loin. Le fleuve s'est calmi,
mais la pluie trombe encore. Nous endossons nos imperm6ables, et nous couvrons nos jambes d'une bonne
toile d'avion. De temps en temps quelque crocodile
vient attirer notre attention.
Vers 5 heures, alerte plus s6rieuse: devant nous,
A petite distance, une masse noire fait tourbillonner
l'eau et fonce droit sur nous. On dirait un homme
luttant d6sesp6r6ment contre l'eau, cet 616ment qui n'a
point d'ami, selon l'expression des Noirs. Encore
quelques metres et nous voiF, nez Anez. Le canot refuse
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d'obliquer. La masse qui descend le fleuve maintient
sa direction. Je me sens mal A I'aise, d'autant plus que je
ne distingue pas bien ce qui nous barre la route. Le
canot ralentit. La masse se met en travers et ne bouge
plus. C'est un croco, un enorme croco. Le canot le heurte
de la pointe et lui passe dessus. Le crocodile reapparait
a quelques m&tres : nous cherchons de quoi le mettre
A mal: hilas! nous sommes tellement pacifiques qu'A
bord, nous n'avons pas une anne. La b&te semble
malade ou affaiblie, et gagne la rive lentement : < Pere,
dit le barreur, cette bte agonise ; elle est blessee, elle
nous a pris pour une ile flottante, elle a voulu s'y
arrrter : elle cherche un lieu de repos ». Le Noir disait
juste, car arriv6s A Ngombe, nous y apprenons qu'un
commergant Europeen venait de blesser un 6norme
croccdile.
A 6 heures, nous sommes done A Ngombe, village
au confluent du Congo et de l'Oubanghui. L'Agent
territorial y reside, les bateaux de 1'ltat doivent y
faire escale et s'y ravitailler en bois, d'oii la presence
de nombreux travailleurs. Aussiy avons-nous construit
une chapelle et une maison en materiaux durables.
Le Missionnaire, une fois par mois, y vient dire la messe,
visiter les chr6tiens et priparer les catkchumenes au
baptime.

Le Saint-Jean-Baptiste stoppe. Nos paroissiens et
paroissiennes, catichistes en t6te, nous attendent:
un ordre parfait regne. La rive assez abrupte a Wtd
coupee en escaliers afin de permettre A M. le Visiteur
de monter plus aisement. Les reflexions courent de
bouche en bouche. : , Oui, c'est bien le PNre Mokonji
(chef) qui est venu autrefois. C'est bien lui. Mais il
n'a pas de barbe; autrefois il en avait. Pourquoi n'en
a-t-il pas ?... Comment ont-ils fait pour remonter le
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fleuve aujourd'hui,il a fait simauvais?... Oui,sans doutei
Dieu veille
Nous nous dirigeons vers la chapelle pour la pri&re
de reconnaissance. Puis on s'installe : confessions a la
lueur d'une lampe indigne : baites a sardines oh
plonge, en guise de meche, une bande de pansements
bien roulie.,. Impossible de tenir une bougie allumie,
car la troisieme tornade de la journee souffle violemment.
Le lendemain matin, samedi 14 novembre, M. le
Visiteur c6elbre la messe dans la chapelle, dedike A
saint Jean-Baptiste Les chrdtiens et catechumenes
sont au complet. Une trentaine de fidaes s'approchent
de la sainte Table.
A 8 heures le Saint-jean-Baptiste quitte la rive et
se lance dans les forts remous de la pointe de Ngombe,
en direction de l'Afrique lquatoriale frangaise.
Une petite visite a Liranga, mission des Peres du
Saint-Esprit est fort utile. Nous somriies eri trks bcns
rapports avec les Missionnaires d'en face,et de tempsen
temps, nous avuns la joie de passer d'agrdables heures
ensemble. On y admire la chapelle dedide A saint Louis,
roi de France: construit en 1901, I'ddifice ne manque
pas de beautF, suftcut par les vitiaux, article rare au
Congo. L'ens-nmble de la Mission d'ailleurs est fort attrayant : un superbe poste d'obseivafion domiriaiit
le Congo, le chenal d'Irebu et l'entrie de 1'Oubanghui.
Mgr Augouard surveillait de IA les comnmercants d'esclaves qui, remontaift l'Oubanghui, gagnaient les
regions arabisCes. Quand un chaland passait, rempli
d'eslaves, Mgr sautait dans une pirogue, et, moyennant
finance, delivrait ces malheureux enchaines..Tristes
et, tout ensemble, nobles souvenirsd'un passe tout recent.
A g h. 30, nous quittons la Mission francaise de SaintLouis de Liranga el regagttons hitivement la rive beige,
car nous sommes attendus a Irebu pour midi. II fait
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tr s chaud: Ie soleil est tropical. Le fleuve est calme mais
le courant violent : notre embarcatitn file gracieusement
et vite. Enfin vers midi, Irebu est en vue. M. le Visiteur
a hite de voir ses confreres et les Filles de la Charit6.
Nous passons devant le centre commercial: noirs et
blancs nous saluent, et de loin nous souhaitent la bienvenue. Des estafettes se detachent et vont crier partout
que M. le Visiteur est lA.
Nous quittons le lit du Congo et nous nous engageons
dans le chenal du lac Tumba. C'est sur ce chenal que,
le 7 fevrier 1928, fut fond&e la Mission d'Irebu. Tout
le monde est sur la rive; le drapeau beige flottegaiement:
il fraternise fierement avec celui du pape. Des guirlandes
tremblent au-dessus de la rive et nous indiquent I'endroit exact oi il faut accoster. Un peu plus loin briUe
S14 croix v 6lev.e au bord de l'eau, en 1933. Son biton,
bien travaille, miroite sous le soleil implacable; Un
enorme bouquet de fleurs oceupe la partie centrale de
l'arc de'triomphe. Les Bcoliers portent la grande tenue ;
avec les initiales du nom de saint Vincent. Ils sont
tres nombreux, nombreuses aussi les filles. Quel magnifique ensemble. Les couleurs vives sont nccessaires
dans les pays tropicauxoil tout est vert, implacablement
vert. Depuis notre maison jusqu'i la rive, hommes
et femmes, garlons et filles forment un Mblouissant
parterre. M. le Visiteur admire ce superbe tableau,
et exprime sa joie de voir la maison des Missionnaires
spacieuse, fraiche et bien situ6e. Les enfants chantent.
C'est Farrivie et tout ensemble la Saint-L~onard, la
ftte du yisiteur. Tout le monde se rend 4 la nouvelle
eglise: quelques prieres pour remercier le bon Dieu
de nous avoir envoy6, en bonne sante, notre v Perd
d'Europe o. M. Peters examine en d6tail cette importante bftisse, tandis que les noirs ne le quittent pas
des veux. IUs sont encore plus fiers que nous d'avoir
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une grande et belle cglise. Tout le monde est A la joie.
Les jours suivants sent charg6s : visite canonique
de la Mission ainsi que celle des Files de la Charit6 ;
visites des ceuvres de la Mission : cole de garcons,
ecole de filles, catkchum6nat A la ferme Saint-Vincent ;
visite de 1'immense camp militaire ; de l'h6pital militaire; enfin, le mercredi 25 novembre, bn6diction
d'une chapelle au bord du lac Tumba (Ngero-Mondjoi).
D6di6e A saint Paul, cette chapelle a pu etre construite
en mat6riaux durables, grace a la g6nerositk de bienfaiteurs belges et des indigenes de l'endroit. Le village
justifie ce gros effort. La ceremonie de la biendiction
impressionne les indig&nes ; les protestants en particulier furent touches. a Nos temples ne sont rien,
dirent-ils ; jamais nos pasteurs ne les honorent ainsi.
Au contraire, quand ils viennent a Ngero-Mondjoi,
ils logent dans le temple avec tous leurs pagayeurs. o.
Le 27 novembre, pendant la messe de M. Peters,
une des Filles de la Charite d'Irebu prononce le saints
Voeux. C'est toujours une c6remonie 6mouvante que
la donation totale d'une Aime a Dieu: elle remue d'autant plus qu'on se trouve loin de son pays et des siens.
Le samedi 28 novembre se termine la visite d'Irebu.
Le poste de Bikoro attend son tour : il faut traverser
le lac Tumba dans toute sa longueur, soit 60 kilometres ;
s'il n'est pas trop agite, nous arriverons A Bikoro dans
l'apres-midi.
Le depart du Saint-Jean-Baptiste est done fixe A
8 heures. Le lac est dur, nous sommes contraints de
detacher notre baleiniere, prise en remorque par le canot;
elle continuera par ses propres moyens. A z heures,
Bikoro apparait ; la rive, a cet endroit assez 6levie,
forme une anse gigantesque dont la Mission occupe
le centre. On approche... Ce n'est plus une foule qu'on
admire, ce sont de vivants parterres: chaque enfant
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est metamorphosl en porte-drapeau. Filles, gargons,
drapeaux s'agitent avec fr6n6sie : melange harmonieux
des couleurs les plus diverses. Au d6barque, on se rend
au pied du Calvaire, puis les enfants entonnent des
chants de bienvenue. On se dirige ensuite vers les
icoles bien concues, habilement ex6cut6es; vers le
catechum6nat hygi6niquement installk, sans cependant
trop d6tonner dans les Labitudes du noir. On passe
devant les cendres de l'6glise foudroy6e en fevrier 1936,
et dont il ne reste absolument rien ; et l'on se rend
de suite sur la tombe des deux confrres d6ja victimes
du Congo: MM. Leon Sieben et Jean-Baptiste Stas.
L'6motion nous gagne tous, on la sent profonde chez
M. Peters. C'est lui qui a dirig6 et soutenu ces vaillants
confreres, et ils ne sont plus. On se rel6ve... quelque
chose de lourd pose sur tous.
A six heures du soir, malgr6 l'orage qui menace,
commence la benediction pr6vue de la chapelle et de
la maison des Sceurs. Au dehors le vent souffle et jette
des paquets d'eau. Les eclairs guident les pas de I'officiant... puisque la pluie est l'emblkme des graces
de Dieu, les braves Sceurs de Bikoro ont Wtbien servies.
Le lendemain dimanche (29 novembre 1936), Bikoro

est dans la joie: c'est jour de fete: apres la grand'
messe l'6cole Saint-Vincent par ses chants, ses marches,
ses pantomimes, ses exercices de gymnastique commemore l'arriv6e et la fete de M. Peters, et tout ensemble
M. Felix Dekempeneer et son arriv6e A Bikoro, il y a
dix ans. Le temps est superbe, le ciel pur'iti, la nature
neuve, l'atmosphere parfaitement daiir Le contentement illumine tous les-visages... I1 est
o1heures, les autoritis ont pris place: M. 1'Administrateur en chef du territoire et- M. f'Administrateur de
Coquilhatville. Tout Bikoro est Ia: chr6tiens, catechumbnes, protestants et paiens. C'est la foule des grands jours.
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Tout d'aburd, deux petits ecoliers, du kaut des
degr6s de la maison viennent dire le mot du cceur,
et de la reconnaissance, A Dieu, au Visiteur de Belgique
et A M. Dekempeneer, dont 1'activitt incessante
et
toujours jeune, stimule le zMle de ses devouts collaborateurs et collaboratrices.
C'est bien Ul le sens de la fete et la raison de cette importante assemblee.
Apres le compliment, les mouvements d'ensemble:
les enfants, pr6pares depuis des mois par M.
Gerard
Linclau, sont 6tonnants d'adresse et d'attention.
Les
marches crois6es et les pyramides suscitent
l'enthousiasme ; puis sont mim6s scenes, fables et cootes
indigenes; la parabole biblique 'Enfant prodigue
eut up
grand succs ; de meme l'histoire du Petil
Grigir
Les filles a leur tour ne se laissent pas vaincre:
elles
apportent leurs hommages bien sentis aux bhros
de la
fete. Ah ! quels innombrables actes de d6vouement,
de patience chr6tienne cache cette transformation
de
la femme indigene : car la nigresse, plus encore
que
le negre, est esclave des coutumes ancestrales.
Les
Filles de la Charitd se donneat entierement
A ce travail
La fete de Bikoro nous prouva que leurs
efforts sont
couronn6s de succes. Gentiment cessauvaesseschantent,
gesticulent, tournent en road, font elles aussi
de la pantomime,
avec un A-propos parfait.

SApres ces divertissements, M. le Visiteur
se ove,
ii lui tarde de fdliciter chaleureusement
les organisateurs de e4s f6tes. Chacun recoit un dilicat
remerclement. Pis se tournant vers M. Dekempeneer,
il
lui dit sa recannaissance: ( Au nom de la
Congrgation,
cher M. Dekempe
, je vous remercie pour tout le
bien que vous avM r6alis6 ici, A Irebu,
A Lukolkla et
ailleurs, au cours de ces o1ann6es. Vous
avez magnifiquement travaill, ce qui ne nous etonne
pas, nous qui
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vous connaissons depuis les itudes: alors deja votre
nom
rtait
synonyme de travail et d'intelligence. Ces
capacitss, alors entrevues, aujourd'hui, nous les voyons
a I'oeuvre ; elles ne nous out pas dicus. Je suis 4merveillk par tout ce que je vois, par tout ce qui a &tCrealis6
depuis 1926. Or, 1'ame de tout cela, c'est vous. Je vous
en remercie done en mon nom personnel et au nom
meme de la Congregation .
A ces paroles cordiales, de chaleureux applaudissements partent de tous c6tes. A peine sont-ils apaisks,
M.Dekempeneer se 1eve a son tour, et par une manoeuvre
qui ne trompe personne, essaie d'attribuer a M. le Visiteur et a ses confreres le bien qui a etC fait. Le geste
6tait hardi; la r6plique ne se fit pas attendre. Un
confrere, dans la langue du pays, met les choses au point.
La foule icoute silencieuse et attentive; on lui parle
de ce dont elle-m6me avait iet t6moin : a Nous comm6morons aujourd'hui de grandes choses que vous
avez vues de vos yeux et dont vous avez 6t6 les temoins
6tonnis. U y a dix ans, qu'itait Bikoro? Qu'ftaient
vos ames ? Et vos cceurs ? Vos families ? Vous 6tiez
tous paiens, ou a pen pros, maintenant vous ites
chritiens ou en passe de le devenir. A qui devez-vous
ces transformations ? A ces deux hommes que voici :
ils ont tous les deux bataille pour nous procurer ces
nombreux bienfaits; I'un a lutt6 infatigablement en
Europe, pour vous envoyer des missionnaires et de
1'argent ; I'autre s'est 6puis6 ici mnme sous vos yeux.
S(Je pense que vous vous souvenez. Vous avez vu
le Pere FMlix prendre en main la scie du charpentier
et le marteau du forgeron. II a travaill ici comme un
macon et comme un charpentier. En Europe, chez nous,
il occupait une place oui il n'avait pas du tout besoin
de s'abaisser ainsi. On lui a dit qu'ici Bikoro, vous
autres, Noirs, vous 6tiez abandonnes, sans pasteur
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Aussit6t, il a repondu : " Eh bien ! j'irai, malgr6 mol
age, au Congo evangeliser Bikoro, Irebu, Lukolkla ,.
a Et pourquoi a-t-il fait cela ? Uniquement parce
qu'il vous aimait. II continue encore A prier et A travailler pour vous; c'est encore parce qu'il vous aime
profond6ment. Plusieurs fois, A 3 heures de l'apresmidi, A l'ombre d'un maigre arbuste, vous l'avez vu
6puis6, incapable meme de marcher, parce qu'il avait
trop travaill6 de ses mains et encore rien mange. Je vous
dirai done qu'il a beaucoup souffert. La mesure de sa
souffrance, nous ne la connaitrons jamais, personne ne
la connaitra. Lui seul et Dieu pourraient nous narrer
les peines supporties durant ces annies. En tout cas,
je puis affirmer que les journmes de joie ont eti tres
rares, les 6preuves nombreuses ; et m6me nulle journ6e
ne s'est passee sans souffrance.
< Pour cela, pour le travail manuel effectu6 pour vous,
pour les prieres faites pour vous, pour les souffrances
enduries pour vous, vous devez publiquement remercier
le Pre Sup6rieur. Je vous demande done de riptter
trois fois avec moi i( Vive Sango Mokonji P (Vive le
Pere Superieur) afin que tout le monde, paiens et chr6tiens, sachent que si Bikoro s'est transform6, c'est
grace au travail, aux prieres et aux souffrances de notre
Pere Superieur. ,
Apres ces vivats, partis du coeur, une vibrante Brabanfonne clOtura cette fete, de tous points reussie.
Aux lendemains de cette fete du 29 novembre, ce
fut dans le d6tail, la visite canonique de la Mission
de Bikoro, puis un peu plus tard, les solennitts de Noel.
Le 24 d6cembre, M. le Visiteur eut la joie de baptiser
96 cat6chumnnes, presque tous adultes. La c6r6monie fut longue : commencie A 7 heures, elle s'acheva
peu apres ii heures. Le soir, dans la nuit de Noel, toute
la chr6tient, de Bikoro est sur pieds pour assister A
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la messe solennelle de M. Peters: office en plein air, car
depuis l'incendie de l'6glise de Bikoro, il en est toujours
ainsi pour les grandes fetes. Plus tard au cours de la
visite de Bokongo, cr6 en novembre 1936, par M. Urbain Tackx, 25 jeunes chr6tiens firent des mains de
M. Peters leur premiere communion, cependant que
M. Dekempeneer en confirmait 22 autres.
Peu apres, toujours bien occup6, M. Peters pr&che
la retraite des Filles de la Charit6 aux deux maisons
de Coquilhatville; il rentre ensuite A Irebu pour la
bnidiction solennelle de Notre-Dame du Chenal, le
Io janvier 1937. Cette 6glise, belle r6alisation, entierement construite avec des materiaux pris sur place,
fait i'6tonnement des indigenes. Large de 13 metres
et longue de 4o, elle possede une vaste sacristie ;
tandis qu'une tour Olevie permet a nos trois cloches
de lancer les appels de Dieu par-dessus les eaux, les
marigots et les plaines.
Pour le jour de la b6nediction, la Mission est Anouveau
magnifiquement ornee; un arc de triomphe invite A
la prire : Demandez et vous recevrez. Ma demeure est
une maison de prieres; et sur 1'entree, ces mots : Venez,
Dieu vous appelle tous aupres de Lui. L'orementation,
A 1'interieur de l'4glise est particulierement soignee :
des draperies et des guirlandes courent entre les 14 colonnes, la chaire a recu une ornementation simple et
sobre et Notre-Dame du Chenal a vraiment recu I'habit
de ceremonie qui lui convenait. A huit heures, tout le
monde est sur les lieux. M. Peters, celebrant avec
diacre et sous-diacre, s'avance avec tous ses confreres.
Les Sceurs sont en nombre, cinq sup6rieures et la Visitatrice a leur t&e.
A l'6vangile, M. Dekempeneer monte en chaire,
et s'adressant aux Europdens, lit le discours suivant:

-

484 -

A1 Dmino iactum est istud et est mirabile in oculis noslts.
Oui, ce que noius voyuns est vrainient I'euvre de Dieu et nos
'ycu' elisent tiinerveillfs.
t'saull
I 12. V. 23.
M. le Visiteur,
Mes chbres Smurs,
M~sdames, Messieurs.
11 y a, aujourd'hui, un peu plus de onze ans, deux pretres
et un frere de la Congregation des Lazaristes passaient ici;
celui qui preside en ce moment, avec tant d'intelligente bonte,
aux destinees du camp, doit s'ea souvenir. L'accueil fut charnmant ; il l'est de tradition dans les milieux coloniaux, chez les
militaires peut-etre surtout. 1le fut m6me tellement que n'efit
6t notre volontW arret&e d'excuter un plan minri depuis longtemps, Irebu aurait et6 le premier poste foqod par les Lazaristes
au Congo. Les missionnaires passerent done, laissant des promesses. Deux ans plus tard les circonstances permirent de les
realiser et deux pretres, d6tach6s du poste de Bikoro. s'en
vinrent fonder celui d'Irebu. Ils sont parmi vous, Messieurs,
ces veteraus, et devant le spectacle qui s'oftrea lurs regards.
ils doivent, j'en suis certain, dire avec moi :
« Vraiment Dieu a fait un miracle et nos yeux en sont 6nrerveills. *
Que trouverent-ils, ici, en fevrier I98, ces premiers missionnaires ? Oui le camp 6tait li, solidement organis6 depuis longtemps, grace a' travail et au dfvouement de ce misaionnaires
de la patrie, les soldats ; mais, au point de vue civilisation, au
point de vue catholique, qu'y avait-il ? un vague cat6chum6nat
coimme il y en a tant au Congo, visit6 parfois encore par un
pere d'une lointaine mission, mais avant toutes les tares qui
sont le lot de ces muvres que le missionnaire crie an cours de
ses randonnaes et qu'il ae pent, faute de temps et de rossources, maintenir au mveau rev6 ; des masures ruineuses abritant
un cat6chiste et des chr6tiens, dont plusieurs n'avaient guere
plus du christianisme que I'ineffacable sentimept confer6
par le bapt6me : une eglise en pise. hAtivement rebitie pour
remplacer celle que la tornade venait de jeter par tere : un
village enfin oii, sous l'emnblame de la religion, tous les vices
indigenes trouvaient protection.
Les missionnaires se mirent courageusement a l'oeuvre,
et,
avec l'aide que leur donna, des l'origine et toujours depuis,
I'autorit6 militaire, 14 maison du missionnaire, lamentable
ruine, fut bient6t transformde au point de devenir habitable,
le reste suivit, comme dit saint Vincent : h la force des
bras,
a la sueur des fronts *. Elle n'etait pas Itombrease I'6quipe,
elle se trouva m e me parfois et trop longtemps rkduiteA
I'unit~.
et po4rtant quel travail r a! is e en si peu de temip, Voyez
plut6t, cette 6glise que l'on vient de b
.nir,
splendide spcimen
de ce que peuvent, avec de faibles moyens, la pit6g ett s zele
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f6cond6s par d'intelligentes et constantes volontes : cette maguilique habitation des missiounaires, cette 6-ole, ces maisons de travailleurs et d'ccoliers, et plus loin, cette route.
cette ferme, ce catechuttinat entin d'oiu la religion et la civilisation se repandent sur des r6gions si longtemps abandunaues.
Car ce n'est pas au seul point de vue materiel que le miracle
s'est accompli. Voyez plut6t cette foule qui se presse autour de
nous, elle est comme la synthese des risultats obtenus par le
z4le et le devouement de ceux qui, pendant dix ans, se sout
sacrifi6s ici sans compter. C'est par centaines que de nouveaux
chrrtiens ont 6t6 donn6s A l'Eglise : c'est par centaines que les
recrues du camp ont passe par la mission y trouvant rdconfort
ou conseils dont ils peuvent, eux aussi, avoir besoin parfois.
pour etre A la fois de bona chr6tiens et d'excellents soldats.
Et que dire de cette ecole qui pour avoir longtemps cd&l ses
locaux aux n6cessit&s du culte, et s'qtre contentiedesalles tres
insuffisantes n'en a pas mains donn6 les meilleurs resultats.
Oui. j'aime A le dire, sur la liste de nos e61ves-moniteurs ceux
d'Irebu ont toujours brill6 au premier rang. Faut-il ajoiter
que r6ce.ment la mission d6ej si prospere s'est completie.
Co:nme la croix qui domine le clocher de votre belle 6glise.la
charit6 est venue, portee sur les blanches cornettes, couronner
le merveilleux Odifice que les missionnaires avaient eleve. Le
Christ disait aux disciples de Jean lui demandant un temoignage de sa mission divine : « Allez dire a votre maitre que lea
aveugles voient, que les paralytiques marchent et que les
pauvres sont 6vangl6ises. 9Et moi je vous dirai pour vousprouver la divinitA de l'oeuvre accomplie ici, non pas que les aveugles voient et que les paralytiques marchent, mais que vous
avez ici celles qii, de par la parole et 1'exempledesaint Vincent,
doivent supplier A la vue pour les avqugles, an mouvement
pour les paralytiques, celles aussi qui doivent, besogne essentielle pour I'avenir (le la mission, 6vangdliser les phis pauvres
des pauvres, les fe.nmes et les filles du Congo.
Qui, tout cela, Messieurs, est bien I'neuvre de Dieu: « Ni
moi ai M. Portail n'y avions jamais pensi, disait saint Vincent
en contemplant le rayonnement de ses ceuvres u. Ni moi, ni
le regrett6 M. Sieben, n'y avions jamais pens4. Mais Djeu y
avait pens6 et c'est lui qui a suscit6 les hommes de son choix,
c'est lui qui a inspir6 A de belles Ames ces gnp6rositis sans

!esquelles rien n'aurait pu 6tre entrepris, c'est lui enfin qui a
emu les cceurs et les a disposes A bcouter la voix de ses ap1tres.
Oui, Messieurs, c'est Dieu qui suscite les vocations a l'apostolat, et e'est lui qui donne mission a ceux qui rpoandent a
I appel de la grAce. N'est-ce pas lui qui a d4signe et envoy6 son

Fils pour racheter le monde; n'est-ce pas lui qui a choiil et
qui continue a choisir ses ap6tres pour les envoyer jusqu aux
confins du monde. Oui la vocation i Plapostolat est divine, et

.eul I'appel divin, seule la grace divine peuvent expliquer ces
i:tres etranges quesont les missionnaires. Et, sons ce nom, 3e
n'entends paa saulement les pretres, mais j'y coniprends les
:reres et los soaurs qui los comnpletent si merveilleusement.
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Sans pIre, sans nmere,sans gn&dalogie, tel doit 6tre le missiounaire ; il n'est plus une fois qu'il a rtpoidu a l'appel divin, que
le soldat anonyme tie l'innombrable armde du Christ. C'est LI
le premier, le fonduamental sacrifice qui lui est impos6. Le second sera le devouement jusqu'ý I'oubli de soi dans cette Oeuvre
de l'extension du royaume de Dieu. Gui : elle est belle cette
carriere du missionnaire vue avec l'ideal de la jeunesse; elle
est belle quand on la voit dans le ravonnement d'une fin glorieuse, du martyre, mais quand on la voit, quand on la vit
dans son travail quotidien, avec ses difflcultis, ses d6boires,
alors elle est dure, et il ne faut rien moins que la grce divine
pour I'accepter et pour la porter jusqu'au bout. Le missionnaire
est lui aussi un soldat inconnu, mais avec cette difference qu'il
doit 1'etre pendant sa vie et c'est seulement sur la croix protkgeant la tombe oh il dort son dernier sommeil qu'on aura le
droit de mettre son nom.
Oui, c'est bien Dieu qui a suscit6 et choisi ceux qui, ici, ont
d•frich6 le terrain et seme la bonne semence ; c'est lui qui leur
a donn6 les moyens de jeter les fondements de tous ces edifices,
c'est lui qui leur a donn6 la force de travailler, sans se decourager
jamais, au relevement de ces pauvres 6tres que des millnaires
de vie animale, renforcIs par quelques ann6es de demi-civilisation, avaient courbes vers le sol, et dans lesquels la derniire
ktincelle d'humanite aurait &t6 Ateinte si son origine n'avait
et6 divine. Et c'est naturellement a Dieu qu'en doit aller la
gloire.
Tout ce que peuvent dire aujourd'hui les pionniers de ce
relevement, je cite le texte 6vang6lique, c'est... Nous avons
fait ce que nous deions, nous ne sommes done plus que des serviteurs inutiles. Dois-je ajouter que les vrais missionnaires
acceptent volontiers ce r6le, car ils savent qu'ils out servi un
maitre qui, lui, n'oublie pas les services rendus.
C'est Dieu aussi, Messieurs, qui suscite les bonnes volontis
ou les m6nage. Je l'ai dit, 1'accueil fait aux missionnaires par
le camp avait 6t6 parfait: les relations continudrent a l'etre,
et nous n'avons jamais eu qu'a nous louer de la mentalitA des
autoritBs militaires a notre endroit. Elle a kt4 confiante, etc'est
ce qui a permis la plus feconde des collaborations. Les noms ont
change: je cite, Messieurs les officiers n'ayant pas droit i
I'anonymat pendant leur vie, le commandant Dreise, le major
Debrie, le commandant Bolly, le commandant Petitbois. Toujours s'est maintenue l'id'e que l'on pouvait collaborer, puisque
l'on avait une base commune d'id6al, que chacun n'avait qu'A
compl6ter dans sa sphere d'action. Et ce que je dis des chefs, je
le dis 6galement de ceux qui travaillent sous leur autorit6,
officiers et sous-officiers; nous vous remercions tous, vous qui
etes ici presents et ceux qui out passe avant vous, nous vous
remercions de la sympathie que vous nous avez toujours tWmoign6e : elle a etý pour nous un grand encouragement.
Bienveillance de l'accueil, gknerosit6 d'un milieu meme
restreint, comme 1'est tout milieu colonial, c'est beaucoup, ce
n'est rien pour crier l'4norme organisme que constitue une
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mission. Nous n'avons, Messieurs, trouv6, ni la pierre philosophale qui transformerait limonite en or ; ni la baguette des fees
faisant surgir a volont6 !es constructions du sol. C'est une erreur
trop commune, meme et surtout parmi nos amis, que le missionnaire est riche : on le cote sur les apparences, sur les resultats obtenus, sans souci des conditions dans lesquelles ils ont
6t6 r6alis6s. Que seraient les missionnaires, que seraient les
sceurs malgr6 tout leur devouement et toute leurbonne volonte,
si on ne leur donnait ce qui s'appelle le nerf de la guerre et qui
ne devrait etre que le nerf de la charit6. Oui, c'est beau une
mission, trop beau parfois suivant les dires de persolinesi courte
vue. Mais savez-vous qui finance ces ceuvres, gloires de l'Eglise
catholique ?ce ne sont pas les missionnaires, ce ne sont pas les
sceurs; ils ne sont que des pauvres, volontaires sans doute, mais
pauvres quand meme et mendiants. Les veritables commanditaires de toutes ces merveilles, ce sont ces gens du petit peuple,
ces enfants, ces ouvriers, ces pores, ces meres de famille qui,
r6pondant A 1'appel de la geniale fondatrice de l(Euvre de la
Propagation de la Foi, v6ritable caisse d'4pargne de l'apostolat
chretien, joignent aux gen6rositis des riches donnant de leur
superflu, cette obole, prise sur le necessaire, que le Christ a
loude, quandelle est tombee dela main d'uue femme du peuple
dans le tronc du temple de Jerusalem. Et que de sacrifices
representent ces aum6nes, grandes ou petites, recueillies pour
les missions I vous pourriez le dire, M. le Visiteur, vous qui avez
6te le veritable canal par lequel se sont versees sur nous les
aumSnes de la charite chritienne. C'est parce que vous en connaissez toute la valeur et toute l'etendue, que je vous demande
d'etre aupres de toutes ces Ames, egales en gin6rositi malgre
la diversit6 de leurs apports, l'interprete de notre profonde
gratitude.
Mais, m6me avec ces ressources, m6me avec tout ce que Dieu
lui a mis au coeur de zele et de devouement, que peut le missionnaire, que peut la sceur de charit6 si Dieu ne benit leurs sacrifices et leurs efforts, s'il n'6meut les coeurs par sa grice ?C'est
lui, lui seul qui est le maitre des cceurs ; c'est lui, lui seul qui
donne a la parole 6vang6lique, a l'acte de charite envers le
malheureux cette force qui emeut, attire, et dompte les Ames
les plus rebelles.
C'est 1'Esprit de Dieu qui, soufflant par la bouche du prophete Ezechiel sur le champ des morts, voit se lever, comme une
arm6e immense, les millions d'ossements qui gisaient dess6ches sur le sol; c'est lui qui, aux jours de la primitive Eglise,
donnait & la voix fruste de Pierre cette force de persuasion
qui lui faisait convertir, en une seule predication 3 et 5.000
hommes, c'est lui enfin qui, dans des pays plus fortunes que le
n6tre, semble, en ce moment souffler en tempdte. Ce n'est pas
ainsi qu'il a souffle ici, nous n'en 6tions peut-ktre pas dignes.
Peut -tre aussi le temps de la grande mis6ricorde n'est-il pas
venu pour ces regions desheritees de l'Equateur: il souffle oi
il ve't et comme il veut; mais il a souffli, ici, quandmeme;et
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j'en veux colune temoins cette foule qui nous entoure et
l'immnense bien qui s'est fait dans cette r6gion d'lrebu.
Et maintenant, Mesdames, Messieurs, quelle priere pouvonsnous faire, sinon celle que la Sainte Eglise met sur les Wlvres
du Pontife qui vient de fortifier le chr6tien par le sacrement de
Confirmation : a Conf•rra hoc Dens quod operatus es in nobis.
SRendes plus grand encore, Seigneur, et plus durable le bien
que vous avez op&6r en nous . Oui, daigne Dieu conserver ce
qu'il a fait de bien ici; qu'il daigne Bgalement le d6velopper.
La tAche du missionnaire n'est jamais achev6e : il doit monter
toujours plus haut, faire toujours plus grand pour faire plus de
bien, pour atteindre plus de miseres. Daigne Dieu benir les
efforts qui se feront a I'avenir comme il a b6ni ceux du pass-.
Prions-le aussi de b6nir et de rbcompenser lui-mbme ceux qui
oesont dbvou6b ici, sans compter, pourlui;etqu'il n'oublie pas
non plus, ceux et celles, qui, d'ici ou d'Europe, leur sont si g&ndreusemnont venus en aide. Ainsi-soit-il.

Apres ce vibrant discours pour les Europ6ens, quelques
mots en langue indigene firent comprendre A la foule que

ce 10 janvier 6tait jour de fete, unheureux jour, puisque,
en cette date, Dieu regoit une demeure digne de ltm
Le cceur de la Mission, c'est cette eglise, ce sanctuaire
o& par 1'Eucharistie et les Sacrements Dieu nous permet

de nous approcher de lui. 11 n'habite certes pas dans une
demeure faite de ciment, de briques, mais au ciel, ici
et dans nos cceurs... Apres ces suggestives paroles,
1'office s'acheve pieusement: un grand 6evnement
venait de s'accomplir.
Le soir, A r6 heures et demie, apres le saint du SaintSacrement, il y eut aussi fete profane. En la maison
des Missionnaires, sous la presidence de M. le Visiteur,
magnifique fut I'assemblee et profonde la sympathie,
Les discours des diverses autorites de la colonie attesterent cette mutuelle union parfaite. KJe ne dirai pas,
d6clare le Commandant du Camp militaire, le devouement de MM.Dekempeneer et Sieben, en 1926 ; c'etaient
les temps herolques : ils sont passes. Dans un petit

hangar branlant, j'ai pu assister A la premiere messe,
dite A Irebu par les Peres lazaristes. Depuis lors, M. Sieben est dc6de ; mais il ne nous a pas quitt6s, il est
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tuujours avec nous. Autrefois, au temps ou les Peres
de Scheut venaient ici de temps A autre, les enfants
du Camp, garcons et filles apprenaient, au camp meme,
a lire et A ecrire. Depuis l'arriv6e des Peres lazaristes,
les garaons suivent les cours A la Mission, et nous savons
avec quel d6vouement intelligent on s'occupe d'eux.
Depuis quelques mois, grace A l'arrivee tant attendue
des Filles de la Charite, les filles bWndficient aussi
d'une ecole bien dirigee. Aux Peres lazaristes et aux
Filles de la Charitrmon plus cordial merci. )
Le Docteur avait aussi a dire son petit mot: %Je veux
ce soir rendre hommage au grand devouement des
Filles de la Charit: elles soulagent toute mis&re. Ayant
vu A 1'ceuvre les Sceurs A Coquilhatville, je les revois
ici, avec grande joie. Et dans cette eglise de Notre-Dame
du Chenal, binite ce matin, les Filles de la Charit6,
je m'en rijouis avec elles, iront tous les jours, puiser
les forces morales, necessaires pour le soin des noirs,
malheureux et souffrants. En les remerciant, puissent
les Soeurs faire encore et longtemps beaucoup pour le
soulagement, le plus grand bien des noirs.
Au nom du Gouvernement, M. l'Administrateur
prit nfin la parole: (La ciremonie de ce matin est
d'importance: elle marque I'installation definitive
des PNres Lazaristes A Irebu, ce dent je me rejouis
publiquement. Une Mission a besoin de deux batisses :
une eglise et une ecole. Vous avez, Messieurs, ces deux
moyens d'apostolat. A Irebu, vous poss6dez une superbe 6glise et des &coles moddles. Je m'en filicite avec
vous, souhaitant que, par votre devouement intelligent et inlassable, vous attiriez A vous ces populations
qui, malgrb leur peu d'attirance, restent malgr6 tout,
si dignes d'int&ret. o
Avec cordialit6, M. Dekempeneer remercia toutes
les autorites ; il se felicita de leur sympathie franche
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et cordiale, de I'aide efficace, de leur collaboration.:
( A tous nous devons et nous gardons une reconnaissance
fiddle. Oui, collaborons ensemble, mais ne nous demandant rien qui blesse nos consciences, tous nous serons
bien servis. Nous aimons l'armn e parce qu'elle ne travaille pas pour elle-meme, mais se d6pense pour une
noble idee, comme nous prftres, nous peinons pour
un ideal; sans dcute pour nous missionnaires, la cause
est certes plus haute parce que moins terrestre, mais
que de ressemblances entre vous et nous !... La fete
d'aujourd'hui, cette dglise d'Irebu elev6e A Dieu est le
fruit de notre collaboration et la preuve tangible de
cette entente mutuelle. ,
Apres ces paroles si bien senties, M. le Visiteur cl6tura cette journ6e en adressant quelques mots du coeur
A tous les bienfaiteurs de la Mission. La vue de cette
r6union familiale le touche profond6ment, et de retour
en Europe, il nous promet qu'en Belgique il racontera,
6merveillW, tout ce qu'il a vu ici, nous gardant A tous
son admiration, son estime et sa gratitude.
Ces derniers mots sonnent comme un adieu. De fait,
aprcs un bref sdjour a Lukolela, pour y clore la visite
canonique, un arrkt a Nsona-Mbata, pour y donner
la retraite annuelle des Filles de la Charit6, M. LIonard
Peters retraversera l'Ocdan pour rentrer a Anvers, le
2 mars, emportant la gratitude de toute la Mission
de Bikoro, en ce vaste Congo belge.
Irebu, 23 janvier 1937'
Joseph-Pierre ESSER
i. L'inmprieuse nccessite de diminuer le nombre des pages des Annales
aim de sagement s'adapter aux tarifs nouveaux, A I'ineluctable pouss6e
des majorations, nous a contrairit de reduire, sans toucher A I'essentiel,
et d'emonder ce couipte rendu qui, des tropiques avait la luxuriante ve-

getation.

F. C.
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ICONOGRAI'HIE DE SAINT VINCENT DE I'AL'L
(Les Tableaux de la Canonisation, 1737)
Le journal Le Mercure de France, en juin 1737, p. 1177,

publiait I'annonce-reclame suivante:
11 parait onze estampes (i) nouvelles de la grandeur de 18 pouces de haut
sur 14 de large (environ 49 cm. sur 38), representant la vie
du bienheureux Vincent de Paule (i bis), d'apres les tableaux
qui sont dans l'eglise de Saint-Lazare de Paris, peints par
MM. de Troy, Galloche, Restout, et frere Andr6, etc., et dessindes
d'apres les originaux, par le sieur Bonnart, ancien professeur
de l'Acad6mie royale de Saint-Luc, avec une grande precision
et correction. Ces onze dessins sont graves sous sa conduite
par diffbrents graveurs des plus habiles.
Ces estampes se vcndent A Paris, chez le sieur Heriswt,
graveur, rue Saint-Jacques, vis-a-vis les Jbsuites e. On a oublie
d'indiquer le prix (2), c'est dommage.
Les Jesuites, ou mieux le college de Clermont, fond6 par
eux en 1562, oil ont Btudi6 saint Frangois de Sales, M. de B&rulle et tant d'autres illustres personnages, est devenu I'actuel
lyc6e Louis-Le-Grand, rue Saint-Jacques, et la modeste boutique
vis-a-vis, oh H6risset exposait ses chefs-d'ceuvre, est absorbbe
aujourd'hui par les bitiments de la Sorbonne.
Le sieur Bonnart qui a dessin6 si heureusement toutes ces
estampes, semble etre Robert-Francois, ne le 5 mars 1683,
qui a Bt6 peintre, graveuretprofesseur i l'Academie de peinture
de Saint-Luc ; il 6tait aussi neveu de Nicolas Bonnart, auteur
du wvray portrait de Mie Le Gras , qui se trouve en tote de
la premiere biographie de la sainte fondatrice, par Gobillon
(MDCLXXVI)
11 faut avouer qu'il a reproduit les originaux avec assez
d'exactitude, malgr6 quelques variantes pour certains d6tails
secondaires. Deux de ses dessins (Le Conseil de Conscience et
les Confrences ecclisiastiques) ont 6t6 graves directement par
J. B. Scottin seul; les neuf autres ont 4tW u graves i I'eau
forte , par H&risset, et a termines au burin v, quatre par Jeaurat,
trois par Dupin et deux par F. Cars lequel demeurait aussi
rue Saint-Jacques, tout pros du sieur H6risset. A remarquer
que ces estampes ne donnent i saint Vincent que le titre de

1. Pour 'iconographie des tableaux reproduits par les gravures de 1737,
voir aussi dans nos Atnales de 9gro, pages 628-637 rIinteressante 6tude de
M.Alfred Milon
I bis. Au xvmII si&le et au commencement du xixe, on trouve souvent
cette forme de Paid, ou de Paula en latin, peut-Ctre par confusion on
aialogie avec Saint Francois de Paule.
. II peut 4tre int6ressant de savoir que, sur !e Registre des fondations
des Filles de la Charit6 (Arch. Nat. H. 3726), on marque en 1716, pour les
deux estampes de M. Vincent et de MUe Le Gras, le prix de z livre 2 sols,
(ce sont les gravures de Pitau (x660) et de Duchange (1705) avec I'encadrement de feuilles de chine). La vie de Ml" Le Gras par Gobillon est cot&e
lx . io sols; la vie de M. Vincert in-octavo 2 1. 0os. et le gros volume de
cettv vie in-quarto 4 livres.
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bienheureux, IBatus. C'est qu'en effet la c6drmonic (e sa
canonisation
en'ut lieu ia ome, en la basilique de Saint-Jean
de Latran, tque le 0,»
juin 1737. et du Ij au 23 octobre suivant,
la solcnnelle Octave dans I'cglise de Saint-Lazare A Paris.
(es gravures ont ite souvent reproduites, en totalit6 ou en
partie (3), et sont aujourd'hui tres r6pandues dans les mnaisons
des Missionnaires et des Filles de la Charit6, ob elles ornent
le plus souvent le r6fectoire ou la salle de Communaut6. Les
planches en cuivre, heureusement,ont ete conserv&es et appartiennent a notre Irocure Generale, ce qui a permis den faire
de nouveaux tirages.
Le Mercure de septeimbre en cette mbnme annie 1737, avait
aussi annonc6 la parution d'un portrait (aux proportions plus
mnodestes de 6 I /2 cm. sur o10 /2) de saint Vincent de Paul,
en vente chez Odieuvre, quai de l'Mcole (aujourd'hui partie
Est du quai du Louvre), a 1'enseignedela Belle Image. Pour faire
vis-a-vis a ce portrait en buste de 3 /4 a droite, il y eut chez
le m6me marchand, dans la s6rie des Grands Hommes, vraisemblablemcnt de la mrme 6poque. un portrait de Mll e Le
Gras, en buste de 3 /4 gauche, dans bordure ovale, grave par
G. D. C.* * * (d'apres Gaspard Duchange)
Cinq ans auparavant, en avril 1732, le Mercure avait annonc6
l'execution, par des peintres de r6putation, de ces grands et
trbs beaux tableaux destinos a l'6glise de Saint-Lazare, et par
la suite les Guides de Paris ne manqu&rent pas de signaler
ces toiles
' l'attention des amateurs et des 6trangers.
Cinq tableaux sont de Jean-Francois de Troy, ne i Paris
le 27 janvier 1679 et mort i Rome le 26 janvier 1752. C'est
le membre cl plus distingu6 d'une famille de peintres originaire
de Toulouse. Apres un long s.jour en Italie, ii revint a Paris
vers 70o6, fut rceu membre de l'Acadimie de peinture, le
28 juillet 1708, ei par apres fut directeur de l'Academie de
France b Rome, depuis 1738 jusqu', sa mort. Ses tableaux
se distinguent plus par 1'clat du coloris, la noblesse et I'harmonie de la composition que par l'originalit6 et la puret6 du
gout. Parmi ses <euvres, je citerai seulement ici 1'histoire
d'Esther, reproduite par les Gobelins, qu'on peut admirer
dans les grands appartcments de la Reine, au plais-musde
de Versailles (4).
Deux compositions sont de l'artiste Andr6 Jean, dit frere
3. Notamment par nos Annawes; par la Boune Presse; par I'Art Catholique dans Les Dames de la Chariti,de G. Goyau de rAcademie francaise.
avec notesico:iographiques de M. Portal 1zgi8); par Bloud et Gay dns
les belles plaqaettes de Paul Renaudin sur saint Vincent 4e Paul et -ur
les Filles de la Charit ; par H. Laurens dans la plaquette sur Saint Vin'.nt
de L.de Laizac de Labrie; par Benziger et Ce dans Saint Vincent de Paul,
de J. M. Argeli, traduit en ailemand par J. A. Scharpf ; par Tableaux de
la Vie de saint Vincent de Paul, in-4 o, chez Dumoulin (1832) ep honunmge
au P. Fiat; par Arthar Loth, etc.
4. A 1'etage en dessous (mime aile) on volt le portrait du pare de JeanFran•ois, Frangois de Troy qui avait ete d'abord directeur (1708), pFis
recteur (1722) de l'Academie de p.lnmure.
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Andrd, ne (1662) et mort (1753) a Paris. Recu a l'Fge de 17 ans,
dans 1'Ordre des Frdres-Fracheurs (noviciat gendral, aujourd'hui
4glise paroissiale Saint-Thomas d'Aquin), ses superieurs 1'envoyerent a Rome, ob il d6veloppa ses aptitudes pour la peinture (1687). II revint en France au debut de 169o, et fut le
peintre attitri des 4glises de son Ordre. Malgr6 sa feconditd

-*

- ------

[DrtioHle, vu sa vCtust6, en

z1823

surprenante (le nombre de ses toiles monte a i5o), I'artiste,
jusqu' la fill de sa vie, n'a pas cesse de se surveiller. On peut
le rapprocher de Jouvenet, son maitre, par ses oeuvres les plus
tidiiees. On I'a appele un des premiers poeintres de son temps.
II est religieux et peint en religieux : aussi imprinme-t-il a ses
figures un recueillement. un sentinetnt de piet, tin Hlan spirituel
sans affectation ni rechetche. Parmi ses oeuvres conserv6es a
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Paris, il faut signaler celles qu'on voit i Saint-Thomas d'Aquin,
ainsi que la Risurrection de Xotre-Seigneur t La Salpftriere.
A Bordeaux, dans l'glise Notre-Dame (ancien couvent dominicain) existe aussi un certain nombre de ses tableaux. Au

Mus6e du Louvre. se trouve le portrait du peintre par lui-meme.
Deux autres tableaux sont de Jean Restout, fils, n6 a Rouen
(ji92) et mort (1 7 68) A Paris, tleve et neveu de Jouvenet.

II appartient A une famille de peintres, originaire de Caen,
fut professeur A I'Acadrnie de peinture en 1733 et directeur
en 1760. II a ex&cute un grand nombre de tableaux religieux
dont: Ananie imposant les mains d saint Paul (an Louvre).
Son tils et elve, Jean-Bernard Restout, n6 et mort a Paris
l1'Aca(1732-1797), obtint le grand prix en 1758, fut agrn6
demie de peinture en 1765, recu acad6micien en titre en 1769.
professeur quelques ann6es apres. Sous la R~volution. il devint
president de la commission des Arts, directeur du Garde-meuble
et... fut enfermi, jusqu'au 9 thermidor, a Saint-Lazare, d6pouill des tableaux de son pare et chang6 en prison
Enfin les dixieme et onziine tableaux de 1'eglise de SaintLazare, sont l'un de Feret Baptiste, natif d'Evreux, mort en
1737, et I'autre de Galloche Louis, n6 a Paris en 1670, mort
en 1761. Apres un sbjour de plusieurs ann6es en Italie, il se
fit connaitre par des ouvrages qui furent parfaitement accueillis et lui valurent un logement au Louvre, une pension
du roi et un fauteuil a l'Acad6mie de peinture (1711), dont
il devint par la suite recteur et chancelier (1754). Les tableaux
de Galloche manquent d'originalite. On y trouve 1'emploi
a peu pr4s constant des 6tudes d'apres les maitres, qu'il avait
rapportees d'ltalie; toutefois le coloris en est bon, la composition sagement ordonnde. Parmi ses euvres on cite : Saint
Paul partant de I.ilet pour Jerusalem (a Notre-Dame de Paris),
et Saint-Nicolas, evZque de . yre que des nautoniers remercient
de les avoir sauves du naufrage, tableau qui 6tait dans 1'6glise
de Saint-Louis du Louvre et qui se trouve aujourd'hui dans
notre Maison-M5ire corridor Saint-Vincent (5)Par ces courtes notes biographiques, on voit que c'6tait
vraiment des peintres de valeur qui avaient Atb pries de retracer la vie de saint Vincent de Paul autour de sontombeau.
En entrant dans l'1glise (5 bis), on trouvait d'abord, dansla nef
(.ct6 de 1'l.vangile) le plus grand des tableaux: 1'Apothiose
de saint Vincent (i.1 pieds sur o1) par le frdre Andre : saint
Vincent en surplis et 6tole, entour4 d'anges, monte an ciel;
en bas, pieusement agenouillis, missionnaires et sccurs de la
Charit6 avec Mile Le Gras en t6te. Au point de vue docurrentaire cette belle composition a droit a une attention sp6ciale ;
vraisemblablement ces diverses figures nous conservent les
portraits des premiers superieurs g&neraux, de Louise de Ma5. Ce tableau de Saint-Nicolas - aujourd'hui & peu pres & la mime
place -- omait I'oratoire provisoire qui servait depais lentrxe des confrxres,
rui de Sevres
en 1817 jusqu'au moinm nt de la benedictiou de la chapelir
e
actuelle (I r Iovtrnbrz

x1827) Cf. Annales 1912 : p. 439 et Vie du P. Etienne.

5 bis. Voir sur I'eglise de Saint-Lazare, l.s Annales 1905, pages 441-451.

PARIS: Eglis S;int-l.azare
(Croquis d'apres le plan Jaillot, 1703)
. MaiUre-autMl.- 2. Saimje
ture dte diudrliss).

'lierge
s.&puf

St-\'ilnrlClt
3. SaiUt-La1rtrt jchiediit (
!pIulturr desdshiwnrislcsj.
4. Saits-Auges jtomlbeu <l'Abelly,t i69tl.
5. Saint-Pierre.
6. Saint-Joseph. -

7. Saint-Denis.

Aet C. Portes donnant sur I'int6rieur de la
maison.
B. Entre pour le public
Saint-Denis]..

.ruedu Faubourg-

D. loitre [interieur lte la
Lazare.

laimon Saint-

PARIS: Eglise Saint-Lazare
(Plan de 'architecte Lefebvre, 6 Venlih:miaire, an V, 27 septembre 1796)
(Archives Vationaues de F-rance : N, Seine, 2i classe, n° 221)
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rillac, peut "tre de Mathurine Gutrin, etc. D'aprcs de Na:lies
iSaint Vincent de i'aul) cette toile se trouvait, en 1b30, rue
Montholon, dans la chapelle qui a pr&c6dd I'actuelle tglise
paroissiale de saint Vincent de Paul. Aujourd'hui ce tableau
se trouve dans l'eglise de Bourg-la-Reine, lamentablement
estropid, dans un cadre trop petit qui a coupe, ou replie par
la moiti4 des personnages.
derriere, et, en fait, supprimr
Le 2 e tableau, c6t6 de I'Evangile, en remontant vers I'autel,
par de Troy co!nne les suivants, et comme eux ayant environ
So pieds sur 8 ou 9, repr6sentait la PrIdication de Saint Vincent
devant la Cour, d'apres 1'inventaire de Lenoir, mais c'est plut6Ct
les Missions des Champs qu'il faut dire, per castella et paeos,
comme explique la gravure de 1737. J'ignore oil cette toile
peut se trouver actuellement. Au presbytdre de Saint-Eustache,
a Paris, se trouve une copie r6duite de ce tableau (hauteur:
'2 5 osur i • 9) de largeur). Sur la droite, saint Vincent en
surplis, debout dans une chaire assez Olevee, barrette en tete,
exhorte une assemblke d'homnmes et de femines de diverses
conditions; a gauche, en face du pr6dicateur, un seigneur
assis dans un fautcuil ; derriere lui son chien couch6 : en dessous
de la chaire, un jeune homme ecrit le discours ; dans le fond
du tableau, I'abside de 1'dglise.
C'est une r6plique r6duite du grand tableau mais non retournd, comme dans la gravure de 1737. De ce chef du moins,
il n'est pas imIpossible que la copie ne soit de Detroy lui.mgme.
Le tableau suivant, dans 1'dglise de Saint-Lazare, a c6t0 du
precedent, n:ontrait : La Mort de Louis XIII assisl par Saint
Vincent ; au pied du lit la reine Anne d'Autriche, le petit
Louis XIV tt son frere.
Le 4 e tableau, egalement par de Troy comme le prec6dent.
representait Le Co:,seil de conscience, presid4 par Anne d'Autriche avec le jeune roi; a droite et a gauche saint Vincent,
le cardinal Mazarin, le chancelier S6guier et Charton, grand
venitencier de Paris. Ces deux dernieres toiles ont disparu.
Deux bonnes copies reduites, faites par un excellent artiste
d'apres les gravures et par consequent retournes, sont aujourd'hui dans le nouveau Saint-Lazare au 95 de la rue de
Sevres; elles y forment le plus bel ornement de la salle des
Pretres, apr&s avoir .t4 conservoes de longues annaes, rue du
Bac, dans la chapelle de la maison-mere des Filles de la Charite. Elles 6taient dans le sanctuaire en 1830 et nous restent de
precieux t6moins des myst6rieuses apparitions de la Vierge
de la Mddaille miraculeuse a la bienheureuse Catherine Labour6.
Dans ces tableaux nous avions cru poss6der les originaux,
mais une dtude plus attentive oblige a conclure le contraire.
Enfin le dernier tableau de ce cut6 et le plus procne de I'antel:
Saint Vincent et les Confrences ecclesias!iques par de Troy.
nous offre sans doute avec le portrait de M. Olier, de Boesuet,
celui de plusieurs autres des 22 6veques choisis parmi les
memnbres de cette illustre Assembide. Malheureusement I'original de cette belle composition a disparu.
En face, de l'autre cot6,c6te de 'Ilpitre,dtait place: saint Vicent,
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aomwi par saint Francois de Sales superieur de la Visiti:ion,
par Jean Restout. Ce tableau heureusemnent a kt conserv6
et se trouve aujourd'hui dans l'Fglise Sainte-Marguerite. a
Paris. L'6veque de Geneve. en rochet, en presence d'une grande
dame, la reine probahlement, presente saint Vincent a sainte
Chantal et i ses religieuses (hauteur: 3m40, largeur: m'7o).
En s'eloignant de I'autel le tableau suivant, aussi par Restout
montrait Saint Vincent Aumrnmier des GolEres, titre que le beau
livre de Lavedan, de I'Acadimie francaise a mis 4 l'ordre
du jour. Malheureusembnt cette toile a 6galement disparu.
Venait ensuite la peinture de Baptiste Feret : Saint Vincent
envoyant ses missiontaires et ses filles de la ChariAd au secours
des soldats blessds. On a reproch6 & ce tableau d'etre un peu
confus et de manquer d'unite... comme un champ de bataille
an milieu de I'action. Bonnart en copiant cette scene, a modifi6
l'attitude de la thte disgracieuseient renvers&e du saint en
pri4re
La signature a Baptiste* en grosses lettres, peut se lire
encore aujourd'hui a 1'6glise Sainte-Marguerite oh l'original
est conserve. C'est peut-6tre la seule toile qui soit signde par
son auteur (hauteur; 3 1 50, largeur: i 7o).
Le tableau suivant, en allant vers la porte de sortie (cotk
Sud, c6t6 de la ville) 4tait la Predication de saint Vincent
4 I'hospice du Nom-de-Jisus, par le frdre Andre. Cette trds
belle toile de 4 m2 0 sur 3 ' 50 , nous montre saint Vincent assis
daas une eglise, Ie siege adoss4 a l'autel, exhortant une assistaace nombreuse intensement recueillie, les honnmes d'un
cot6, les femmes de l'autre autour de Louise de Marillac et
d'une Fille de la Charit6. Au fond, se remarque une bale qui
laisse voir un coin du ciel avec des puages; au-dessus, a la
maniere des Vdnitiens, du Tition entre autres, une balustrade
de pierre s'6tend, oi pour voir et entendre se penchent une dizaine de personnages, dames et seigneurs de la Cour dent un
dcrit les paroles du Saint. La composition est faite avec art,
et le coloris harmonieux. L'original est aujourd'hui 4 SainteMarguerite ; il en existe une copie on rdplique r6duite, retourn6e. done faite d'apr6s la gravure, peut-etre pour 1'Hospice du Nom-de-Jksus ou quelque autre dtablissenment (?)
Cette derniftr toile est aujourd'hui, rue de Sevres, apres avoir
longtemps ornu la chapelle des Filles de la Cbariti, rue du BAc.
oi on a cru ncessaire de faire retoucher la cornette de la seur.
La forme de la cornette ainsi mise a jour indique la date de la
retouche ; 182o-183o. Et on pourrait conjecturer avec vraisemblance I'auteur probable de ce m6fait: IBodem.
Le tableau venant ensuite (3 m7" sur 2 "mo\ rappelle le fameux
Sermon de saint Vincent en favewr des Enlanns-Trouvs : Or
sus, Mesdame,.. C'est une des meilleures compositions de
Louis Galloche, qu'on peut admirer encore dans 1'4glise de
Sainte-Marguerite. Le sourire adrwiratif de Louise de Marillac
et de la •our dit asses le succes de I'orateur. Les enfants-trouvw s
r6unis, peut-ttre dans la chapelle de 1'Ftablissement du faubourg Saint-Antoine, lea garoans d'un c6te, les filles de l'autre
vetues de blanc et de bleu, babillent ensemble, tandis qu'au
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dames bienfaitrices, habillees de noir. les 6paules et ela gorge
couvertes d'un grand col de guipure a la mode au xvnl siecle;
l'une d'elles, la brune, parait representer la chanceli6re d'Aligre
(n6e Elisabeth L'Huillier) d'apr6s M. Marcel Fosseyeux (6).
La composition de Galloche est harmonieuse, le dessin correct,
et le coloris a l'avenant. Le peintre, l66ve de Louis Boullongue,
a 6tC forme a bonne kcole, et il a dtudi6 les grands maitres
italiens. Au presbytere de Saint-Eustache se trouve une copie
reduite de ce tableau, mais faite d'apr6s la gravure, c'est-hdire retourn6e.
Enfin le dernier tableau, proche de la porte, du c6t6 de.la
ville, intitul la Mort de saint Vincent par de Troy.representait
le saint en surplis et 6tole, entour4 de missionnaires, recevant
les derniers sacrements, le 26 septembre i66o, veille de sa mort,
des mains de M. Dehorgny. A le regarder, on croit 1'entendre
soupirer : Veni, Domine Jesu... Credo... In te speravi... Confido.

J'ignore ce qu'est devenu ce tableau. Dans la chapelle de
l'infirmerie du Noviciat des Filles de la Charit6 on en trouve
une copie reduite, lg6rement modifi6e et signe : Bodem
(hauteur: Im35 sur

Imi5

de large). -

Andr6-JosephBodem,

n6 h Paris, vers 1791, 6leve du pdintre Regnault, a expos6
&differents Salons de Paris de 18o8 A 1831. I1 a d6cor6 un grand
nombre d'eglises et de chapelles, tant a Paris qu'en province,
et aux ittats-Unis. Parmi ses oeuvres, on signale entre autres
un Saint Vincent de Paul, a l'h6pital de Compiegneet unautre
a la cathedrale de Mende. A la maison-mere de la rue du Bac,
il y a plusieurs portraits de saint Vincent et de Louise de Marillac copies par lui. II reproduit volontiers nos tableaux de la
Galerie de Saint Vincent. A Saint-Projet de Bordeaux, j'ai vu
entre autres de lui Saint Vincent distribuant les regles aux
premidres saIurs. Dans cette mnme maison, on trouve une imi-

tation du tableau de Galloche, les Enfants-Trouvds.
Aux onze tableaux reproduits par les estampes de 1737.
une autre grande toile vint s'ajouter vers la fin du xvine siecle :
les Miracles de saint Vincent de Paul, par A. Beaufort, peintre

du roi. Ce tableau place dans la nef a gauche, pres de l'orgue
de l'eglise de Saint-Lazare (7) a 4tW grave par N. de Launay,
et a augment4 la s6rie des estampes de la vie du saint fondateur. Les noms des seize miraculbs sont indiquns avec les
pages oh sont racontees les circonstances de leurs gu6risons,
dans la Vie de saint Vincent de Paul, par Collet, t. II (8).
6. Inventaire des objets d'art... de I'Assistance publique A Paris, p. 2.
Cf. Lambeau, 'Hd6ital des Entants Trouws et M. D. Roger, des Frres Precheurs, Monograpkie de I'eglise Sainte-Marguerite.
7. Thierry. Guide des Amateurs et Etrangers d Paris; 1787.
8. Jacques-Antoine Beaufort, peintre d'histoire, n, k Paris en 172t,
mort A Rueil (Seine-et-Oise), le 25juin 1784. En i77z,ildevint membrede
1'Academie. Brutus fut son morceau de reception. 11 exposa an Salon de 1767
A 1783.
Nicolas Delaunay, graveur, ne et mort a Paris (1739-22 mars X792). El've
de L. Lemptreur, il fut agree A 1Academie en 1777, et reiu academicien
en 1780. II exposa au Salon de 1777 A 1791,
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Une autre toile de date et d'auteur inconnus, de dimension
moyenne se trouvait dans la chapelle dite de Saint-Lazare
(a c6t6 et an sud du Maitre-autel), au-dessus de I'autel et de
la chAsse d'argent qui contenait le coips de saint Vincent.
Nous la connaissons par une ancienne grav ure, signee P. Tardieu.
c'est l'apoth&ose qui ser.ble copike, pour ne pas dire d6coupie,
sur le grand tableau du frere Andre : Saint Vincent seul eniouri
d'anges. A en juger par la gravure, ce travail ne valait pas
les autres tableaux.
I1 est une autre composition dont il n'est jamais question
dans les documents, mais qui est venue aussi s'ajouter dans
la sirie de nos grandes gravures sur la Vie de saint Vincent,
c'est la Vision des Globes. Ce sujet a etC Iendu avec des variantes. La grande peinture du xviue siecle qui se trouve aujourd'hui 95, rue de Sevres, le traite le plus completement ;
elle represente la vision, et en donne l'explication : A gauche,
saint Vincent pendant la messe, voit trois globes de grandeurs
diff6rentes s'l6ever vers le ciel ; droite derriere la grille les
religieuses de la Visitation en priere ; dans le haut la Sainte
Trinit6 vers laquelle s'e61ve sainte Chantal, guidte par saint
Francois de Sales (9). Ce tableau viaisemblablement ne remonte guere avant la beatification (1751) on la canonisation
(1767) de sainte Chantal. La gravure la plus r6pandue dans
nos maisons montre saint Vincent a I'autel sur la droite, avec
deux petits anges pour servants; une autre gravure assez semblablepour le reste, rernplace cependant lesanges par deuxclercs.
Une troisieme gravure de grand format (53 cm. de haut sur
32 de large, sans la bordure) que j'ai achet6e jadis 9 Rome
et qui reproduisait probablement quelque tableau de sa canonisation, montre en haut la Sainte Trinit6 ; a mi-chemin
sur la gauche sainte Chantal; derriere elle et un peu plus
bas saint Francois de Sales en barbe pr6sente la nouvelle
sainte a Dieu ; en has sur la droite, devant un degr6 Vincent
en chasuble, les mains etendues, en extase ; un ange derriere
lui. Sous la gravure on lit: a Caietanus Sontini Panoru inv.
etpinxit. Joann. Ottaviani sculp. » et plus bas cette legende:
aSanta Giovanna Francesca Fremiot di Chantal fondatrice
dell'Ordine della Visitazione di S. Maria incontrata da S. Francesco di Sales nella sua salita all'Empireo si presenta a S. Vincenzo de Pauli, che rapito in estasi ne ammira la gloria ad entrambi comune. Sommaro della causa estratto dal Processo Ap... ,
La veille du 14 juillet 1789, la maison de Saint-Lazare fut
pillee, saccagde et faillit etre incendide par une bande de malfaiteurs et de brigands. L'6glise fut le seul endroit 4pargn6.
Mais bient6t, par la loi du 18 aoft 1792., la Congregation de
la Mission, a son tour, fut supprimee et dans les derniers jours
du mois, on vint enlever tous les titres, registres et archives
6chapp6s au pillage. En meme temps, ordre 4tait donn6 aux
9 Reproduction de ce tableau dans la plaquetle sur Saian Vincent
de Paul, par Paul Renaudin, dd. Bloud et Gay. Cf. Bibi NA., Estampes,
Aa 43,

in-folio.
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missionnaires de vider les lieux. Alexandre Lenoir, charge
de rassembler les monuments artistiques, vint & Saint-Lazare,
le 30 aoit 1792, pour faire la recherche des tableaux qui peuvent
etre conserves. Dans un etat gd6nral dress6 plus tard des peintures et autres objets depoe6s provisoirement dans le Musie
de la rue des Petits-Augustins, on trouve en effet, avec d'autres
toiles provenant de Saint-Lazare (io) l'6numuration des onze
tableaux, reproduits par les gravures en 1737 A l'occasion de
la canonisation de saint Vincent de Paul. Cependant le 25 vend6miaire an VII (iy nov. 1798), parmi 17 tableaux de divers
maitres et de divers lieux, transportis au d6p6t de Nesle pour
6tre vendus, figure u la Predicationde saint Fincent de Pauli
par Detroy venant de Saint-Lazare. En fait ce tableau a disparu aujourd'hui (xi)
Apres la Revolution le Gouvernement rendit aux anciens
proprietaires, ou distribua aux 6glises, nonbre des objets
confisques; c'est ainsi qtue la Congregation recouvra quelques-uns de ses tableaux de la vie de saint Vincent. Mals
d'dbord ils furent exposes, au moins en partie, dans 1'6glise
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet
(1802), puis nous furent
rendus (1805) apres notre r6tablissen
ent. M. Brunet ne sachant
oil les placer les cfda provisoiren- ent H tlotre conft6re M. Dubois,
premief cur6 de Sainte-Marguerite, i condition de nous les
rendre lorsque nous aurions une maison a nous et une 6glise
pour les y mettre (1 2)
M. Dubois, par 6crit a M. I tanon, s'obligea i les rendre i
la Congregation, movennant i.ooo on 1.2oo ftancs que les
marguillers de Sainte-Marguerite auraient d6penses pour les
cadres ; mais M. Dubois p:ourut le ii juillet 1817. La Congr6gation ne put prendre possession que le 9 novemnbre suivatit
de sa nouvelle :.a!'son, rue de Sevres, 95, dont la chapelle ne
fut bonite quecle 7r rnovembre 1827 pat I'archeveque de Paris,
Mgr de Qudlen. L asfaire resta en litige... et les tableaux signalds plus haut, aver d'autres encore, de 1'ancien Saint-Lazare,
sont toujours a Sainte-Marguerite.
Pendant le' bombardement de Paris, durant la grande guerre, ils futent drcrocl6s
et mis i I'abri dans les caves du Panthodn (13)
o1.On conutait - litre de 22 tableaux pris par Lenoir, A Saint-Lazare.
xx. Inventaire geneal des richcsses d'Atl id la Frace, t. i, p. to; . z,

p. 251 etc.

et

413.

ttablie legalukment par d6cret dil y Ptaitial,
al XII (27 mai 1804) ; M. Brunlet en at ccoai;nrm suprieur le 30 septetnbtt
10o5 et meurt le 15 septeambre ibo6,
1t. La Congr6gation est

13. M- Dubois aids la Congregatkin rtnaissaite; ila donun l'hospitaliti
a quelques confreres; chez iui fut re(u M. Grappini, premier novice apres
la Revolution ; et il nous a fait un ltgs i:,portant, dont sa bibliothique
qui a servi de premier noyaui (1762 volumn s) de celle du nouveai SaintLazare. Mais tout cela vehalt del'argent personnel de I(. Duiboif et cin
des denier-, de la Fabrique de Sainte-.~Marguerite. Aussi M. Boullangitr,

notre I'routurur gineral, en douinant Fll ihrge an li'gataire. fit-il expr -e
r#serve an snlet des
, tableaut de la Vie di Sainit \iVinnt de Paul, qui nut

etc places dAds l'gglise de Sainte-lMa~lueritj
la Congr6gation

pretend avoir droit

de

par M. Dubols- sur ksquels

propriet#.
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D'autres tableaux de l'acien Saint-Laiare out suivi les
Filles de la CharitY, rue du Bac oh leur maison-mire s'est
transport6e ds 1815. En i.8$3
on les trouve places dans le
sauncuaire,
,o.
ils, deviennent tomoins tres pr6cieux des Apparitnps de la Vierge de la MMdaille miraculeuse, savoir:
du c6tj cqd.
lEvangile pres du bWnc de conmunion, le Conseil
de Co scjeced'apr4s DItroy, et plus pros de I'rutel, la Vision
des Globes.; c6teddelEpitie,en face du precident, la Pridication
an No~s de. Jdsus, d:aprs. frre Andre, et a c6te sans doute,
la Mort de Logis XIII d'apres Detroy (comme on pent le voir
sur les deux peintures par Lectrf, faites peu de temps apres
1830 et conserv4es au Siminaire de la Communautn).
Plus tard, aprds que les travaux de 1849 eurent agrandi
le sanctuaire et ajout6 a la chapelle des bas-c6tes et des tribunes, les a toile de Detroy, le Conseil de Conscience et la
Mort de Lois XIII, furent placdes dans la tribune de I'orgue,
tandis que lee deux autres restrent dans le chceur. Mais un
beau jout, en x9q6, il y a un pen plus de. vingt ans, les c6t6s
dn sanctuaire furent revftus de grandes plaques toutes neuves
de marbre blancet... il fat question de remiser les vieux tableaux
a Clichy. Je fisalors des demarches pour faire rentrer au nouveau
Saint-Lazare ces precienu souvenirs de notre ancienne maisonmere. La Communaute. voyant le prix que nous y attachions,
fut heureuse de nous les remettre. M. Villette les fit restaurer,
et a preseqt iUs ornent notre salle des pretres et la nouvelie
salle qui sert aux reunions des Dames de la Charitd (97, rue
de Sevres)
On remarquera l'intdret que plusieurs de ces tableaux ont
pour 1'tade da portrait de Louise de Marillac et du costume
des Filles de la Charit6, surtout de la forme de la corette
primitive pendant le xvne siecle et la plus grande partie du

XVIU*

side,

Des oate tableaux de 1732, cinq. ont 6t conserv6s, dont
4 se trouvent: a Sainte-Marguerite et le 5e a Bourg-la-Reine ;
les atnres o~t disparu... peut-6tre pas irr6parablement.
An commencement de la derniere guerre, je crois, on un peu
avant, la respect&ble su6rieure de Sainte-Clotilde; Soeur De!aage i'hinfta a aller voir chez M m e la Comtesse Rend de Vibraye, i*s de Blacas, un on plusieurs grands tableaux de cette
galerie &d la Vie de saint Vincent de Paul. tableaux appartenant
lit sar f d MEn de Vibraye. Sur le moment, je ie
pu y afiei et quabz, A quelque temps de Ia, j'en demandai
des nouvefe, ort me rdpondit que les tableaux 6taient partis.
ie na iouvlia que regretter de ne les avoir pas vus... Mais
voici qu* lki
2 juif 1933, M. Ernest Goldschmitt, critique d'art
de C~enage (Danemark), vint faire visite, rue de Sevres,
at
de ies tablea.ix de saint Vincent. Je le vis avec M.
Costs, e il nous appft qui deatx tableaux de Deftoy, Saint
Vincent assistantLouis XIII mourant et Saint Vincent au milieu
des membres des Confirences ecclssiastiques, 6taient pour le
monietit X Dresde thez le prince de Sae. IIs avaient appartenu
a Ia Com;teais deTacas jusqu'& la fin du XIxi siWe, comme
18
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heritages de famille. Ce seraient 1a les originaux au dire de
M. Goldschmitt.
S'il y aeu vente de ces tableaux, il y a eu aussides imitations.
C'est le cas de troistoiles de2m4 5dehaut sur environ im8ode
large, lesquels furent, apr6s 1830, dans netre coll6ge de Montolieu,
et apres sa fenreture, en juillet 1846, vinrent ornerlachapelle de
notre college de Montdidier (dirig6 par les Lazaristes de 1818
h 190 ). Ce sont tiois tableaux se rapportant au bon M. Vincent:
Saint Vincent assistant Louis XIII 4 ses derniers moments,
Saint Vincent aum6nier des Galties et La derniire communion

de sJint Vincent. Ils ne sont guere que des copies, mais tres
supportables, dit l'historien du college de Montdidier. En
1913, ils furent donns a notre confrdre, M. Delaporte, cure
de Folleville qui les d6posa dans son 6glise paroissiale (14) oh
ils sont toujours. Comme on l'a deja vu plus haut, il y eut
d'autres copies .ou repliques r6duites et retournees, d'apres
les gravures, par divers artistes. A la suite de la canonisation
de saint Vincent de Paul, il y eut pour lui une 6closion. un
6panouissement d'admiration et de devotion pratique dont
les circulaires du Sup6rieur general, M. Debras, nous relatent
les details avec complaisance. On cherche a imiter les oeuvres
charitables du nouveau Saint ; on fonde des Filles de la Charite,
a Palerme, en Sicile et meme au Tonkin... On copse aussi les
tableaux de Saint-Lazare que les gravures de 1737 ont fait
connaitre. II se cr6e ainsi une nouvelle serie on galerie des
tableaux de sa vie, d'un format homogene d'environ 2'45 de
hauteur sur Im 75 ou imSo de largeur. Ainsi nous avons actuellet.ent, rue de Snvres, deux toiles d'apres Detroy :
Louis XIII mourant et le Conseil de Conscience qui sont d'un

tres bon peintre, au dire des connaisseurs, notamment de
M. Eugene Langevin dont la competence n'est plus a etablir.
D'un meme et bon peintre aussi semblent- les deux autres
tableaux de la salle des pritres, le petit pdtre Vincent donnant
tout son pecule iun
mendiant, et Vincent esclaoe chantant Ie
Salve Regina devant la mahomitane. Celle-ci est particulibrement
bien rendue. Au 97, dans la nouvelle salle de reunion des Dames
de la Charite, la copie d'apris le frere Andr6, Pridication au
Nom de Jfsus parait etre du meme artiste que le tableau de
la Vision des globes, lequel cependant est moins reussi. Tous
ces tableaux semblent etre des environs de 176o. Certainement
il y en a d'autres provenant surtout des anciens 6tablissements
des missionnaires et des Filles de la Charit6. Pour Saint-Lazare,
les papiers de Lenoir ne font pas mention de ces r6pliques r6duites, mais ils ne parlent pas non plus d'autres tableaux
dont l'existence nous y est connue par d'autres sources.
Avant d'arreter ces notes iconographiques sur les tableaux
faits a l'occasion de la canonisation de saint Vincent, il faut
signaler encore une autre toile tres authentique celle-lk, la
14. Histoire du CoiUgde Montdidier, t. I, p. 113 et t. 2, p. i9.- Noice
de Folleille, par M. Delaporte et communication due a l'amabihte de M.
Ernest Hertault qui attira mon attention sur ces trois compositions, dont
deux par Detroy et une par Restout.
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Pridicatlon de Saint lincent de 1'aul (toile cintree h. : 21"4o,
1. : Im3o) faite en x739, par Jean Restout, pour 1'6glise Notre-

Dame de Versailles oi elle se trouve encore. On sait que les
Lazaristes desservaient les 6glises de Versailles: le Chateau,
Notre-Dame et Saint-Louis. Ce tableau avait k6t expose au
Salon de 1739. A droite, au second plan, dans une chaire assez
elevee, saint Vincent, pench6 en avant, preche. Devant lui,
au premier plan, un seigneur (M. de Gondi, au dire de Le Roi
dans son livre sur Versailles) avec sa femme assis parmi de
nombreux auditeurs, au milieu desquels on remarque, vers
la gauche, Restout, dont la figure est parfaitement reconnaissable. A droite, au premier plan, une femme accroupie,
tenant un enfant.
Le m6me sujet a Wt6 trait6, en 1761, par Hall Noel, beaufrere de Jean Restout, et se trouve 6galement k Versailles,
mais a Saint-Louis, aujourd'hui la cath6drale. Saint Vincent
de Paul priciant(toile cintr6e de 2m6o de haut sur im6o de
large) a Ut6 expos6 au Salon de 1761. Vincent, a droite au
second plan, debout pench6 dans une chaire assez 6lev6e, la
barrette a la main gauche; autour de lui de nombreux assistants
en riches costumes, dans des attitudes diverses. On pourrait
presque indiquer les noms de certains personnages du temps.
Sous la chaire, deux Filles de la charit6 a la cornette amidonnde
(c'est I'6poque de la premiere transformation) ; une sour baisse
modestement la tete et rfl6chit, I'autre leve les yeux vers le
predicateur. Au fond du tableau on reconnait le jubW de 1'6glise
Saint-Atienne-du-Mont, a Paris. En cette m6me chapelle,
dans la paroi du fond: fenetre cintrze, iclair6e par vitrail
avec m6daillon representant Saint Vincent, assis, en surplis,

dtole rouge avec un enjant sur les genoux. -

Noel Hall6, ne
a Paris en 1711 et mort en 1781, avait 6pous6 en 1729 MarieAnne, soeur de Jean Restout; c'est ce qui explique sans doute
l'identit6 du sujet et la parent6 entre les deux tableaux de
Notre-Dame et de Saint-Louis a Versailles. C'est peut-6tre
la meilleure toile, mais ce n'est pas la seule de Noel Hall6 sur
saint Vincent. II avait une sceur religieuse, depuis 1725, a la
Visitation de la rue du Bac (dont I'actuel no 78, occupe partie
de 1'emplacement). II fit pour ce couvent entre autres, trois
tableaux sur saint Vincent de Paul. Saint Vincent donnant
audience, Saint Vincent recevant des religieuseset Saint Vincent

prechant sur les Galkres. Que sont devenues ces toiles ? (15)
I me reste & indiquer l'ceuvre d'un artiste italien, dessinde
en 1837, pour le premier centenaire de la Canonisation, et
offerte par nos confreres de Turin au sup6rieur g6neral JeanBaptiste Nozo. Belle gravure de 40 cm. de haut sur 28 i /2
de large repr6sentant : a droite saint Vincent en houppelande,
debout sur les marches d'une chapelle, benissant quatre missionnaires agenouills, dont un plus vieux et barbu avec, a
15. Invenlaire gintral des Rickesses dArt dela France: iglises Notre-Dame
et Saint-Louis I Versailles. - Gallet : Eglise Saint-Louis de Versailes- Le Roi: Versailes. - O. Estournet; La famille des Hall, p. 139. - Charles
Duplomb ; Rue du Bac.
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c6t6 de lui, par terre, le bAton de voyage, le mantean et le
fameux chapeau & I'immense bordure. A gauche on entrevoit
une salle d'h6pitaI avec trois Filles de la Charit6 s'empressant
aupres de malades couch6s. En haut, an miliei d'angeotA,
le Saint-Esprit, sous forme de colombe; et l'inscription:
Caritas Christi urget nos. An bas du tableau la suscription:
Philippus Fertari inv. et delin. - Ano Cmianoiatiomis ce*ten Joseph Mocketti incidit et plus bas : In honorem S. Vincentii
a Paulo, Congregationus Missionis et Puellaum charitalit
Fundatoris, loanni Baptistae Nozo, earumdem Congregdlionumii
Superiori Generali, sacerdoles Con gis Missionis dowits Taorinensis D. D. D.
Jean PARRANG
Cuvry-Paris, janvier-mars 1937.

DOCUMENTS
Donation Mre Louis Abelly aux piestres de la Mision

St-Lazare. (9 aoAt 1679)
Fut present Illustrissime et R6v6rendissime Mie Louis
Abelly ancien evesque de Rhodez dem[eurant] en la .inison
de sainct Lazarre lez Paris, lequel volontaireme[nt] a recothni
et confess6 avoir donn6 et donne par ces pntes par donnaon
irrevocable et entre vifs aux prestres de la Mission
establ]
en lad. maison de St Lazarre,stipullant par M i Edme Jolly
prestre sup6rieur gflal de la Congregation de lad. Mision
et M" Ren6 Thieulini, Louis Langlois, Pierre (abel, Aintfioine
Maillard, Claude de la Salle et Francois Obry toiin prestres
de lad. Congregation de lad. maison St Lazarre asseibls
en la salle dud. lieu oi ils ont coustume de traicter de re[urs]
affaires pour f[ai]re et passer ce qui ensuit a ce pfit et ace~ptait
pour lad. iaison de St Lazarte successe[urs] et ayant cause
la somme de quatre mil livres quA led. eigneur Eves'qu A
pntement fourni compte et delivrL
auxd. prestres de St
en 1a psce des no[tair]es . soubsign]s en, louis dt louis
d'argent et au[tr]e monnoye Ie tout bon et dyant coUrt, dopt
iusse contentenit pour icelle somme de quatre mil livreS demeurer et appartenir en pleine propriet6 a lad. mnaison de St
Iazarre ses siuccesseurs et ayant cause et en disoser codimi
les auttr]es biens revenus d'icelle, cette donation fricte.OUr
estre par led. seigneur evesque participant ali E pries et
bonnes couvres qui se font journellement en lad. maison de
St Lazaire et outre pour ce que telle est .savo~dbto eic re a
la charge que lesd. sieums prestres de lad. maison de St Lazarre

et successeurs seront tenus et s'obligent de bailler et payer
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par chacun an a Jacques Herv6 homme de chawbre dud.
seigne[ur) evesque deux cent livres de rente, sa vie durant
a commencer de ce jour d'huy dont la premiere ann6e de
payeme[nt}sefera etecherradans un an d'huy etainsy continuer
le payemeni] desd. deux cens livres de rente et pension viag6re pendant la vie dud. Herv6, le deceds duquel arrivant.
lad. rente et pension viag&re demeurera exteincte et admortie
et lesd. sieurs de la Mission de Sainct Lazarre quictes et liberez d'icelle et de laq[ue]lle rente viagere dt deux cens livres
led. seigneur a ceste fin faict en tant que besoing est ou seroit
aussi donna6a aud. Herv6 ce acceptant en considerafti]on
et reconnaissance des bons et agriables services q[u'i]l luy a
rendus et espere qu'il luy continuera cy apres dont led. Herv6
a remerci6 et remercie led. seign[eur] Evesq(ue] et en outre
s'obligent lesd. s[ieu]rs de la Mission de faire dire dans 1'6glise
St Lazarre deux messes par chacune sepmaine a perpetuit&
- spavoir I'une le samedy I'honneur de la Vierge et I'autre
le miardy enl'honneur des Saints Anges Par ainsy... promettant
... obligeant.. renoncant...
Faict et pass6 a Paris en la salle de lad. maison de Sainct
Lazarre 'ran mil six cens soixante dix neuf le neufe jour d'aoust
apres midy. Et ont sign6
Louis ABELLY, anc. ev. Rods
L. LANCLOIS
THIEULIN
CAgI.
JqI.Y
de la SALLE
MAILLARD
HERV#

OBRY
Lu SEC.

uDF LAUxNY

MUNxIER

Archives nationals de- France:
Minutier Central, Etude LXVI, Liasse 228.
N. B. Voir sur Abelly, Annales, 1905 pages 425-429.

Titre sacerdotal de Alexis de Mauroy
Y. P. - Cet acle n'est ici pblii que comme simple spicimen
des titrps d'prdinatiorn ie adis. Alexis de Mauroy ne d Paris,
paroisse Saijt-Germain-l'Auxerrois,Ie 18 fuillet 1656, refu au
siminair, de Saint-Lazare le 4 octore 1677, y a fail les vaux
le 5 octobre x679. Cur. et superieur des Invalides de 0688 4
r6 9 1... Admnis d la Trappe de Sept-Ponds, y fail profession
le 29 juillet 1694.

Fut present Alexis de Mauroy escuyer fils de deffunt M[essi]re
S6rapnin de Mauroy chevalier baron de Germigny con[seUl]er
du Roy ordinaire en son Conseil d'Etat et intendant des finances
et de dame Ma.ie Fardoil sion espouse ses pre et m&re, aAg6
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de vingt quatre ans neuf mois emancip6 d'aAge proc6dant
soubs l'autorit6 de Me Pierre du Buha avocat en Parlement
son curateur aux causes demeurant en la maison de la Mission
de Saint Lazarre au fauxbourg Saint Laurent lequel pour luy
donner moyen d'estre promeu aux ordres sacrez oil il espere
d'estre admis en bref il a en la pr6sence [et du consentement]
(barri) dud. Sieur du Buha son curateur demeurant rue du
Batoir paroisse St Cosme en qualit6 d'h6ritier de d6funte
dame sa mere dbnstitud ses actions et hypoth4q[ues] [su]r la
dite terre de Germigny scise en Berry et autres biens de la
succession dud. d6ffunt sieur son pere au moyen de la renonciation qu'il a faicte a sa succession, lesquels droits successifs
se montent pour sa part a plus de cent mil livres et pour satisfaire l'ordonnance ledit Sieur de Maurov a cr6 et constitt4
sur lesd.,cent cinquante livres de rente annuelle sa vie durant
a commancer du jour qu'il sera promeu auxdits ordres sacrez
pour luy tenir lieu de tiltre sacerdotal au paiement de laquelle
rente viagere ledit sieur de Mauroy a oblig6 sp6ciallement
ladite terre et seigneurie de Germigny pour ce qui luy en appartient comme cr6ancier de la succession dud.sieur son pare,
consentant qu'en cas de vente d'icelle ou autres biens de ladite
succession il en soit employ6 des deniers qui en proviendront
appartenant audit s[ieur] de Mauroy la somme de trois mil
livres en fond produisant cent cinquante livres de rente qui
sera specialement affecti aud. tiltre sans pouvoir par luy en
disposer pendant qu'il aura lesd. ordres sacrez a moins que
d'estre pourveu de ben6fice. A cefaire estoyent presensmessire
Nicolas Fardoil con[seill]er du Roy en sa Cour des Aydes dem[eurant] rue de Torigny, paroisse St Gervais, M[essi]re
Testu abb6 commandratai]re de l'abbaye de FontaineJean et m[essi]re Testu controlleur g6neral de la maison de
S[on] A[ltesse] R[oyale] Monsieur frere unique du Roy duc
d'Orl6ans, demeurans ensemble rue
. Lesquels ont
certyfi6 et attest6 a tous qu'il appartiendra que led. sieur du
Mauroy est creancier de la succession dud. d6flunt sieur son
pdre de la somme de cent mil livres, qu'il a droit sur tous les
biens de ladite succession comme il est 6nonc6 cy dessus et
pour l'ex6cu[ti]on des pr6sentes le dit sieur du Mauroy a fait
eslection de dom[ici]lle en la maison dud[it] sieur dii Buha
son curateur cy devant desclar6 auq[ue]l lieu... nonobs[tant]...
promfettant]... obligeant... Le tout faict et pass6 a Paris es
maisons des parties sus dcclar6es 'an mil six cens quatre
vingt ung le vingt huict eme jour de avril avant midy et ont sign6

J.

Alexis de MAUROY
FARDOIL
TESTU, abbe de Fontaine Jean TESTU P. du BUHA
Le CI.ERC

GILLES

Archives nationales de France : Minutier central,
Etude LXVI,liasse 238. (28 avril 1681)
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Testament de M. Edme Jolly (x6 mars 1697)
Au mandement et r6quisitoire de v6nerable et discrette
personne Mr Edme Jolly, prestre, sup6rieur g6n6ral de la
Congregation de la Mission, les notaires au Ch[ate]let de Paris
soussignez se sont transportez en la maison de St Lazare faubourg St Laurent oi il est dem[eurant] oi cstant l'auraient
trouv6 au lit gisant, malade de corps, en une chambre au
premier estage du corps de logis qui fait face en entrant dans
ladite maison au-dessus du principal degri et ayant veue sur
le parterre du cost6 de la nouvelle France touttefois sain d'esprit
m6moire et entendem[fnt), comme il est apparn auxd[its
notaires soubs[signez] par ses discours gestes et maintien,
lequel dans la veue de la mort leur auroit dit qu'il d6siroit
faire quelque disposition en faveur de sa niece es p[rrse]ntes
nomm4e qu'il leur a par forme de disposition testamentaire
dict6 et nomm6 comme il ensuit. D6clare ledlit] sieur Jolly,
qu'il y a longtemps qu'il a promis a Louise Jolly sa petite
niepce demeurante presentem!ent] en la maison de la Propagation de la foy en la ville de Caen de luy donner cinquante
livres de rente viag&re pour l'avder de subsister attendu sa
pauvrettd et pour effectuer sadlitelpromesse a dit et d6clare
qu'il luy donne et ~1gue cinquante livres de rente et pension
viag&re qui commenceront a avoir cours du jour du deceds
dud(it) s(ieur) Jolly payable de quartier en quartier B prendre
generallem(ent) sur tous ses biens et spkciallem(ent) sur deux
cens livres de rente a luy constituez sur les aydes et gabelles.
Ce fut ainsy fait dict6 et nomm6 par led(it) Sieur Jolly
auxd(its) notaires, puis a luy par l'un d'eux l'aut(re) present
leu et releu qu'il a dit avoir bien entendu en sa presence, et
d6clare qu'il ne nomme aucun ex6cut(eur) et qu'il se raporte
& ses h6ritiers de l'ex6cution de la presente disposition. A
Paris-en lad(ite) maison de St Lazare en lad(ite)- chambre
devant d6sign6e. L'an mil six cent quatre vingt dix sept le
vingt sixiesme jour de mars sur les trois heures de relevde et
a d6clare ne pouvoir quand k present escrire ny signer a cause
de sa grande d6bilit6 et faiblesse caus6e par sa maladie, de
ce interpellB suiv(an)t l'ord(onnan)ce.
DUPUIS

BOUTET

Archives nationales de France: Minutier Central, ]tude
LXVI, Liasse 286.

Dep6t de Testament du coadjuteur Pierre Chollier,
12 novembre 1713
Aujourd'huy est comparu par dFevant] les Confseill]ers du
Roy, no[tai]res au Ch[Atellet de Paris soussignez M. Estienne
Boulay de la Congregation de la Mission demfeurant] a Paris
en la maison de St Lazare leq[uell a apportk h Boutet 1'un
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des nottai]res soussignez un paquet non cachet6 sur l'cnveloppe duq[ue]l est 6crit (]e soussiged certifie que ie n'ay escrit
et signi ce mien testam(ent) olographe que pour esire execute
suiv(ant) et conformim(ent) d la volontd de Monsieur le Supirieur gdnfral de la Congregation de la Mission d qui je dois
oblissance- Fait d St Lazare le 23 jan(vi)er 1713- Sign6: P.
Chollier.) dans laquelle enveloppe s'est eflectivem(ent) trouvi
un testam(ent) olographe sur une feuille de moyen papier,
non timbre que led. S. Boulay a dit estre ecrit et sign6 dud(it)
frere Pierre Chollier, commenant sur le premier feuillet recto
par ces mots.: Au nom du Pire et du Fils et du S. Esprit qui
sont trois personnes et un seul Dieu) finissant au bas de lad[itel
page par les mots (du peu qui me reste de sa succession qui
est une rente), continuant sur le verso dud(it) premier feuillet
par ces mots (constituee par M. lesMarquis dui Tremblay)
et enfin led(it) testam(ent) finissant environ les deux tiers
du second feuillet recto par ces mots. (Je I'ay signe en lad(ire
maison de St Lazare lez Paris le 23 jan(vi)er 1713, jeste dut
grand St Jean I'aumOnier-) Sign6 : PierreChollier avec paraphe,
leq(uel) testam(ent) estant dans lad(ite) enveloppe non cachept6e led. frere Boulay comparant a declar6 luy avoir esti
mis en mains le jourd'hui par M. Noiret, prestre, secr6taire
de M. le Sup6rieur g6neral, qui luy a dit I'avoir trouve dans le
led(it)
tiroir de la table qui est dans la chambre ou est d.ced•
fr6re Pierre Chollier le ... du present mois et A led(it) frere
Boullay requis led(it) Boutet de joindre et annexer A cesd.
pr6sentes led(it) testament et I'enveloppe d'iceluy pour estre
mis au rang de ses minuttes de ce jour et luy en estre d6llivr6
et a qui il appartiendra touttes exp6ditions necessaires ce
qui luy a est6 octroy6 apres qu'il eut paraph6 ne uarientur
lesd(it) testam(ent) et enveloppe en presence des no(tai)res
soussignez.- Promettant, obligeant- Ren(on-ant).Fait et passe
& Paris en 1'estude dud(it) Boutet no(tai)re 1'an mil sept cent
Et ont signd
treize le onze novembre avant midy.
BOULLAY
BourFF

MAULTROT

Rayv

en I'acte cy dessus neuf mots conmme nuls.

Testament du frdre Pierre Cholier
Je soussignA certifie que je n'ay escrit et signe ce mien testam(ent) olographe que pour estre execute suivant et conform6ment A la volont6 de Monsieur le Sup6rieur g6n6ral de
la Cong o0 de la Mission A qui je dois ob6issance.- Fait A St
Lazare lez Paris ce 23 janvier 1713. P. Chollier
Indigne frere coadjuteur de la Cong em de la Mission
Paraphisuivant etdaudss (ous) de 1'acle dapport passi des (ant) tes
no (ti) res soussignez aujourd'huy douze novembre mil sept cm• treit
BOULLAY

AAULTROT

BOUTET

-
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Au nom du LPre et du Fils et du Saint Esprit qui sont trois
personnes et un seul Dieu que j'adore et ayme de tout mon
cceur, de toute mon ame et de toutes mes forces.
Ayant fait et escrit le testament de mon nmele 5 may jour
de la glorieuse Ascension du fils de Dieu au Ciel. I'an 17or,
pour mettre ordre A mon spirituel, aujourd'hty que je me trouve
languissant et infirme, quoyque sans fiebvre, j'ay crd etre
oblig6 de mettre ordre au peu de temporel qui mereste, ayant
dds I'annde 1674 renonc6 par devant notaire, A ce que je pouvois
pr6tendre dans les successions de mes pere et mere, en faveur
de mes trois sceurs avec la permission de feu M r Jolly, mon
Sup.gnul lequel en 1681 voulut que je retinsse la septiesme
partie qui m'appartenait en la succession de feu Mr Jean Bourgoin mon oncle, vivant conseiller et secretaire de la chambre
du Roy, qui mourut subitemfent] la nuit du to au I janvier
de lad[ito] annie i68r, sans quoi il aurait fait du bien A la paroisse de St Symphorien d'Unyenville lieu de sa naissance an
diocese de Troves qu'il aimait veritablem(ent), pour suppl6er
a son d6faut, et suivre ses intentions autant que je les puis
conjecturer, je dois disposer co(mm)e je fais par ces pr6sentes.
que je fais co(mm)e mon testament olographe, du peu qui
me reste de sa succession qui est une rente [fin du reto] constitu6e par M. le Marquis du T[r]emblay par contrat du 29
juillet 169o, de la somme annuelle de vingt huit livres, onze
sols, cinq deniers, au principal de cinq cens soixante onze livres

huit sols sept deniers, de laquelle rente, il doit d'6chen les
ann6es,i71i et I712 montant A la somme de cinquante sept
r
livres deux sols dix deniers- De sorte que mondit S le marquis
me doit tant en principal qu'ar[r]6rages jusques au ier du
pr6sent mois de janvier 1713 la so[mm]e de six cens vingt huit
livres dix sols cinq deniers, consid6rant ce qui pourrait etre
e
plus utile au bien sp[irit]uel de la d parroisse d'Unyenville j'ay
cru que c'estait d'appliquer lesdites 628 livres o1s(ols) 5 d[eniers]
A y fonder une mission de dix ans en dix ans ou de douze ans
en douze ans, an choix de Monsieur le Sup.gnil de nkot)re
oa
pro tem/ore. C'est pourquot je 1lgue et donne par cesCong
dites prfsente[s] lad(ite) somme de 6281 to s. 5 d. et tous les
arr6rages qui pourront estre deus A ma mort A la pr6sente
maison de St Lazare pour faire satisfaire A lad(ite) mission
de fondation et si lad(ite) maison refusoit d'accepter ce legz.
je luy substitue la maison de la Mission de Troyes ; et si celle
cy refusoit aussy de I'accepter, je luy substitue celle de Dijon
du diocese de Langres, lad(ite) paroisse d'Unyenville estant
scitu6e sur la liziere dudit diocese de Langres du c6t6 de Jocourt,
dernire paroisse du meme diocese joignant Dolancourt derniere
parroisse du diocese de Troyesa unepetitelieue, decelled'Unyenville laquelle n'estant compos6e que d'environ deux cens
communians, ii y a lieu de croire que la prdsente fonda(ti)on
ne sera A charge ny onireuse A celle desdites trois maisons
qui voudra I'accepter. Je desire qu'au temps que se fera lad(it)e
mission fondee on v c6l6bre trois messes de Requiem une pour
le repos de 'Amne de mondit oncle [fin du verso] la seconde
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pour le repos de: Ia mienne, et Ia33pour le repos de celles demes
pore et 'mee et parens trkpassey et qu'on recomnande une
fois aux prieres des habitants. de lad~ite) parroiSse. Ia
fan'ille dudit Mr Jean Bourgoin qu'on &.itregarder comine
fdndaOeur de Ia prtsente mission qw Vsx* A perpftuitO uqpe
so~urce feconde di b 4dzictiops)5 S itiqelles
la4(nt)e parrobsse d'Upynvile ei sur les voisines qui p-ouIont y concourir.
t3 pase que le preas de temps ep teqp S4ts bjlletU dii )tteries avec les (leues peimissioxs, s'i arrive
apr-s
4u xn mart
ii iva'"heoye quelq1,es bans lots, je6les l gue et donne 4 Von"sie!r le Sup(grieu) gtnx*r1 de laiCng' de 1a Missuio pour en
Sppsso
So~lagem (ent)
'a
deli*panvK
daint1 FlornpagnIw
es Dames de 4 CharintL de Pads Orend li
2
En
de
quo3-- aprds avoir le4 et relej 1 plent I test,I IIenP de ma
derni~re volont6. doxt mon4i. sieur sup. general est seul
excuteijr, Je 1a&y signh eA ladjlte) maisofi 4e St"' z
Ure
Iz
P~ais ce vipgt trjosi~me jlur de jinviter ipil sept 4nt tieifp
$iintJeanp I'ap n I'e~r
f~ij 4u grd
EThere CWZLIFrri
Inoigpe frfe zo djutegr de Ia Congreitio de Ia MissjI p
ParaC4
(*asqres

sviiuOW* d u 4d*ty dg Caede dCaPPW Passi dcr(qmt) kes gososigo cf i*u*!ku4y dou-e "wveae ptý sefpt cessntciie.
BOVLLAY

MAPL-rit

BoUTs?

Archives naliotnlaks de Fraiwe:

M)4xptier ceptral, #tude LXVI. Lasse 336

Certi~fcat §UF I'61pin de 74. J.3 xi4Fr~y

r'ir 36

Aujourd'buy sout coinpamu devant les Copsedrrs dcu Roy
nptaires aChACt~et de Patis soussiguoxn uessire Gilbert Noiwt.
assistant de Ia. maison de St Lazare, P~asju Lo*pyý, Edmp
Thikault, Jean Richon, Jean-Baptiste Jamen, Gqiflawpe Martinenego, Ren6 Rogou, -Viacent Lamuy, Arojpe Saul er, Aim- 6
G.os. GC4d
Ilaudin, Jean Gilbert, Gqjllaumge Ris'sedle
Mathieu Brescbet, Jean Clergo, Claude Jean R4.n4,
jopes4i
Baret. Vyvs Le Gump Marc Gandon, Jacqoes Gaborit. Charles.
Uarie Gabrel PNirier DubPurg. et* Anttie LevaSseur, tons
pmstres 4e Ia Coiigrfgatiaoa de Ia MWissio de Ia m ason de SAintLazare lez PaiS y desumeumwt paroisse Saixif-Laurept; lesquels
out Certitiket atteetki tous quil app irtieudri quo essir Joan
Couty a 0t6 ln. supkrieur g6akralde lad(ite) ~ongrgaaou pr
dfitration bAiute pnladite maison do U*int L=zarel4e ue
4p
p rticqierde
.
prisent moi etqujea cette quali* itest Su ri'
los
. _ e eOrirpteute
de Saipt Lawgre et a &rojto
landite -iswp
sPopUes apPartenaUte~ kditeznaison
i
de Saint Larc et sp4cialenent tojzs lWs Orr6grs deS rente$ sur lh6tel de ville do Paris et

-
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memie les principaux des rentes tant sur les aides et gabelles,
tailles que sur les particuliers et communaut6z en cas de remtouTtement des dites rentes; comme aussi toutes les ordonnance srt le trisor roial et g6neralement toutes les soihmes
qui Peuivent estre dies & lad(ite) maison de quelque nature et
qualit6 qu'elles puissent otre dont les dbiteuts seront bien et
valablement ddchargez sur les quittances dudit sieur Couty
Dont pt de ce que dessus lesd(its) Sieurscomparans ontrequis
acte anu notaires soussignez qui leur oat octroies presentes
faites at pass6es .Paris en lad(ite) maison de Saint.Lazre
I'an mil sept cent trente six le dix septieme jour de mars apres
midi et ont signs.
G. MARTINENGO
NOIRET
N.
RICHON
M. LOUVEL
, Edme THInAUXLT
LAMY
RpGON
GROS
JAxMNS
GIBieRT
DApDIN
J. GApolTr
BRESCaHET RANCE BArET
AULNIWER
tLERGE
Y. Le GUEN
Du BOURG
M. GANDON
LEVASSEUR
BOISSERIE
Touvxors
ROBINEU

Archives nationaes de France :

Minutier central, Itude LXVI, Liasse 427.

BIrLIOG APHIE
REVUE DES REVUES
BABYLONIACA. -

Tome XVI, pages 155-.08. -

Charles-F.

Jean: Quelques divisits du palthIlo suiito-ccadiek

sous les

dynasties d'lsin-Larsa, 2186-1925.
REVUA

D'HISTOIRE DES MISSloNS. -

Dcembre i936..--

Aristide Chatelet : La Mission Leazriste e Perse, pages 573-586.
Divus T.ottAs. -

Septemhtie-Dbcembre 1936. -

Gatan

Perfel4A : fI decetb di EAgeido IV pio Armenis, rel42ivo a S4Rtossi: L'XI Congresso *i6arid
- Ariedeb
tdeaoV'dikt.
crai~eito
di filosofia.
Janvier 1q37. - Amedeo Itossi: II ai Coisgresso omistico
intVrarioWnale

23-28

"11. I96,. Rome.

L'tcIno DB tA MAISON-MURE DES FILLES DE LA CIARItE DE

sAINT *iTC••rT

DE PAUL.

-

Jaavier 1937. -

La visite canoWttie

pa le T. If. Ptr Souvay. - La Fills dk l ChA•i 4ia hape•dl :
, pat la T. H. M&re Chaplain.-- Nos (Efurs :
le maintisen trgie~l
Mouvements specialists: La J. E. C. F. [Jeunesse 6tudiante
catholique feminitme. - Les aiteiers professiomwels our imternes
we exotehe.
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Fevricr. - .Amnuur ct intdlligence du pauvre dans les hospices
de vieillards, incurables et aliens, par la T. H. M. Chaplain. la chapelle : Chants et prieres, par la
La Fille de la Chariti
T. H. M. Chaplain. - La collaborationdans les auvres sociales :
Comment organiser ut
(Euvres d'hygisne et d'assistance. atelier professionnel.
La Providence, par le R. P. IEmile Cazot. - La
Mars. Fille de la Chariti au r6fectoire, par la T. H. M. Chaplain. La Collaborationdans les auvres : Collaborationavec le clergi. La sceur des pauvres dans son office. - L'organisationdes loisirs.
LES MISSIONS DES LAZARISTES ET DES FILLES DE LA CHARITF

Janvier 1937. - Premiereexp- .
Les
dition apostolique, par Frangois Faucheux. - Liban. icoles de village des Filles de la Charite, par soeur Petit. Congo Beige : A la recherche de I'avion, par Gerard Linclau.
DES PROVINCES DE FRANCE. -

Chine, Tientsin: Un sermon fructueux, par
FEvrier. Joseph Comet. - Congo beige: Le soldat noir et la vie chritienne, par Joseph Esser. - Madagascar: Jubile de M. Joseph
Leclerc, par Camille Chilouet.
BULLETIN DES DAMES DE LA CHARITA DE SAINT VINCENT DE

PAUL. - Janvier 1937. NO 4. - Saint Vincent de Paul, fondateur
des Dames de la Charit. - Les auvres des prisons,par J. B. Piet.
Union
- Allocution de Mgr Beaussart, 15 d6cembre 1936. des institutions privies de protection de la santa publique et
Cinquante ans de
d'ambiance sociale, par Pierre Willemin. charitM catholique d New-i ork (1883-1933), par Teresa O'Donohue.
LES MISSIONS CATHOLIQUES. Janvier et fivrier 1937,
noa 3.259, 3.261 et 3.262 : Croyances et pratiques rituelles des
Vizos, par Ambroise Engelvin.
Turin:
ANNALI DELLA MISSIONE. Decembre 1936. Steur Catherine Bauchiero. - Abyssinie : Lettres de M. Piccoli,
23 octobre 1936; M. Peparaio,3 nov.; M. Bechis, 25 nov. Iran: Lettre de Mgr Alcide Marina, d M. Paladini, 24 aoft,
4 sept. 1936. - Palestine : Les Bidouins et la Bible, par sceur
E. Corsi. - Tripoli: Un peu d'histoire, par soeur E. Corsi.
ANALES DE LA CONGREGACION DE LA MISION Y DE LAS HI AS

DE LA CARIDAD. - Janvier-f6vrier 1937. - Madrid: Les premieres martyres, par Eugene Escribano. - S6ville : Souvenirs
des 1 8 -19-20 juillet 1936, par Narcisse Arnaiz. Murcie :
Expulsion des Filles de la Charite (Asile provincial des ali6n6s),
par sceur Joseph Varon. - Alcorisa : Journal de mes piregrinations d Saragosse, 28 juillet, par Pierre Camara.
ANNALEZ DEI CONGREGATION DER MISSION UND

HERZIGEN SCHWESTERN. -

1936 no 4. -

DER BARM-

Les prtres de la
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mission : Les exercices des Ordinands. - Saint Vincent de Paul
et son auvre appriciis par les hommes d'elite. - Les Clercs de
Graz en visite d I'abbaye de Seckau. Une visite d Smyrne et
Ephkse, par M. Pruszinsky. - Les Filles de la Charite en Autriche (suite et fin). - Jerusalem : Extraits de lettres, de M. Kerls.
- Chine : Le vicariatde Chengtingfu. par M. Thomas Ceska. Dibuts de mission 4 Kaokiatschoanget Su-k'iao, par M. Adolphe
Vavruska. - Appendices : Aide fourni au ministire sacerdotal
par les saurs enseignantes, par M. L6opold Wagner. - Un congris de pridicationc Vienne, par M. Louis Suchy. - Une nocvelle /orme de ministireauprisde la jeunesse, par M. Louis Suchy.
MISSIONI

ESTERE

VINCENZIANE.

D6cembre

-

1936:

De

Gines d Changhai, sur le Conte Rosso, par M. Archetto (suite,
en janv. 1937). - Ithiopie : Flore et faune, par Joseph Baeteman.
Une statue de la Vierge, envoyie par les
Janvier 1937. Enfants de Marie de Turin d Hibo, sur la tombe du Vienrable
de Jacobis.
Visite du vicariat de Kian, par M. Garlando. Fevrier. Portrait physique el moral des Abyssins, par Joseph Baetemran.
Novembre 1936.

BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN. -

Decembre. - M. Jean Victor Varlan. - Notes sur I'avangie
lisation du Tcheli et de la Tartarieaux XVIIe et XVIII siicle,
par P. Bornet, S. J.
Le nouveau prisident de la Commission
Janvier 1937. synodale de Pikin: M. Rent Flament. C. M. - Notes sur I'origine de quelques chritientisdu Tcheli et de la Tartarieaux XVIIe
e
et XVIII sikcles, par P. Bornet (suite, en f6vrier). - Fernand
Mendez Pinto, mort en 1563, et le rMcit de ses voyages aventureux,
par A. B. Duvigneau, C. M.
F6vrier. - Lettre de S. E. le Deilgud Apostolique de Chine,
sur les cuvres midicales (25 dkcembre 1936). - Ouvrage inidit
du P. Rho, S. J. (1624-1638) : Du jeune et de la mortification,
Mdit6 par M. Humbert Verhaeren, C. M.
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO.

-

Novembre-d6cembre

1936. - Notes biographiquessur Sa Grandeur Mgr Paul-Marie
Reynaud, Vicaire apostolique de Ning-Po (1854-1926), par
Un champ de bataille : le
M. Nestor Boucherie : Ch. XX. Les progras de l'evangilisation au
Ch. XXI. M•a-lou. Tcha-Kiang, de I9oo d 1905.
Janvier-f6vrier 1937.-Ch. XXI.-Les progres de l'ivangeli1905 (suite). - Ch. XXII. oo
sation au Tchd-Kiang de 190
Le troisiime voyage de Mgr Reynaud en France (1905). Ch. XXIII. - La Mission du TchAkiang apris le retour de Algr
Reynaud jusqu'd la fin de 1906.
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516 -

1936, n° 6 Roosevelt et la fanmile de

Gondi. L'Esprit des Con/frences de Saint-Viscent de Paul.
SINT

VINCENTIUS

A PAULO.

-

Septembre

1936. -

Mgr

Geurts et ses cinquante ass de s*jour es Ckine. - Corneile van
a a Br6sil, par Guillaume
Hal : In Memoriam. - Trente-cinq as
Vaessen (suite)
Novembre. - L'Ex-Voto d'Alphonse Ratisbonne. - Chire :
Une excursion, par J. Coonen. - Avoir I'iil, ar H. Aleis. Java: Pose de la premire piere d'une dglise a PoKsarang. Bresil: Travail de pionsier su te Rio Tocatins. - Joseph Hermans. In memoriam. - Trente-cinq ans au Brisil,par Guillaume
Vaessen (suite).
Janvier 1937. - Ceux qui sont tombes [Lazaristes massacres
en Espagnel. - Chine : Les gardians de l'ordre dams us village
chinois, par Nicolas Roosen. - Torchon et maladie d'yeus e$
Chine. - Java : Scoutisme d Kediri.- Jean Vonkes.- M. Guillaume Meuffels, aumpnier des Catholiques hollandais de Pdris,
dcorl. - Trente-cinq ass au Brsil, par Guillaui.e Vaessen
(suite).

LIVRES
Louis DEPLANQUE.

Saint Vincent de Paul, sas

'emprise chritienne.Paris Bloud et Gay, 936, 506 pages
(16x25 cm.).
Louis DgPLANQUE. Saint Vincent de Paul et Sainte

Louise de Marillac: lewrs delaios d'apres kir Correspondance. Paris Bloud et Gay, 1936, 80 pages.
Sur cete thse en Sorbonne, d 3o janvier 1937, voir flus
haut, pages336-34, et voici ce qu'en icri Paiu Renaudin,
dans la Vie Catholique du i 3 idurier 1937
M. I'abb Diplasque, (jadis) professeur au Grand Snminaire
d'Ainien, vient de soutenir ei Sorbonne uine tse

d'iipwrlai

e.

sous te tiir : Sifit Vincent de Paul sous 1'effiprise chrie.ne
Essai de systmmatisation de la psychologie relig~euse de M. Vi
cent, d'pis les adsiirables documents qtýe sot i taorespo6ndi
lt
,
et les Entretiens au* Pritrs di la Missioi et aux Files
, fera
i
de la Chariti.. La sLance /ut brillaste. ta~1li de pensi
d'ilocution du candidal; sympathie avertie du jury. MM:. De(rela 'arsiv
lacroix, Strowshi et Baruzzi, qti surent donemt
pas toujours) de fampleur, comme de la cordialidt, au debad.
Point de ces chicanes de ditail qui n'intdressen guire I'auiltoire.
Une belle journe pour les Lettres chriliennes.

-- 517 Je veux m'associer ici d tous les hommages juskement rendus
4 la solidia da travail de M. Diple!aie. Sur ta doctrine, Foraison
les uer*s., les mtlhodes spirituetes de Vincent de Paul, du comptelf
du difmitil : les mimes mots viensent sous la plume que pour
Is grag de Vie de M. Coste. Mme effacement assai, plus radical
encore, de I'icrivain devant son sujet aucus dsir d'y briller, aucuae joie d'auteur, comme disait oa des membres du jury. On
uequeque
dirai que notre bon Saint inspire 4 eux qui 'hudient
de sa modestie, de son amour di travail axechose de sa probiti,
atiev,

mais efficient.

Et mainteJant,faisons u* rive... Si jfavais Wt~derrikrela grande
table aux lampes vertes, aM lieu d'etre perdu dats la foule des
auditears muets, il me semble que j'aurais dit 4 M. Diplante :
* Mofsieur V'abb, je trains que vous n'ayez pchd par excds
d'kuuili, de timiditd. Use these, us ivre sont des Baures AuMaines : ii lear /faut qquques qualitis frivoles, pour produire
tout lewt effet. I1 manque a votre travail je s sais quelte liberlk
d'esprit qui l'et fait valoir. El puis, d force de soumission, rIalisa4-il twaiment son objet, celui que vous difiisses vous-meme
dams votpsintroduction, en disast qu'il i relive avant tout de la
psychologie religieuse ? s Voulies-vous sous donerm seul•men
cc qu'oneit appelt jadis un a Esprit de saint Vincent de Paul aAlors vous ave* rfussi-- ou bien dji•ir et expliquer son genie
rVaigiesx, *a hnitrer le secret de son action a ? Use psychologic

religieuse, est avant tout une dme, l'kistoire d'une dme. Vous
e a*ous avez pas montrk Vincent enfant, jeune homne, sollicii
par le monde, miditant use bonne . carriere a ecclIsiastique ;
atei d Paris, influenci par Birulle, Bourdoise, Otier. converti
- par qui ? - donni enpui tout d Dieu, de plus en plus, jusqu'a
rabandon parfail, jusqu'd celte thiorie du non-vouloir et du nonfairet, si 'dioniceras ches un homme d'action, J'aurais vaulu
voik s'ldifier pen 4 pes, dars la vie, par la vie, cette ame de saint.
Vincent de Paul sous l'esprise chrdtiense, me rdpondes-vous,
c'est tout i~n sujet.Mais d'abord, ce litre est-il bon? Outre que ce
mot d'emprise est terriblement galvaudA aujourd'hui, si l'on
veut lui garder un sems met (et je ne parle pas du sens itymologique, si oublis), e'es celui d'influence exterieure, qui s'itpose
du dehors d une dae ; or la foi de saint Vincent est chose tout
intime, qui se developpe du dedans. Mais passons sur cc ditail.
Vous voulies notes onstrer, done, Vincent de Paul inspiri dans
toute son iSuvre, par la foi ckhriienne, et son activilt %dass l'troite
sde
saintete ,. C'est, si j'ose dire, une ividence,
d pensdance
qus'it n'Etait pas besoin de prouver en csnq cents pages : vYsecet
t'est pas tn philanthrope, tout le mosnde Ie sailt, c'est un saint.
nisentl.
NaturalUementcharitable,peut-itren, msais surtout surnatureti
J'aurais aimI vous voir rdduire la ddmonstration quevous wous
/fais Waec uke abondaoce inutilenent Icrasa~te de citations ; vous
voir dominer vos fiches, et vous.donsner un champ pour dSgager
d'eilds, non seulement des conclusions qiue nonis Itiolis prls ti
accepter, mais une figure vivasue, ion seulement use doctrine,
mais une psychologie.
Pour cela, on voudrail lrouver dans votre livre d'abord plus de
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perspectives d'histoire : je veux dire un. Vuncent de Paul sttui
davantage parmi ses contemporains,- collaborant avec les uns,
inspirant les autres, cherchant ses ides. dams I'air ambiant (le
fait est frappant), les exploitant ensuite d sa maniere personnelle,
subissan$ des influences en mime temps qu'il enexerce, et devenant
peu a peu un grand modeleur d'ames, un pltrisseur unique
d'inergies, un fondeur de families spirituelles, en tirant du milieu
et des circonstances des auvres qui ont une marque d'ternite.
Ce n'itait pas sortir de votre sujet, c'dtait l'eclairer. Un homme.
/ft-il un saint, ne s'explique entiirement que par ce qu'il reFoit
de son milieu, autant que par ce qu'il y apporte.
Trop de modestie encore, Monsieur I'abbb, dans votre refus
d'analyser, de discuter la philosophie religieuse de saint Vincent,
d'y chercher par exemple les influences salisiennes, birulliennes
ou autres. Sans doute, il est un homme d'action ; la foi entiire
au Credo, l'imitation du Christ, le dressage ascitique des Ames
pour la pleine efficacite de 'action : choses toutes simples, qui
n'ont pas besoin qu'on philosophe autour d'elles. Mais enfin
des questions se posent pourtant, qu'on croyait pouvoir trouver
ici. Est-jl vrai, comme le disait Brmhond, que le mysticisme nous
ait donne le plus grand homme d'auvres du siice ? L'oraison,
que M. Vincent ne cesse de recommander d ses pritres, quelle en
est au juste la matire ? Et comment en vient-il d mettre l'indifference au terme d'une aschse de l'action, comme les mystiques
la mettent aux limites de leur pur amour ? Et cet etonnant problime que pose la psyckologie de Vincent de Paul, le paradoxe
itrange d'un homme de dcision et d'energie, realisateur avant
tout, donnant le branle a son siecle, et qui drige en principe d'action
le non-vouloir et le non-faire ? Comment risoudre cette antinomje ?
Tant qu'on ne l'aura pas fait, il me semble qu'on n'a pas donne
la-clef de la psychologie du Saint. Combien ce problime pratique,
qui rejoint sur un autre plan le problime mystique de la passivite active, itait interessant a creuser ? EA ! oui, ce a chtif *,
sans confiance en soi, sans orgueil, ce rustique, ipris d'obscuriti,
ce a misdrable » qui s'humilie partout, devenant un animateur,
un chef, emplissant I'dpoque de son dynamisme, quel problkme
de psychologie ! Comment ne fait-il pas le fond de ces pages ?
Excusez-moi, Monsieur l'abb. Je me donne sur vous un facile
avantage. Il est toujours ais de venir river devant I'auvre d'autrui,
river qu'on I'aurait batie autrement... Ek! me direz-vous, si je n'ai
pas fait ceci ou cela, c'est que j'ai voulu faire autre chose... El,
comme ce que vous avez fait est excellemment fait, tous les amis
de saint Vincent vous doivent une juste reconnaissance de les
avoir ramends, une fois de plus, en face de ce modele unique, en
contact avec Ie uritable et profond esprit de ce grand Saint.
Armand PRAVIEL. Monsieur Vincent, Saint de Gas-

cogne. Collection Id&alisles et animateurs. No 7, La
Bonne Presse, Paris 1937. VIII-x86 pages (12 x 19 cm.)
Surtout retenons soigneusement le cri bougon et precipite

Encore ulne vie de saint Vincent !... D'abord, il faut lire et
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coniprendre... Lu dans le sens de son avant-propos, cet essai
sur Vincent de Paul, 6crit avec un art litt6raire plein de ferveur, est vraiment charmant..
Douze chapitres 6vocateurs nous campent Vincent de Paul,
I'illustre gascon Anotre modele souriant et inegal6 s.
Voici, sans plus, I'allichant avant-propos de M. Fraviel:

a Monsieur Vincent... saint de Gascogne * :
Pourquoi ce sous-litre ? demandera-t-on. Vincent de Paul
n'apartient-il pas d toute l'humanit~ ?
Certes, mais la Gascogne, si souvent calomniie, n'a-t-elle pas
le droit de s'enorgueillir d'un saint qui lui appartient si indubitablement par sa race, par son lieu d'origine, par les c6tAs les
plus saillants de sa physionomie et de son caractire ?
Le Gascon, en ef/et, n'est pas l'individu hdbleur, fanjaron,
vantard, sans vertus essentielles, qu'on localise vaguement entre
Marseille et Bordeaux. C'est le tenant d'un vieux peuple, qui a
ses difauts, certes, mais que ddterminent des qualitistout opposies
aux ridicules qu'on lui prite : peuple travailleur, tenace, peu
bavard - au moins pour ce qui ne doit pas itre dit - fier et spirituel aussi sans avoir l'air d'y toucher, courageux, iconome,
perspicace.
Monsieur Vincent a pris danstout cela ce qu'ily avail de meilleur.
II I'a garde et diveloppd.
Un lazariste de ses compatriotes, prichant , un jour, son panigyrique, nous disait: II ne se laissa jamais mettre dedans ! »
En effet, il ne s'dtait pas trompn
sur Bossuet, quand, au dibut de
sa carriire,il I'appuya de son antorit ; il ne se trompa point non
plus sur Saint-Cyran, quand il rompait avec lui a cause du jansinisme. Ses lettres d'affaires tMmoignent de sa finesse, de son
sens pratique ; it avait des mots, des tournures de phrase, une
allure ginerale d'esprit qui rivilent tout de suite son hiriditi.
Geethe a dit que pour connaitre le poite, il faut connaitre sa
maison. Aussit6t, songeant d Monsieur Vincent, vous vous
hdtez d'evoquer Saint-Lazare, centre de son zuvre et de sa vie.
Certes, mais cette demeure, telle qu'il y vicut, a itl prodigieusement
bouleversee, modifiie, ddtruite. Au XVIIIe siicle, on y en/ermait
tous les prodigues et les divoyds de la capitale, conme e jieune
Grieux, perverti par I'amour de Manon. Sous la Rivolution,
le tribunal rivolutionnaire y a parqud ses victimes. De Id, Ic
20 juillet 1794, Andre Chlnier est parti pour I'echaaud, laissant
derriere lui la Jeune Captive...
Mais, au fond des Landes natales, nous pouvons encore aller
au phlerinage du Berceau de saint Vincent de Paul, entre l'sternelle fornt de pins et la rumeur non moins iternelle de I'Atlantique.
Ld s'opposent admirablement, sous le ciel de Gascogne, la
miserable maison d'originedu petit berger et la basilique consacrie
au grand Saint, les deux points essentiels qui fixent la courbe
d'une extraordinairedestinie. On trouve aussi dans ce paysage
clair et plat, qui a I'air de s'etendre jusqu'aux derniers confins
du monde, tout notre Vincent, qui, pourtant, a quittM ce pays-ci
rers sa quatorzihme annie et n'y est jamais revenu. C'est que nous
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rayons d la jois la chaumibre oA il a balbutie ses premiers cris,
l'gglise qui dit sa gloire et d'oa son exemple de chari"t parle 4
I'univers. Ei cet ensemble est tellement saisissantque unus n'asons
pas le courage de nous ficher contre cete dglise un pes thtdrale,
sa richesse, sa lourdeur, a facile exagvration itaeunse de son
style. Elle n'a nul besoin, ele, de rappeler le teroir origiaire;
au contraire, elle s'en 4vade ;elle nous dit I'universalitM de I'auvre
et de la vie de saint Vincent de Paul.
Pour la joie complete du pelerin, ajoute l'excellent 6crivain
gascon qu'est le comte d'Antin de Vaillac, a quelques pas de
l'4glise et face a la maison, uti vieux cIiene lkve pniblement
ses grosses branches, dont la lassitude est telle qu'Lchaqne printemps elles semblent plier sous les petites feiuills trilobdes.
cependant si d1geres !... Le patriarcle sylvestre 6tait d6ji
la quand on porta le petit Vincent aux fonts baptismaux de
1'6glise dn Pouy. II 6tait iA, pretant son ombre aux jeujc et
aux lectures du petit pitre. Le livre 6tait une Vie des Saints,
et quand Vincent le fertait, il s'agenouillait devant une statue
de la Vierge que le chene abritait dans son tronc comnim dans
une chasse sombre, toute palpitante des seves qui la ichauffaient en montant aux branches...
II est vieux, itonnamment vieut, ce chine de saint Vincent
de Paul. De sa ramure encore puissante, il fail une belle couronne
verte sur le paysage ; mais son tronc s'est ouvert comme us sipulcre vide. Et it a fallu dtayer les branches, les garnirde cimeitl,
les corseter de fet. II a falli lier leS derniires artirespouf qu'un
peu de vie elt encore un chemin,jusqu'd d1 cime verte.
It s'obstine neammoins d refleurir fidelement. Tons tes ans,
quand les souffles de I'ocian se font plus tiAdes et l'armne des pins
plts subtil, la tete brune du patriarche trois fois centendire redevient verte, et, en recommenfant leurs nids, les oiseaux j font
bruire leur vie ailie, pleine de secrets jaseurs.
Les pierres mortes de ta maison tiendront sans doute plus longtemps que les rameaux vivants de I'arbre. Mais it faut que dc 1dhaul le Saint aime tendrement son doux pays gascon pour y maint nir si longtemps la touchante epopee, la fraternelle intimilt
de !'arbre et de la maison, pour que le chine abrite toufours Ie
bcrceau.
C'est 4 son ombre inspiratrice que j'ai miditi ce petit linre
plein de ferveur m
mue pour
po
l'illustre compatriote, qui demeurc
noire module souriant et in gald *.

CASINI (Tito). San Vincenzo de' Paoli. Florence. Libreria editrice fiorentina. 1937. 322 pages in-8 (13 x 19,5).
Gravures et I portrait.
SUne vie de Saint Vincent de Paul par Tiio Casini va parailre hicuntl
A cette annonce les lettr6s se rejouirent : le
nouvel liagiographe n'est-il pas un des kcrivains les plus goiits
de la nouvelle Italie ? M.is les historiens, ou plus siniplemeat
ceux qui professent un attachement inconditionne a la viriti,

-

521 -

ceux-li crurent avoir des raisons de craindre : en eftf, M.. Casini est surtout cuamu counie un prestigieux conteur; ses
oeuvres, riches d'imagina.tion et de sensibili~, &crites dans uin
style tiucelant ne semblaient pas I'avoir prepare ii nous doniner
la vie de saint Vincent que nous attendions encore en Italie.
Le livre .est paru, et, chose vraiment remarquable, et les
lettris, et les historiens s'en dclarent satisfaits. M. Casini,
4ont le talent a plus d'uine ressource, avait prilude a sa dernitre
oeuvre en pr6parant la traduction consciencieuse des trois volumes de la Vie de Saint Vincent publiie par M. Coste : quoi
d'etonnant ds lors que son livre soit d'une precision et d'nne
siret6 historique capables de contenter les plus exigeants.
Trop souvent lc lettx# est 6touff6 par l'historien, aussi constatons-noas avec ime vraie joie que l'auteur a Su d4ployer
dans son ceuvre, strictement historique, les qualitis ordinaires
de son style ; la plume du poete excelle dans l'histoire; d'aillers
estil plus .lle

po4sie que celle dr#s faits ?..

Disoas tout de suite qu'a nous, enfants de Saint Vincent,
qui avmas li 1'oeuve die M.. Coste, cette a Yie i pe nous apprendra tric4 de ouveau : elle est un risum6 fiddle du Graof
Saint dx. Grand Siele ,. M. Casili, nous le coastato"s assez
la.lectwre n'est pa4 l'esciave de son devancier; dans
yite
'expoa6 des oaW es et de leur histoire il s'affranchit de l'ordre
de M. Coste, a bon escient la plupart du temps ; son r&cit
y gagne en variteen imouvement, en vie. Dans.un caspgurtapt,
(Chlpitre IX : Esermizi, riirip conjerene), les faits soat nrlJs,
intervertis au d6trinwnt de la chrpnologie et de la clart6.
la matire
lon. se4iemeat pour .'ordre, naais encore p rmele-nmine,.'autemr a faitreuvre d'une certaine wanfre priginae, ne ,eo contetant pas des passages cites par M. Coste,
vtyaiRW sur le texte lui.-m6me des "critsde Saint Vincent;
il a
e'est ce qdu lui a permis de preciser, de .orriger m.eme partois
son modUle, sur q qulques pet points de hronologiepar eoenple.
Le d4sir de faire tenir en 320 pages la matiee de trois forts
volumes a fait Mlinainer les discussions smr les points catrqverss ; IL Casini ne donne qae I'ppinion uii lui sepqble
la plus sire ; celle que, dais son texte, defend M. Coste.
se vB-t-l pas jusqu'4 traosformer
faire passer pour cprjaiR ce qaxi
.doutku* ? M. Coste 0tait prpoig4
4f. Casi~aj nJ I'imite pa,§ faut-11
Ias si sir qim cela, qpe saint Vincelt
ept chez Jes Cordeliers de P(1 el
ax besoias de ses fr~rea 4ft
at
J#
i) (cf.Coste I, 9get 32j. .QnjamireTa
s 4e Ia captivit6 eb Barb.aie;fvjsnettre
qp~nder a -9. Casini .4les
s dfi, d'n mot disciet, faire allusion
sur ce point.
plus 3ouvent, qua l'aizteur psen4
;s Grqui Siecce aurait pu l'armepe
Ps
Utikps. Ce q,4'il dit di faam4euT
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ren6gat (p. 22 et 26) n'est pas exact: (M. Coste dans lesAinnales
C. M. 1936, p. 182 et suivantes a corrig6 ce qu'il avait ditdans
sa a Vie a). Pourquoi r6pwter que saint Vincent fut sous le
coup d'une accusation de vol pendant six ans (p. 31) alors
qu'il nous dit lui-mAme que ce temps fut de six mois (S. V. XI,
P- 337) ? Quant au don de 15.00ooo livres fait i saint Vincent
le 19 octobre 1611, un examen attentif de l'acte de donation
montre que cette somme ne le faisait ni o riche j, ni a fortunj *,
comme nous le dit M. Casini (p. 35) : dans toute cette affaire
il a servi seulement d'intermrdiaire entre un bienfaiteur et une
onvre. Quand on se rappelle la date de la naissance de
Louis XIV, on s'6tonne que M. Casini nous dise (apres M. Coste)
que le 27 novembre 1643, le Roi imposait i la Facult6 deTh6ologie la Bulle ( In Emine•ti , (p. 202). Louis XIV avait bien
succ6d6 a Louis XIII, mort le 14 mai 1643, mais il n'avait
alors que 5 ans.
Si ces 16g6res erreurs sont imputables a la fid6lit6 de M. Casini a son devancier, il en est d'autres, guere plus importantes,
dont il garde l'entikre responsabilit6. I1 y a an moins une exageration i dire que la lettre a qui fait mention de la Turquie a
avait 6t6 a tate volte a inutilement r6clamee au chanoine de
Saint-Martin (p. 28) pour autant qu'on le sache, il ne I'avait
d6ji demandde qu'une seule fois (en 1658). L'auteur nous laisse
entendre (page 17) que le jeune pretre 6tudiant de Toulouse
devait un jour conquerir le doctorat en droit; il est ddmontr4
que saint Vincent n'eut jamais que la licence en cette matire
(cf. Coste, I, 41 ; cf. aussi Casini p. 170).
Signalons sans acrimonie quelques erreurs de date, dans une
biographie comme celle-ci oh les faits, abondants, sont tons
bien situ& dans le temps, elles 6taient in6vitables: la supplique
au Pape, pour l'approbation de la Congr6gation fut exp6dide
a Rome en 1628 et non en 1626 (p. 89) (cf. S. V. XIII, 218) ;
le petit Michel de Marillac entra au s6minaire de M. Bourdoise
en 1627, et non en i626 (p.99) (cf. Coste I, 229); M. Lambert
mourut en x653 et non en 1643 (p. 267) (cf. Coste.lI. 209).
Quelques coquilles : cura pour curia (p.6o) ; Hudson pour
Husson (p. 219); indigeni pour indigenti (p. 167).

Pour l'histoire g6ndrale de la France dans laquelle s'encadre
l'activit6 de notre bienheureux Pkre, M. Casini a suivi l'oeuvre
de M. Coste en la resumant, c'6tait dangereux... II faut avouer
que les e6vnements qui se sont d6roulds en France au cours
des ann6es 1649-1652 ne sont pas presentds sous leur veritable
jour: on ne soupeonnerait meme pas leur effrayante complexitY. Ainsi page 290 la fin de la Fronde est esquissde en quelques
lignes un pen trop rapides. Pour juger l'action politique de
saint Vincent il faudrait saisir les tendances des divers partis
en presence et connaitre exactement les relations de M. Vincent
avec chacun d'eux. AprAs tout on pourrait se contenter de dire
que la d6marche de notre Saint aupres de Mazarin n'est pas
ce qu'il a fait de plus adroit dans sa vie: par ses relations
avec bon nombre de * Grands ,, il 6tait suspect au ministre,
il ne pouvait pas 6tre 6cout6 ; d'ailleurs avait-il raison de de-
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mander le ddpart de Mazarin ?... Le Saint n'dcoutait que son
coeur: il croyait que I'dloignement du Cardinal mettrait fin
aux miseres dont souffrait le pays, sans pr6voir que la victoire
des factieux jetterait la France dans le ddsordre : Mazarin
repr6sentait les vrais int6erts du pays. Ne faisons pas un grief
a saint Vincent d'avoir oublid dans un instant de genirositd
que la primaut6 du spirituel exige parfois la priorit6 du temporel, il a d'autres titres a notre admiration et a notre reconnaissance, aussi ne le louons qu'a bon escient.
M. Casini nous semble bien s6vere pour Mazarin et pour
son adversaire le cardinal de Retz ; ce ne sont pas les figures
les plus
reluisantes dans la galerie historique de la France du
xvn e sidcle, mais il ne faudrait tout de m6me pas leur retirer
leur part de vrai mdrite.
A l'occasion des faits, l'auteur ne s'est pas interdit quelques
remarques psychologiques : toutes sont d'une grande justesse;
cela nous fait regretter que M. Casini n'ait pas consacrd un
chapitre de son ceuvre nouscamper le portrait de Saint Vincent.
Signalons quelques notes bien vues * : sa naturelle timidit6
(p. I5), son

a

faible s pour

ala

docilit6 aux volontes des su-

p6rieurs a (p. 133) ; 1'humilit6 du saint est pr6sentde, chose
rare, dans sa vraie perspective.Avec quelle 616gante variete,
I'auteur nous dit et nous redit comment pour saint Vincent,
les pauvres, c'dtait Notre-Seigneur lui-meme. Dans le chapitre
oh il donne le panorama de I'activitd du saint, M. Casini excelle
a caract6riser chaque oeuvre 6mande de 1'esprit vincentien:
pour saint Vincent x faire le bien • n'avait pas de sens: il
ne s'agissait que de faire tel bien, a telle personne, dans tel
besoin. Cette spdcialisation des ceuvres, cette technique du
bien, pourrait-on dire, en fait un pricurseur de la bienfaisance
sociale telle qu'on la concoit aujourd'hui, et cela M. Casini
l'a bien vu et nous le fait bien voir.
II faudrait 6tre artiste pour juger I'art qu'a su d6ployer
I'auteur dans ces pages. Comment cependant ne pas signaler
l'616gance du style, la richesse et la puret6 de la langue. Les
textes de saint Vincent sont traduits italianissimamente x :
on retrouve le sens et le mouvement de la phrase originale:,
le a tradutorea ne fut pas i traditore . Notons cependant une
traduction un pen arrang6e (p.22), faussant ld6grement le sens,
semble-t-il. Pourquoi 1'auteur a-t-il traduit a de Gondi par
a dei Gondi a ; dans sa traduction deM. Coste il mettait a Gondi *
tout simplement ; Kdi Gondi x serait peut-4tre la meilleure
traduction. Aum6nier en francais est I'6quivalent dee cappellano a et de elemonisiere en italien. Que saint Vincent
ait 6t6 e;lemonisierea de Marguerite de Valois, fort bien, mais
ne m6ritait-il pas le titre de a cappellano a delle galere i (comme
on dit en italien cappellano della Marinav) plut6t que celui
d' s elemosiniere (p. 73).
L'art merveilleusement disciplin6 de M. Casini se r6vle
dans la forme volontairement d6pouill6e, sous laquelle il nous
presente la suite de l'histoire d'un saint, dont la figure et les
mavres 6taient pourtant bien propres A provoquer des trans-
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ports denthqusiasine et des Oans tyriques, V'apteur. copendPt.
a parfos sU scconib a 14 tentatiQn. et tlest heurevLo WoUr Do)I,
ilsepewiiet quelques Qoups d'ailes, nous Wosons dire uoe envoiwe.
ef presence de telie mis~re sginteakent et inteligemflh1Tp
weicurtue ; aiii A propos des ga46&ries. Comment ,3e pas "i0414e1
4ýetke tpuclhante Wne: Ia 1seogo do mtkhohipp aux peuvres
du S tint-Nqin de JAsus (p. 298-300). Quoede jolies conmpmraisonw;
e4* ia
FillJ
aiasi celle de F'abeill e ppliqu~e pluaieurs fco a= -.
Charit6: que de forui~les originsis cette ;moxiirtiom
441le mani Zess al Signsore perchi riew pisse quelle c? si Landi Flrndia...
lde4avo 0 11iuoMinM (p. 294) et ceci - I'IsOt
sarella dela Pikardia de41a Sciampagna nei px/i, qagiqua5. ie
ease d"L cozzo "ekl passioni eke I'wmou a I'zsomq. law 1to, ess.
lo /u parimente net ristovo prodotto in quelle 4a4J'acwordo dei
sentimanti ckhe fl'omo all'uomo tat daioa. (p.
It bst certa ii qjse Ii! IVre de :M Casii.i par lebani.e qu*
Ast
pr~exte s4 tictiure et par sa figueur historiqte,
de
fairt~e i- itke et Winiei saint Vinctkft I Wouate ag~r
IiFi)irneg ; lotpidit homme 1e poets en tireriit pro7 taiat
era, esI rpns_4. iihnitA
NVincent Miegua bonnu, mieux ini
afin d'alk&e dais la
davyntagte et tiit avec plus de ferviie,
mrsijre dii pOssibld le faihleha des soiffrapaes et des wis~ies

qii plsent suir nofe sgoitý. M. Tito Casini. dout

rbeiwiv

c£4uie
ddjA le plg firnv Sumck. i4rii biieA Wisritk dc
,&n-a,
V1ipejlteund. bxq plit6t de 14 cause &4 Mhen UetiW ses pajuvres

Rome,

13

mrAs 1937

Raymond

CHALiiUE4UO

*icoie
Joseph Batteman C. M. LaS vertus chtrtenncs d
de'St Vincent de Paul. Poussin, diteur, 9I etX,
M" 1937148 pages (13 X 19 cm.)
Ep 21 chapitres, subdivis~s en pamragrples 4etieximt-artin#W
cu16s et soulipos, M. Baete"an noup ppnrijjae
:it0*
saint Vincent. C'est le saint qsii parIPe 4ans 4 copie U$
tlonS( r). I~ereusen~pgt ch-oisies, et nbus acorge jam~ 4itation
I'hosi& , t
a
pratiqun dbs vertus thr~tiepnes: Lae 4oiýop
m1riy4- mtme peuvent itre dfun inl1a0it, la vprjf c'est t1 diarij.
Ii wous taut non pos des actes dk veytl, maiS Xgse vji de erbý.
Livre pratique, exocellent: di ýaint Vincent!

vicioidt aposoique de Pdkii-. EtsI de As Missmin
de let. juill4 1935 au 30 juin 1436, i4S p4ges
-r~irofienes&
1. Fort heureilgemeo les extraits sont emphuat~savew
&1'abb6 Milaarn (pourquoieeMel)ardt regiettabae ccllr
tioii dk M.Cmiei
fusion avec l'illustre doominicain, I'auteur ascltique bien coenu lui aussi);
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Dans le cadre traditionnel deces 6tats annuels, tout en statistiques, en gravures, nopi avons par quasi-paroisses du
Vicariat apostolique de PNkin, les chiffres int6ressant la vie
religieuse de toutes les chrktivntbs de PeipiI)g. DLtilent et le
personnel du Vicariat s figures
gs
tjr chlagent guere) et tputes
les residences avec les chifires revus et t jour. Magnifique source
de renseignements.

Jean-Claude Vicherat, Vicaire apostolique d'Alger
1747-1806

(sic).

La Semaine religieuse de Verdun, ensea numeros de novembredecembre 1936, a publih cette introessante silhouette d'un
lazariste meusien. N6 4 Bar-le-Duc le 13 mars 1747, mort h
Constantinople, le 4 mars 1805, M. Vicherit fat algirois de par
son ministere de 19 anqees (5 janiier i78,;-3o janvier x80o),
et par de nombreux 6crits sur les questions de Berb6rie. M. R.
Adam a travaillka la Bzbliothdque nationale d'Alger et dans les
manuscrits 52.816, 54,5Q03 55.280 a trouv6 les copieux 616ments de cette interessaite notice de 21 pages dont le chapitre
XXV du tome 3 de nos Mimoires (pp. 538-616) avait dejA
6voqu6 la curieuse figure.

P. Chaix. Jean Guibaud, de Sollids-Toucas, pretre
lazariste, martyr de la Rivolution.
Dans la Semaine religieuse du dioa~se de Frijus et Toulon
au cours des numeros du 5 septembre au 7 novembre 1936,
M. P. Chaix, pour ses compatriotes varois et d'apres le travail
de M. le chanoine Louis Calendini, vient d'erire une breve
notice du martyr lazariste Jean Guibaud, n6 le 25 janvier 1761
aux Toucas, aujourd'hui Solliss-TonJca, guilotin6 an Mans,
le 18 mars 1794. Figure de martyr qu'avec tant d'autres il
convient de v6nerer et de glorifier.
Nota bene. - Nous sommes heureu 4'annoneer aux lecteurs
des Annales qu'un opurage sur. la iCaptivit6 de saint Vincent
de Paul paraitra, en fuillet 1937, chez Descle et de Brouwer.
C'est une mise au point contre lss doutes qui ont Wldlevis ricemment sur la rialiti de son esoqlaage.
re rene prudents eet1x qui voudraient
Ce livre est destini
s'engager dans la voie de la nigation.
Des documents nombreux, des Ulmoignages nouveaux, des arguments solides viennent fortifier la thse traditionnelle.
Missionnaires et saurs trouveront cet ouvrage d la Procure
G4n6rale, 95, rue de Sivres, d Paris.
Paris, ce IS mars 1937

Joseph GUICHARD.
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In honorem Vcnerabilis viri. Vincentii a Paulo
Quae deos olim coluit prophanos
Roma, jamdudum msliore cultu
Docta, nunc Christum superosque digno
Cantet honore.
Caelitum tantis pretiosa gemmis,
Astra praeclaro superans decore,
Civibus tantis veneranda terras
Jungit Olympo.

Quae beat sanctas veterum catervas
Jam novo civi tribuit coronam
Sed nunc ut omni celebretur orbe
-Terra precatur.
Ille vir simplex, humilis, benignus,
Pauperum factus pater atque servus,
Spiritu fervens, cupiensque cunctis
Esse saluti.
Quod puer longo meritum labori
Condidit parvus, miseri profundit
In sinum laetus, specimenque praebet
Grande futuri.
Dura perpessus juga servitutis
Quam graves captos onerent catenae
Noscit expertus, miseris ut olim
Discat adesse
Fit gregis pastor, pater atque fomna
Laetus impendit sua seque : servus
Omnium curis gravis, omnibusque
Omnia factus.
Pro reis orat, reficit gementes,
Erigit lapsos, tenebrasque pellit,
Fit potens verbo, docet alta, pra\um
Conterit hostem.
Ut gregi lapso m-lius ministret
Omnibus tradit docum!'nta vitae,
Sic simul pastor, populique sacra
Luce resurgunt.
Pauper, aegrotus, puer et relictus
Hunc vident patrem superare matres
Omnes amoris stimulo, piamque
Ferre salutem.
Christe servorum columen tuorum,
Vita, spes, lumen, decus et corona
Terra te laudet, celebretque caelum
Omne per aevum.
Fac ut illius meritis juvemur
Christe, fac patrem pariterque tecum
Spiritum digno celebremus omnes
Cordisamore.
Amen.
Paris: Bibliotkdque Malzrine, mauuscrit 2446, page 43-44).
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In honorem Venerabilis viri, Vincentii a Paulo
Ad Laudes : Hymnus, sub cantu : Deus tu.nrm militum
Ad fissam : Prosa, sub cantu: Quotquo Dei militia

In bac die Vincentius
Post dura vitae praelia,
Carnis solutis nexibus,
Pervenit ad caelestia.

quam pius
Affectus ardet in Deum !
Ardore quanto proximis
Novum resunmit spiritum.

Vicit parentum pauperem
Vitam piis laboribus;
Vicit superbam divitum
Mentem micans virtutibus.

Quanto magis mortalium
Exponitur contemptui
Tanto magis fit caelitam
Dignus laboris ardui

Infirma mundi sic Deus
Sumens relinquit fortia
Ut saeculi rectoribus
Sit nota Christi gratia.

Sic dum latet Vincentius
Fit dignus in manu Dei
Minister ut sit optimus
Fugans tenebras sacculi.

Sic ardet ut tunc luceat
Noctem repellens saeculi;
Sic lucet ut tunc ardeat
In corde lumen proximi.

Quam firma lucebat fides
In mente! Quanta charitas
In corde ! Fulget per dies
In ore quanta veritas !

Quam mitis ardor!

Qui factus agno mitior
Opem ferebat omnibus.
Factus leone fortior
Metum dabat rebellibus.

Dolore tactus intimo
Fratrum malis aduritur
Lingua, manu dat proximo
Quo corpus et mens pascitur.
Tantis micans virtutibus
Mercede dignus inclyta
Fractis labore viribus
Suspirat ad caelestia.

Per te sequamur, da Pater
Tantum salutis nuatium
Da Christe, pacis arbiter,
Perenne nobis gaudium.
Amen.

(Paris : Bibliotkhque Mazarine, manuscrit 2446. Deuiidme partie,
page 45-4 6 : Recueil 1Idequelques lettres et de ) plusieurs aures choses i)
touchant la b6atification, I1la vie et les vertus du l Venerable Serviteur
de Dieu, g Vincent de Paul. |J A la plus grande gloie IIde Dies. UFait d
I'khde royal des Ilvalides I au mois de septembre de Ui'annie 7o08).
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DEFUNTS

MISSIONNAIRES
I. Gaynor (Edouard), pr., 15 d6c. 1936, a Cork; 84 ans d'ige
62 de vocation.
2. Breiderhofl (Joseph}, pr., 2 janv. 1937 & Niederprtki ; 66, 47.
ajanv., a Soebaia ; 30, 1.6
3. We4a4 (Andrj), r.,
4. Bernardelli (Humbert), pr., 4 janv. (assassin6), a Sarxanie;
35, 14.
5. Bruno (Andre), coadj., 4 janv. (assassin6), a Sarzane ; 82, 59.
6. Fontaine (Charles), pr., xI janv., a Rome; 74, 55.
7. O'Brien. Michel),. pr.. 5 janv., a Chicago; 57, 36.
8. Garcia (Ai).
pr.. massacr6
Gijon; 33, 199. Atane (Richard), pr., massacri h Gijon ; i, 45.
xo. Guttierez (Andr6), pr., massacr6 k Gijpn; 50, 33.
ii. Granado (Pelage), pr., massacr6 & Gijon; 42, 22.
12. Legido (Lope), pr., 27 dec. 1936, a Cebu; 61, 43.
13. Zinmmermain (Jean), 3oadj., 17 janv., a Graz; 74, 48.
14. Puig (Jean), pr., massecr, 13 oct. 1936, a Figueras 3
57, 25.
15. Queralt {Vincent); pr., massacr6, janv., Yfarcelone 42, 25.
16. Bozec (Jean-Louis), pr., 13 janv., a Cali; 66, 48:
17. Lajaunie (Michel), coadj., 4 fevr., a Istamboul; 79, 6i.
x8. Piekarsld (Ladislas), pr., 28 janv., a Cracovie; 27, 9.
I9. Caballero (Charles), pr., 15 f6vr., & Matanzas ; 8x, 54.
20. Ciopalski (Vaeatin), pr., 16 f6vr., a Cracoyio 73. 54.
21. Barriocanal (Hilaire), pr., massacre, & Madrid; 68, 50.
22. Ortega (Benjamin), pr., massacr, a Madrid; 52, 3423. Reguero (Victorien), pr., massacr, a Madrid; 35, .8.
24. Belascoain(Gilles), coadj., massacre, A Madrid; 53, 30.
25. Perez (Lonce) pr., massacr6, a Alcorisa; 42, 25.
26. Velasco (Forti6), pr,, massacr6, a A1poris ;30o 13.
27. Puskasy (Pail), pr.; 26 f6vr., a Budapest
59 3928. Llitra (Jean), pr., 3 mars, 4 Palma A4airqqe ; 7t, 5529. Mc Hale (Patrice), pr., 12 piars, a Germantown ; 83, 64.
30. Bassi (Bramante), pr., 1 mars, a Brescia; 63, 26.
31. Gonzalez {Georgesý, pt., 17 mars, a Tunja ; 44, 28.
32. Cliarhonnel (Josephb, coadj., 23 mars, A Santorin; 62, 43.

NOS CHtRES S(EURS
Marie N"quet, a Ptiris (Maison-Mre) ; 8o, 58.
85,4i.
,Ei zeiedi, •a•les;
Igcia
~
Teresa Minettp,
T'ii
T
; 84, 59.
Lucia Moscioni, a Siene ; 29, 4.
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Caroline Holubowicz, a Cracovie ; 43, 23.
Adele Cosson, i Henuebont; 94, 7o.
Jeanne Raynard, i Avallon; 79. 55.
Marie Lavie, A Touloase ; 55, 14.
Germaine Cambon, a Arcachon; 66, 45:
Theodorine Leroy, a Pen-Bron; 73, 29.
Anne Planeix, a Montolieu ; 84, 61.
Marie Lalanne, a Paris (Grbs.Caillou); 7I, 48.
Marie Mayrot, a Paris (Madeleine); 74, 54.
Ensilia Burroni, H Portolongone; 82, 56.
Eva Santori, a Sienne; 22, 4..
Mary Mac Nulty, a San FtAncisco; 78, 56.
B6nigne Mrozkowiak, a Wblsztyn ; 84, 65.
Elisabeth Jetzen, a Cologpe; 72, 46.
Marie Fremion, a Givois; 6j; 4 6.
Melanie Teyssier, a ChAteau-l'v6que
83. 3.
Marie Abraham, a ChAteau-l'Evqie:e; 70. o50
Marie HIIty.
Tripoli: 82, 57.
Luisa Bertola, a Luserna; 78; 54.
Santina Lanzoni, I Sienne ; 29, 6.
Mildred Crumplin, a Birmingham: 47, 2-:
Josefa Iturzaeta,
I Paralta; 68; 48:
Jeanne Groisne, a Clichy ; 82, 62: Lontine Guitton, a Saint-Meen; 78; 45.
Marie Rottier, a Murat; 75," 37.
Leonie Brongniart, a Tr6voux ; 85, Go.
Mary Coleman, a Mill-Hill; 82, 33.
Julie Nemeth, A Klotildliget; 23, 5.
Elisabeth Milos, a Klotildliget; 76, 52.
Concetta Alemanno, A Beinerent; 75, 48.
Emilia Repetto, a Sestri; 76, 54.
Mary Nuhn, a Emmitsburg; 76, 56.
Grisela Gamboa, i Lima; 54; 33.
Irene Irribarren, a Madrid; 40, 6.
Micaela Arias, a Madrid; 58, 23.
Louise Guemas, A Redon; 6~, 38.
Marie Roumilhac, A Chiteau-l'v6que; b., 41.
Sidonie Meslon, a Tours: 68, 41.
C61ine Robilliard, iL Sully; 63, 38.
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SAINT VINCENT DE PAUL

DEUXIEME- CENTENAIRE
DE SA CANONISATION
Paris, o1 juin 1937.

Messieurs et mes bien chers Freres,
Mes iris cheres Saurs,
La grdce de Notre-Seigneursoil avec nous pour jamais !
Noire Saint Pare le Pape, Pie XI, dans sa grande
bonti pour la famile de Saint Vincent, a voulu s'associer
d noire joie et a daignd ajouter d la solnniti des fies que
nous nouspriparonsdcilbrer,un tmoignage de sa devotion
a notre saint Fondateret de sa paternelle afection envers
nos deux Communauts. Ce precieux tdmoignage vous e

lirez dans la leare que je suis keureux de wous trassmetre
aujourd'hui. J'avais tenu d len remercier sans arder ;
et e ier de ce mois, 4 genoux d ses pieds, fai renouweU,
en mon propre nom et au nom de vous tous, rxpression
de noire reconnaissance.
em
Ajouter d ce solenne document un commetaire ne ferait
que faffaibir ; mais je signaleraiIe fail que le Vbnerable
Pontife, dans l'entretien auque je viens de faire allusion,
diwara ratifierentierement les sentiments et les recommandations contenus dans cette lettre. Nous seons done attentifs en mdditer tou s s termes pou en faire notre profit.
Ceite condescendancedu SouverainPontife d notre igard
demands qu'en retour nous redoublions pour lui nos
prieres. II souffre: i souffre physiquement, vous le
saver asser par les euilles publiques; depuis le debut,
continuant I'euvre satisfactoire de Celui dont ii est le
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Vicaire, il ofre ses douleus pour le monde ; a nous de le
soutenir par nos1 supplications dans ce r6le de victime
expiatoire. Plus encore que dans son corps, il souffre
dans son dme des fl/aux qui en tant d'endroits disolent
T'Eglise : que noire fiiiale affection, raduite dans notre
dociliti 4 ses enseignements et notre fiddlite inibranlable
Sitous nos devoirs, apporte un sourire de satisfaction d
ses yeux baignes de larmes et un peu de consolalion a son

cceur endolori.
A tous et outes il m'a chargi de transmeltre sa paternelle binediction. Je suis heweux d'itre son interprdl

aupres de vous, et de me redire une fois de plus,
Messieurs et mes bien chers Freres,
Mes trs cheres Saurs,
Votre tres humble et tout dtvoue serviteur,
Charles-LUon SOUVAY,

i. p. d. 1. m., superieur gen.
SEGRETARIATO DI STATO
DI SUA Sa.ITA
No 161771

Dal Vaticano, die 30 aprilis

1937

Reverendissime Domine,
Augustus Pontifex nuper a te litteras accepit, quibus cum
animi laetitia Ei renuntiasti mense Junio hujus anni fore, ut
sodales Congregationis Missionis itemque Ifiae a Caritate bis
centum plene devolutos annos celebretis, potquam S. Vincentio
a Paulo, Legifero Patri vestro, Coelitum decreti sunt honores.
Alacritas, diligentia, studium, quibus pieatissimorum more
filiorum stata sollemnia paratis, baud falaciter pollicentur
digne repetitum iri eventus recordationem, quo et in terris
Vincentii virtes summum nacta est praemium, simulque hac
ipsa de re in melius et majus profectura esse eximiae caritatis
incepta, quae ilium habent inventorem, patronum. Jure meritoque quidem credendum est nihil ei gratius et honorifcentius esse quam ut crebros et sollertes excitent ubique imitatores
ejus exempla, et opifera misericordia, quam in inopes exercuit ipse et docuit, in asseclarum institutis et moribus operosior et acrior in diem viescat. Quo enim securioes sunt Saacti
de sua felicitate, eo magis anxii sunt et solliciti dubiae causa
nostrae salutis et affictionis, quippe cum amaoem, quo pos
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dilexerunt, coelestis aulae effecti cives non reliquerint, sed in
immensum adauxerint.
Proinde Sanctitati Suae, sicut ceterum et vobis, in votis est,
ut S. Vincentii festo ritu recensenda memoria omnes compellat
et adigat, ut obsequio mentis et operum parilitate eum colentes,
qui surrexit inter mortales quasi ignis et verbum ipsius quasi
facula ardebat (cfr. Eccli. 48, 1), religiosae vitae lucernis viride copiosumque pietatis oleum instillent et ita animarum
Sponsum sequantur, cujus in dextera ignea est lex (cfr. Deut.
33,2), Evangelium caritatis et pacis.
Caritate ejusque alumna pace indiget, ut sanetur corruptum et malls perturbatum saeculum. Nonne tot molestiarmn et
calamitatin soboles adeo crevit, quia elanguit coelitus orta
caritas ? Duae cum sint humanorum animorum duces, perpetuo
bello inter sese digladiantes, caritas et cupiditas, si altera
praestet, amnigena florescunt bona et reverbernt teUlus supernam beatitatem ; quodsi autem praevaleat altera, labuntur
in praecepe viae et sicut crimina et flagitia abundant, ita et
poene. Recedat igit foeda capiditas et Patri vestri ilustrata
et vocata exemplis redeat et sceptrum teneat caritas, minime
quidem ea quae nomine gloriatur at re caret, sed quae est evangeclia origine spleadida, verae religionis sucis imbuta, gratia
potens, opere fecunda. Quibusnam vero ipsa notis eluceat, Vincentii tota actio vitae demonstrat. Inter opprobria dignoscitur
secora, inter invidias benefica, inter iras placida, inter insidias
innocua, inter iniquitates gemens, veritatis retinentissima; in
rebus secundis est humilis, in adversis tuta; aspera tolerat,
prospera temperat; in tentationibus sustinendis est fortis, in
bonis operibus festiva; si cum probis et bene cordatis hominibus versatur est laetissima, si cum perversis et insinceris patientissima.
Talis cum sit virtutum regina, quotquot ad Vincentianam familiam pertinetis, pergite eam summo studio colere ac permultos in vestrain imitationem traducite. Atque procul dabio clarius in diem de religione merituri estis, quae, si regali caritatis
amictu vestita splendescit ad vera amplectenda facile allicit
animos et adversariornnn ora compescit.
Vehementer cupiens ut paranda festa feliciter perficiantur
atque auspicatos opimos proferant fructus, Augustus Pontifex
tibi sodalibusque tuis, Filiabus a caritate et universis, qui sollemnibus intererunt, Apostolicam Benedictionem impertit.
Interea qua par est observantia me profiteor tibi addictissimun
E.

Card. PACELLI:

Reverendissimo Domino Domino Carolo Leoni Souray
moderatori generali Congregationis Missionis.

S~TE
SkIES,,'E^T
N' 16:77L

536 Du Vatican,

le

30 avril 1937

Monsieur le Superieur,
Le Souverain Pontife a r6cemment recu la lettre
par laquelle vous exprimiez la joie de Lui annoncer
que les membres de la Congregation de la Mission et
les Filles de la Charit6 vont cl16brer, le mois de juin prochain, le deuxieme centenaire de la canonisation de
saint Vincent de Paul, votre instituteur et pere. Le soin
diligent que, en fils tris aimants, vous apportez A la
preparation de ces solennit6s est un gage tris assure
que sera dignement commn mor6 cet 6v6nement qui,
sur notre terre, Ala vertu de Vincent procura la supr&me
recompense. Ces solennit6s m6mes contribueront tout
ensemble A assurer et le progres et l'accroissement des
ceuvres de charit6 qui le reconnaissent comme leur initiateur et patron. II y a toutes raisons de le croire, rien
ne saurait ktre plus agr6able A ce grand saint et lui
faire plus d'honneur, que de voir ses exemples lui susciter partout de nombreux et zdis imitateurs; et la
charite secourable envers les malheureux qu'il pratiqua
et enseigna, devenir de jour en jour plus vigoureuse et
plus entreprenante dans les oeuvres et la conduite de
ses disciples. Plus, en effet, les Saints jouissent de l'assurance de leur fflicite 6ternelle, plus anxieux et soucieux
ils se montrent des incertitudes de notre vie et de nos
peines : car cet amour qui jadis ici-bas les inclina vers
nous ne les a pas quittes lorsqu'ils sont devenus citoyens de la Cour c6leste: il s'est, an contraire, immens6ment dilate.
Aussi le vif d6sir de Sa Saintetd, tout comme le v6tre,
du reste, est que le solennel rappel du souvenir de'saint

Vincent de Paul entraine et amwne un chacun

redre
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le double hommage de la devotion de l'esprit et de
l'imitation des oeuvres a celui qui, parmi les hommes,
s'eleva semblable au feu, et dont la parole 6tait enflammee comme un flambeau (Eccli. XLVIII, ) ; et qu'ainsi
ils versent en abondance dans les lampes de la vie religieuse l'huile vierge de la pietd, grace A quoi ils suivront 1'Epoux des Ames, dont la droite brandit la loi
de feu (Deut. XXXIII. 2), a savoir 1'Evangile de la
charit6 et de la paix.
La charite et la paix, nee d'elle, sont aujourd'hui le
grand remde dont a besoin ce monde corrompu et
troubl par tant de maux. Car d'oi provient le pullulement des d6sordres et des calamit6s qui nous affligent, sinon de 1'alanguissement de la divine charit6 ?
Sur les Ames des hommes, en effet, deux chefs commandent, en guerre continuelle l'un avec l'autre : la charit6
et la cupidite. Si l'une 1'emporte, toutes sortes de biens
fleurissent, et sur la terre risonne l'6cho du bonheur
d'en haut. La cupiditd, au contraire, vient-elle a dominer. aussit6t tout court a sa ruine: crimes et forfaits
se multiplient et avec eux les chatiments. Arrisre done
la honteuse cupidite ; que revienne et regne pleinement
la charit6, illustr6e et rendue cdl1bre par les exemples
de votre PWre - non, cela va sans dire, la charit6 qui
se pare de ce nom mais reste d6pourvue de toute realitA,
mais celle qui, revetue de la splendeur qu'elle tire de
son origine 6vang6lique, gonfl6e des sues de la vraie
religion, devient puissante par lagrice et ficonde en ceuvres. A quelles marques elle se fait reconnaitre, la vie
et I'ceuvre entidre de Vincent le montrent clairement.
Elle ne s'nmeut point sous les outrages, on la trouve
bienfaisante malgrd 1'envie, paisible devant les emportements, candide au milieu des artifices, g6missante
a la vue de liniquit6, in6branlable en son attachement
Sla
l vrit6, humble dans la prosp6rit6, calme dans
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l'adversit ; elle sait endurer dans les difficultds, user
du succes avec moderation; elle est 6nergique dans le
support des epreuves, joyeuse dans 1'accomplissement
du bien ; elle 6prouve une supreme jouissance au
commerce des hommes honnetes et nobles de coeur; et
avec les pervers et les gens sans bonne foi elle d6ploie
une patience sans limites.
Puisque telle est la reine des vertus, vous tous
qui appartenez A la famille Vincentienne, continuez
done de cultiver cette charit6 avec un zMle ardent ; et
par votre exemple attirez a elle les multitudes. Nul
doute que de cette maniere, vous ne m4ritiez de plus
en plus de la religion, qui, lorsqu'elle se couvre du
manteau royal de la charitt, resplendit de telle sorte
que facilement elie attire les ames A embrasser la
verite, et ferme la bouche a ses adversaires
Dans son vif d6sir que ces fetes que vous pr6parez
se d6roolent heureusement et produisent les fruits
excellents que tons nous en esprons, le Souverain
Pontife accorde la Benediction Apostolique A Vous, a
vos confreres, aux Files de la Charit6, et A tous ceux
qui prendront part a ces solennit6s.
En attendant, avec les phis sinceres sentiments, je
me dis
Votre tout d6voud,
EUGiNE,

cardinal PACELL.
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CONCESSION DES RITES POUR LE TRIDUUM
EN L'HONNEUR DE SAINT VINCENT DE PAUL
EN CETTE ANNEE BICENTENAIRE
DE SA CANONISATION
(16 juin 1937-16 juin 1938)
SACRA CONGREGATIO RITUUM :
CONGREGATIO MISSIONIS C. 74-937
Rev.mus P. Josephus Scognamillo Procurator gen. Congregationis Missionis ad pedes Suae Sanctitatis provolutus petiit
humiliter facultatem qua a die 16 junii 1937 usque ad eumdem
mensem anni 1938, recurrente bis centenaria solemnitate canonizationis S. Vincentii a Paulo fundatoris C. Missionis et Filiarum a Caritate valeant triduana solemnia peragi in omnibus
Ecclesiis et oratoriis Presbyterorum Missionis et Filiarum a
Caritate necnon in aliis ecclesiis ab Ordinariis loci designandis.
Sacra autem Congregatio Rituum, attentis expositis peculiaribus adjunctis, auctorilatea SS. mo D. N. Pio PapaXI. benigne
annuit pro gratia, servata tamen Instructione pro triduis extraordinariis, huic rescripto adjecta. Servatis rubricis. Conirariis

non obstantibus quibuscumque.
Die 2 Junii 1937.

C. Card. LAURENnI
S. R. C. Praefectus.

A. CARINCI, S. R. C. Secretarius.

En cette annee du bicentenaire apres la Canonisation
de Saint Vincent de Paul, fondateur de la Congregation
de la Mission et des Filles de la Charit6, A savoir depuis
le 16 juin 1937 jusqu'au meme jour de 1938, le R. P.
Joseph Scognamillo, procureur general de la Congregation de la Mission, prostern6 aux pieds de Sa Saintet6
sollicite humblement de pouvoir c6l6brer des triduums
en toutes les 6glises et oratoires des Pr6tres de la Mission
et des Filles de la Charit6, et meme en d'autres eglises
A determiner respectivement par 1'6v&que du diocese.
Considd&r les spiciales circonstances ci-dessus exposees,
la Sacrie Congregation des Rites, de par I'autorite de
Sa Saintetd le Pape Pie XI, a bienveillamment accorde
cette permission demandie : en gardant toutefois les fres-
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criptions de l'Instruction annexie au prisent rescrit,
et en observant les rubriques: nonobstant toutes clauses
contraires.
2 juin 1937.

Camille, cardinal LAURENTI,

Pr6fet des Rites.
Alphonse CARINCI, secretaire des Rites.
INSTRUCTIO SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS
SUPER PRIVILEGIIS QUAE IN TRIDUO VEL OCTIDUO,
OCCASIONE EXTRAORDINARIAE SOLEMNITATIS IN
HONOREM SIVE ALICUJUS MYSTERII, SIVE B. MARIAE
VIRGINIS SIVE SANCTORUM AUT BEATORUM, CELE-

BRANDO PER RESCRIPTUM SACRAE IPSIUS CONGREGATIONIS CONCEDI SOLENT.
I. In solemniis, sive triduanis sive octiduanis, quae, recurrente festivitate extraordinaria, celebrari permittuntur, Missae
omnes de ipsa festivitate ob peculiarem celebritatem dicantur
cum Gloria et Credo, et cum Evangelio S. Joannis in fine, nisi
legendum sit aliud evangelium juxta rubricas.
II. Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa de Officio
currenti celebratur, dicatur cum unica Oratione: secus fiant
tantummodo commemorationes de duplici secundae classis et
omnes aliae quae in duplicibus primae classis permittuntur.
Missae vero lectae dicantur cum omnibus commemorationibus
occurentibus, sed orationibus de tempore etcollectis exclusis.
Quoad Praefationem, serventur Rubricae Missalis ac Decreta.
III. Missam cantatam impediunt tantum Duplicia primae
classis, ejusdemque classis Dominicae, necnon Feriae, Vigiliae
et Octavae privilegiatae, quae praefata Duplicia- excludant.
Missas vero lectas impediunt etiam Duplicia secundae classis,
et ejusdem classis Dominicae, necnon Feriae, Vigiliae atque
Octavae, quae ejusmodi duplicia primae et secundae classis
item excludant. In his autem casibus impedimenti, Missae dicendae sunt de occurente Festo, vel Dominica, aliisve diebus
ut supra privilegiatis, prouti ritus diei postulat, cum commemoratione de solemnitate, et quidem sub unica conclusione
cum prima oratione. Haec tamen commemoratio omittatur,
si occurat duplex primae classis Domini primarium universalis
Ecclesiae, praeterquam Feriae II et III Paschatis et Pentecostes, in quibus ea permittitur.
IV. In Ecclesiis ubi adest onus celebrandi quamlibet Missam
Conventualem, ejusmodi Missa nunquam omittenda erit.
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V.Si Pontificalia Missarum de Sancto vel Beato ad Thronum
fiant, haud Tertia canenda erit, Episcopo paramenta sumente,
sed Hora Nona: quae tamen Hora de ipso Sancto vel Beato
semper erit; eaque, ad implendam divini Officii obligationem,
substitui non poterit Horae Nonae de die currenti.
VI. Quamvis Missae omnes, vel privatae tantum, impediri
possint, semper nihilominus secundas Vesperas de festivitate
solemniores facere licebit absque ulla commemoratione; quae
Vesperae tamen de festivitate pro satisfactione inservire non
poterunt.
VII. Aliae functione eclesiasticae, praeter recensitas, de
Ordinarii consensu, semper habere locum poterunt, uti Homilia
inter Missarum solemnia, vel vespere Oratio panegyrica, analogae festivitati fundendae preces, et maxime solemnis cum
Venerabili Benedictio. Postremo tridui vel octidui die Hymnus
Te Deum cum versiculis Benedicamus Patrem... Benedictus es...
Domine, exaudi... Dominus vobiscum... et oratione Deus, cujus

misericordiae... cum sua conclusione nunquam omittetur ante
Tantum ergo... et orationem de Ssmo Sacramento.
VIII. Ad venerationem autem et pietatem in novensiles
Sanctos vel Beatos impensius fovendam, Sanctitas Sua the-

sauros Ecclesiae aperiens, omnibus et singulis utriusque sexus
Christi fidelibus qui, vere poenitentes, confessi ac sacra synaxi
refecti, ecclesias vel oratoria publica, in quibus praedicta tri-

duana vel octiduana solemnia peragentur, visitaverint, ibique
juxta mentem ejusdem Sanctitatis Suae per aliquod temporis
spatium pias ad Deum preces fuderint, indulgentiam plenariam in forma Ecclesiae consueta, semel lucrandam, applicabilem
quoque animabus igne piaculari detentis benigne concedit : iis
vero qui, corde saltem contrito, durante tempore enunciato,
ipsas.ecclesias vel oratoria publica inviserint, atque in eis uti
supra oraverint, indulgentiam partialem centum dierum semel
unoquoque die acquirendam, applicabilem pari modo anir.abus
in purgatorio existentibus, indulget.

N. B. - Ce rescrit accorde la facult6 de cildbrer un
triduum solennel en 1'honneur de saint Vincent de Paul,
A 1'occasion du bicentenaire de sa canonisation, du
16 juin 1937 au 16 juin 1938, dans toutes les 6glises
publiques et semi-publiques des Pratres de la Mission
et des Filles de la CharitW, et meme, du consentement de
1'Uveque du diocese, dans toute autre 6glise.
La messe de saint Vincent de Paul peut se chanter
les trois jours, sauf fete ou dimanche de premiere classe,
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seulement celles qui sont permises aux fetes de premiere
classe.
La messe basse de saint Vincent de Paul est emp&ch6e
ces memes jours et aussi les f6tes et dimanches de seconde
classe. Elle peut se dire A tous les autels ; comme comm6moraisons, les oraisons du jour. Les jours oi cette
messe est d6fendue, il est permis de faire m6moire de
saint Vincent de Paul sous une seule conclusion.
Que la messe de saint Vincent de Paul soit permise
ou non, on peut toujours chanter les vepres. Le troisime jour, au salut, chant du Te Deum. Applicable aux ames du purgatoire, indulgence pliniire, une fois, pour ceux qui, confess6s et communies,
visitent les dites 6glises ou oratoires publics, pendant
ces triduums et y prient quelque temps aux intentions
du Souverain Pontife.
De meme une fois par jour indulgence partielle de
cent jours et applicable aux imes du purgatoire, pour
ceux qui, le cceur contrit, visitent pendant ces triduums lesdites 6glises ou oratoires publics, et prient
aux intentions du Souverain Pontife.

N. B. - Voir page 759 des Indulgences spociales [cinq ans e
pidnitre], accord6es sp6cialement pour lee Triduunis lors du
bicentenaire de la Canonisation de saint Vincent de Paul
(16 juin 1937- 66juin 1938).
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. -

De 1874 a 1918.

CHAPIIRE XXXIX. - M. Bore, supdrieur gn&ral (suite).
SOMMAIRE.-La Maison-Mlre (suite).

Nous avons successivement parlM de 1'assistant et
du sous-assistant de la Maison-M&re, sous M. Bor6,
des membres du conseil damestique, des professeurs;
nous avions parkl auparavant du secretariat et de la
procure; il nous reste un mot A dire des autres personnes
de la Maison-Mere, soit pretres,soit ftudiants, soit s6minaristes, soit freres coadjuteurs.
Parmi les pretres, il y en avait A la retraite, d'autres
exercaient diff6rentes fonctions, particulibrement aupres des Sceurs. En 1875 il y avait 47 pritres A SaintLazare ; en 1876 et en 1877, 52; en 1878, 5-.
Disons un mot de quelques-uns des plus venerables
on des plus representatifs. Le premier de tous etait
assur6ment M. Brioude. II ktait n6 ea 1790, A Tour-

niac, diocese de Saint-Flour. II avait fait sa premiere
communion apr6s le Concordat et s'atait constitUn
cat6chiste des retardataires, pour suppler A la disette
de pritres. Ii fut admis au petit s6minaire de Pleaux.
11 alla ensuite 4 Saint-Flour compkter ses itudes,
tout en faisant fonction de precepteur dans une famille de la localite. Le s6minaire de Saint-Flour d&-

pendait alors de 1'6veque de Mende. M. Brioude fut
Aurillac,
ordonn6 pretre en 1815 et plac6 aussitt
professeur.
comme aum6nier d'une communaut6 et
En 1817, M. Verbert, vicaire g6nral de la Congregation,
vint a Auritlac visiter la maison des seurs. M. Brioude

lui fat prisent6 et lui demanda la faveur d'etre
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ii juin 1818, il entrait A la nouvelle Maison-M&re des
Lazaristes, h6tel de Lorges, rue de Sevres. II n'y avait
qu'une poign6e de confreres, deux s6minaristes seulement, M. Grappin et M. Brioude. Apres son s6minaire,
M. Brioude futplac6 successivement a Soissons,i Amiens,
a la Maison-Mere oi il eut le P. Etienne comme 6lIve,
A Cahors ofi il fut professeur 6 ans et superieur de 1830
a 1835. Comme le bienheureux Perboyre, il se laissa
prendre quelque temps par les theories de Lamennais,
ce qui lui valut d'etre chang6 de Cahors. Un correspondant de Lamennais ecrivait A cette epoque : a Le minist&re ecclsiastique continue de poursuivre les professeurs de seminaire qui s'avisent d'etre catholiques
romains. II vient de faire renvoyer du snminaire de
Cahors, A cause de ses bonnes doctrines, un Lazariste
plein de merites, nomm6 M. Brioude. a
Quoiqu'il en soit, M. Brioude assista comme visiteur d'Aquitaine A l'assembl6e de 1835 qui elut SupIrieur General, M. Nozo, alors supIrieur du grand s6minaire de Chilons; le nouveau sup6rieur g6n6ral
nomma M. Brioude superieur A sa place au grand s6minaire de Chilons. M. Brioude y resta de 1835 A 1838.
C'est A cette 6poque que se place un fait assez curieux
dans 1'histoire de la Compagnie. Pour une raison que
nous n'avons pu 6claircir, M. Nozo avait estim6 que les
voeux de certains confreres 6taient invalides; M. Brioude
6tait du nombre de ces confreres, aussi fit-il en
1837 la declaration suivante qui est consignee dans une
piece officielle : A savoir qu'il renouvelait ses voeux ea
scilicet intentione quod etiamsi huc usque eadem vota
invalide emiserim prout mihi significatum est, salte
ab hac die in posterum valida et firma permaneant ,.
En 1838, M. Brioude est nomm6 sup6rieur du grand
s6minaire d'Amiens et visiteur de la province de Pi-
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cardie. II fut tres apprciE pour son enseignement qu'il
puisait A la theologie de saint Alphonse de Liguori,
et pour la direction qu'il imprima an s6minaire. C'etait
surtout par la bont6 qu'il gouvernait. Aussi tout le
monde disait: le bon M. Brioude. On abusait souvent
de cette bonte. On savait qu'il ne refusait jamais rien
apr6s la messe, aussi les demandes affluaient-elles A
ce moment. On savait encore qu'il suffisait d'affecter
uae certaine r6pugnance pour ce que 1'on se croyait
oblig6 de demander et qu'alors M. Brioude accordait
de tout coeur; aussi affectait-on souvent cette repugnance et le bon pere ne devinait pas le tour qu'on lui
jouait. II etait d'une vivacit6 toute meridionale dans
les observations qu'il faisait; mais quand il craignait
d'avoir k6t trop vif, il se reprenait immediatement
et s'humiliait devant tous, meme devant les suminaristes. II avait une foi tres profonde et une pi6t6 tres
tendre. Sa mortification 6tait admirable ; il ne se plaignait jamais de rien. II 6tait exemplaire pour la rggle.
II avait une belle intelligence, des connaissances 6tendues et variees. C'6tait un lecteur assidu de livres et de
revues ; il fut la lumiere du Concile d'Amiens en 1853II etait tres humble et racontait A ses s6minaristes,
m6me ce qui pouvait le deconsid6rer A leurs yeux.
II prit un jour comme theme de lecture spirituelle le
petit accident qui lui 6tait arriv6 en prechant a SainteAnne d'Amiens ; dans un beau mouvement d'6loquence,
il avait envoys sa barrette au beau milieu des fiddles,
ce qui avait provoqu6 un immense fou rire.
Apres 20 ans pass6s A Amiens, on jugea A propos de
le mettre a la retraite A la Maison-Ml re ; il avait alors
70 ans. Le Pere Etienne, comprenant que c'6tait un
grand sacrifice pour ce vninrable superieur, lui en adoucit I'amertume en lui procurant un voyage A Rome.
DNs lors, il 6difia la Maison-Mere par ses vertus sacer-
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rien de son cahne et de sa serinit~. I allait encore en
r6rmation malgu 6 sa cecitd, et on le faisait parler de lui,
ce qu'il faisait avec one charmante naivet6. Les jeunes
gens iaisaient cercle autour de lui ; il ler disait souvent
qn'ils itaient trop jeunes pour bien saisir la question
qu'on traitait; il remerciait Dieu simplement, dans les
conferences, de ce que la Providence lui avait donn=,
dans one mesure assez large, les dons de 1'esprit et du
cceur; il exhortait souvent les 6tudiants A marcher sur
ses traces, etc., etc. Ces petites manies n'enlevaient rien
A la vDneration profonde qu'on avait pour lui. A la fin
de sa vie, Dieu lui envoya une autre croix en le faisant
souffrir beaucoup d'une inflammation des jambes.
I mourut en 188i, ag4 de 91 ans.
Apres M. Brioude, venait M. Le Guennec, n6 en 18oo
an diocese de Vannes. Nous savons de lui seulement
qu'il a &t6 professeur de theologie a Amiens, a Paris,
A Cahors, sup6rieur en 1850 a Aurillac, en 1852 au grand
s6minaire de Cahors. 11 vint prendre sa retraite A SaintLazare en 186o et mourut en 188o. I1 precha plusieurs
fois les exercices spirituels a la Maison-Mere. Ce fut

un confrre sans histoire, un bon breton, moins expansif
que M. Brioude, aussi 6difiant, une des colonnes de la

Commuaaut.
M. Albessart, du diocese de Saint-Flour, avait
trois ans de moins que M. Le Guennec. II avait 6t,

pl~ A Valflery, of it eat une distraction dont il se
repentit toute sa vie. II oublia un jour que poar venir

de Valflery A Paris, il ne suffisait pas d'avoir pay6 sa
place dans la ditigence, qu'il fallait en plus un billet
de M. le Superieur g'neral i'autorisant a venir prier
pros des reliques de saint Vincent; aussi quand ii se
pr6senta devant M. Salhorgne, celui-ci lui offrit conmme

alternative : on quitter la Congrigation, on refaire son
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seminaire. On n'y allait pas de main morte alors!
M. Albessart qui tenait A sa vocation accepta de prendre
rang parmi les s6minaristes et il fut ensuite place

a Cahors d'oi 1'6'vque kcrivit, en 1859, que M. Albessart etait bien aime du clerg6 et qu'il serait bien agrd
comme sup6rieur. si le Supdrieur gindral Ie nommait
A ce, poste. M. Albessart revint A la Maison-Mere en
1863 et ses dernires annies furent 6prouvees par de
penibles infirmit6s. On fut oblige, en 1875, de l'emplcher d'aller confesser au dehors pour raison de sant6 et,
en 1876, de lui interdire la Messe que sa sante ddlabrie
ne lui permettait plus de dire selon toutes les rubriques
du Missel. 11 mourut le 8 septembre offrant i Dien le
sacrifice de sa vie comme il avait offert le sacrifice de
ne plus pouvoir confesser et de ne plus pouvoir dire la
messe.
M. Laurent Jean-Baptiste etait du meme diocese
que M. Albessart. 1 fut successivement professeur an
grand seminaire d'Amiens, puis superieur de celui de
Sens et enfin du petit s6minaire de Saint-Flour. Ses
yeux s'affaiblissant, il demanda A ftre dkcharg6 de son
office de superieur; on h6sitait, car sa conduite etait
sage; M. Laurent se crut oblige en conscience de faire
des instances. On se rendit A son desir. L'dveque de
Saint-Flour regretta beaucoup son depart : 11 avait
attire les benedictions de Dieu sur mon petit seminaire, 6crivit-il au Superieur gneral D. M. Laurent
avait le respect et la confiance de tous par sa dignit6
et la douceur de son caractere. 11 vint done a la MaisonMere oa il fut I'ddification de tous par ses vertus et sa
C'6tait un homme d'ordre, il ex6cutait
r6gularit:.
militairement les avis des suplrieurs; il 4tait tres mortifid, il balayait lui-meme sa chambre ; il n'y avait qu'un
point qu'il ne pouvait observer, c'dtait la rdcrdation,
ses jambes ne lui permettant pas de marcher comme les
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autres confreres, il devait rester seul pendant le temps
qui suivait les repas. Nous le retrouverons visiteur de
la province de France, sous le gen6ralat du P. Fiat.
M. Masnou Jean, voisin de vocation de M. Laurent,
6tait na en Espagne, en 1813. 11 sera toute sa vie le
serviteur fidele qui ne raisonne pas sur les ordres qu'on
lui donne et qui remplit promptement et cordialement
les missions qui lui sont coufi6es. Aussi ses Supsrieurs
utiliseront largement sa bonne volont6. En 1853, il
est supbrieur de Cap-Girardeau, aux Etats-Unis ; en
1854, il est nomm6 vice-visiteur de cette province

En 1856, il est rappel6 en Espagne oh il est visiteur
jusqu'en 1862. A cette epoque, sans 6couter la voix de
la nature, il part comme visiteur an Mexique. Ce n'6tait
pas un poste de tout repos. Djia la police surveillait
activement les faits et les gestes des Missionnaires.
M. Bore le charge alors d'une visite extraordinaire dans
l'Am6rique du Sud. M. Masnou a 62 ans, il prend vaillamment le baton de voyageur et il part : il est successivement en Argentine, a Buenos-Aires, oi il fait excellente impression, an Chili, au PWrou, au Guat6mala d'oi
il est rappeMl pour occuper la charge difficile de vicevisiteur d'Espagne, en l'absence de M. Mailer; il proteste de son obbissance et part au devant des difficultis
qui l'attendent. Nous le verrons plus tard a l'oeuvre
dans cette mission sous le Pere Fiat. Pendant le generalat du P. Bor6 dont nous nous occupons, il demeura
quelque temps A Saint-Lazare comme correspondant
pour les affaires du Mexique. II apparait A tous A cette
6poque, comme un homme simple, modeste, aimable,
doux, ne faisant de peine A personne, dou6 d'un grand
tact pour manier les personnes et les choses.
Apres M. Masnou venait M. Perboyre Jacques, fr&re
du bienheureux Jean-Gabriel. II etait n6 en 18io, A
Mongesty et entra dans la Congregation, en 1832, comme
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frere coadjuteur. I1remplit quelque temps les fonctions
de frere sacristain A la Maison-Mere. Quand le Pere
Etienne fut 61u Superieur general, en 1843, un des premiers actes de son gen6ralat fut d'admettre aux saints
ordres le frere Jacques Perboyre, afin de lui procurer
un jour la consolation de dire la messe de son fr6re.
Cela ne devait se realiser que 46 ans plus tard, mais cela
se r6alisa, et nous reparlerons du petit plre Jacques,
quand nous traiterons de la beatification de son frere.
En attendant, pendant ce long laps de temps, il 6difia
la Maison-M6re par sa bonhomie et ses travaux de
scribe et de copiste. I1 ne remplissait pas de minist&re
car il n'avait pu 6tudier suffisamment pour passer
l'examen de juridiction. On a dit de lui qu'il avait Wte
comme l'enfant priviligi6 de la famille de Saint-Lazare.
En effet, il 6tait bon et affable absolument pour tous,
d'une douce et inalt6rable gaiet6 de caractere, tres modeste, d'un empressement devou6 et soumis, se multipliant pour les travaux mat6riels du secr6tariat et les
courses au minist&re des Affaires 6trangeres, en un mot,
aim6 de Dieu et des hommes.
Le 18 decembre 1875, mourut A Saint-Lazare un
missionnaire auvergnat, M. Barthoneuf Etienne. I1
avait W6tau grand s6minaire d'Amiens et A Valfleury.
UI 6tait A Paris depuis 1856. On l'occupa A faire du
minist&re dans la banlieue de Paris; il fut meme propos6 comme superieur de Gr6gy et de Rimont, fondations
qui n'eurent pas grande stabilitC, comme nous le verrons en son temps.
Six mois apr&s M. Barthoneuf, mourait a Saint-Lazare
un autre auvergnat, plus connu dans la Congregation,
M. Lacombe Pierre.
II etait n6 a Fontanges; il fit ses humanit6s A Pleaux,
sa philosophie et une partie de sa theologie A SaintFlour. II 6tait d'un caractere timide, affectueux, ten-
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drement aims par sa mere. II demanda la permission
d'entrer dans la Congregation, sa mere le lui refusa; il
partit quand meme et sa mere mourut deux mois apres.
Sur son lit de mort, elle fut console par la grace de
Dieu et elle se rijouit de tout cceur de ce que son fils
avait fait. Trois soeurs de M. Lacombe se firent Filles
de la Charit6. M. Lacombe entra A Saint-Lazare, en
1834 ; il se fit remarquer par une profonde humilit6,
une grande regularite. 11 acheva ses 6tudes de theologie et fut ordonn6 prftre par Mgr de Qu6len en 1836.
On le placa au grand s6minaire de Carcassonne oi il
eut aussit6t beaucoup de p6nitents, apprici6 de tous,
inspirant pleine confiance, obeissant aveugl6ment A ses
superieurs, simple en ses paroles et ses actions. Le seul
d6faut qu'on lui reprochait 6tait de soutenir un pen
trop son sentiment dans les matieres de thdoogie. En
1845, il fut nomm6 sup6rieur du grand s6minaire de
Sens. 11 fut admirable de regularit6 et surtout il garda
la r6sidence avec une fiddlit4 scrupuleuse. II 6tait v6n&re du clerg6 par sa science solide et son humilit6.
On dit qu'il avait une petite passion pour la musique,
mais qu'il s'en corrigea apres quelque temps, ayant remarque que cela pouvait nuire A l'efficacit6 de sa charge.
Cependant la responsabilit6 pesait A son humilit6, et il
demanda a cor et A cri d'etre decharg6 de la sup6riorit&.
Pour le satisfaire, on le nomma professeur a la MaisonMere. Les jeunes gens appricierent sa science solide et
pratique, son d6vouement, son assiduit6 A les recevoir,
sa piet6. Mais le professeur de morale vint A manquer A
Saint-Flour oi du reste le sup6rieur etait malade. On
fit appel au d6vouement bien connu de M. Lacombe, et
celui-ci quitta la chere jeunesse de Saint-Lazare pour
la jeunesse non moins chore de sa petite patrie. LA
encore, tout le monde loue la simplicit6, la droiture, la
bonti, la pi6t6 du Pere Lacombe. Mais il faut remplacer
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le sup6rieur qui est malade et M. Lacombe a toujours
craint les dignitks, les charges. On a de nouveau piti6

de lri et on le replace & Saint-Lazare conme professeur. Pendant vingt-deux ans, il va rempir son poste
avee une conscience scrupuleuse. 11 ne negligera ja-mais de pr6parer chacune de ses classes comme s'il
etait nt professeur novice. Dans Paris, on connait et
on appricie son jugement, son intelligence, sa science.
M. Carrire, Sup6rieur genral de Saint-Sulpice, d6dare a qu'il a rarement trouv6 un casuiste plus sir
et plus circonspect . Aux qualit6s intellectuelles, M.
Lacombe joint les qualitis morales : il est tres humble,
bien qu'il soutienne tonjours ses opinions avec grande
conviction. II a un grand esprit de foi, il est tres devot
an Saint-Sacrement, il dit bien la messe et il a grande
piti6 des Ames du Purgatoire, avec une petite pointe
d'originalit6. Ainsi il prie tons les jours pour les 6 Ames
les plus abandonn6es, pour les 6 ames qui ont le plus
de temps a passer an Purgatoire, pour les 6 Ames qui
y sont depnis le plus longtemps, enfin pour les 6 Ames
qui sont te plus pros de sortir. M. Lacombe travailla
et pria ainsi jusqu'au bout. II mourut les armes A la
main. It avait fait sa classe comme d'habitude. Toute la
journke du samedi 6 mai 8876, il avait confess&. Le
matin du dimanche, 7. mai, A l'oraison, il fnt frapp6
d'apoplexie et il mournt le mardi 9, apres minmit, sans
avoir recouvr sa connaissance. A ia conference sur ses
vertns, le P. Bor6 fni appliqua I'loge que Jesus fit de
Nathanael: a Voici un vrai Israelite en qui il n'y avait
point d'artifice ».
M. Sinan Pierre fut plac6 A la Maison-Mre 1'annre qui
suivit la mort de M. Lacombe. 11 6tait n6 a Constantinople (Galata), de parents catholiques Arm6niens, en
1811. II fat 6lve an college Saint-Benoit, dirig6 par
les Lazaristes. I fnt oblig de s'exiler, car les Arm&-

-

552 -

niens catholiques d6pendaient alors civilement des
patriarches gregoriens. I1 v6cut deux ans, ddguisk en
gargon pharmacien. En 1828, grace & M. Bricet, prfet
apostolique lazariste, la Porte reconnut Ugalement l'ind6pendance des Arm6niens catholiques de Constantinople par rapport aux patriarches Gregoriens. M. Sinan
revint et se mit en relation avec M. Bonnien, lazariste,
arrive depuis peu AConstantinople. II lui d6clara d'abord
qu'il avait grande envie d'apprendre le francais;
M. Bonnieu lui promit de lui enseigner cette langue A
condition que, par r6ciprociti, M. Sinan lui enseignit
le turc. Dans les conversations qui s'6changarent, on
apprit que M. Sinan etait d'une tres bonne famille,
qu'il 6tudiait pour Wtre pretre et qu'il avait d6ja recu
les 4 ordres mineurs de son 6veque. Bient6t M. Sinan
manifesta le desir qu'il avait de faire partie de notre
Congregation. Sur les renseignements excellents fournis par M. Bricet, M. Moitrelle regut le jeune Sinan dans
la Congregation on du moins 1'admit dans la maison de
Constantinople et lui permit de porter la soutane.
C'6tait en I832, M. Sinan continua ses 6tudes tout en
faisant des surveillances au college Saint-Benoit. M.
Bonnieu declare alors qu'il leur est d'un grand secours
et qu'il rend des services immenses. Mais ses progres
intellectuels n'xtaient pas satisfaisants. II 6tait tres
au courant des langues; il poss6dait moins bien la
philosophie. Aussi malgri ses efforts de trois ans, il ne
fut pas admis Avenir faire son seminaire a Paris. Comme
le jeune homme pers6virait dans son desir d'6tre lazariste et que d'autre part il parlait tres bien I'italien, on
l'envoya a Rome. M. Simon Ugo, visiteur de Rome, fit
des difficult6s pour l'admettre an Seminaire, mais enfin
il le rebut en 1836. M. Sinan eut souvent l'occasion de
converser avec le fameux cardinal Mezzofanti et il
pouvait parler avec lui en 9 langues diffrentes. En 1837,
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annie ofi M. Nozo celbra le premier centenaire de la
canonisation de saint Vincent, le Supdrieur gendral
vint A Rome, M. Sinan lui demanda avec instance
d'6tre admis A Paris; M. Nozo y consentit et ramena
M. Sinan A la Maison-Mire ; il y passa cinq ans et fut
ordonn4 pretre dans le rite latin, ce qui ne se fit pas
sans grande difficult6, Rome aurait d6sir6 qu'il restit
dans le rite arminien. M. Sinan commenGa alors une
vie assez voyageuse. II est plac6 a Constantinople of
il reste I8 mois, puis A Alep; il manifeste le desir
d'aller en Perse; le Conseil de la Congregation est d'un
avis favorable ; M. Sinan 6tait alors A Alexandrie, il
se dispose sans doute A se rendre en Perse, car nous le
trouvons A Jerusalem, puis A Antoura, mais 1A, le Visiteur le garde pour son college et le charge de la classe
de turc. II reste deux ans A Antoura ; nous sommes en
1845; il y a grande famine, massacre de chr6tiens par
les Druses ; M. Sinan est plac6 A Smyrne, puis A Constantinople, puis A B6bek, alors que M. Bor6 est visiteur;
a cette 6poque, M. Sinan est procureur provincial.
Arrive la guerre de Crim6e, 1854 ; M. Sinan se devoue,
comme les autres missionnaires et les Sceurs, dans les
ambulances de Constantinople et de Varna. En 1854,
M. Sinan est aum6nier du grand h6pital; en 1855,
il 'est de celui de Rami Tchifflik ou il y a I.400 malades ;
plus tard, il est aum6nier de 1'h6pital de l'Universit6
ou i! y a I.ooo malades. Un bien immense se fait dans
ces ambulances, aupres des soldats frainais blesses.
Apres la guerre de Crim6e, nous trouvons M. Sinan
procureur de Carcassonne, puis il part pour le Chili
oiu il restera dix-huit ans dans une mission qui parait
au bout du monde, vivant seul, ne voyant les confreres
que tous les deux ans. On en arrive A se demander &
Paris s'il est bien attache de cceur A la Congregation, et
sur une demande qu'on croit venir de M. Sinan on
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lui accorde la d6mission des vceux. Quand M. Sinan
recoit cette piece, de longs mois apres son expedition,
il proteste qu'il vent vivre et mourir dans la petite
Compagnie, qu'il n'a jamais demand6 la demission des
vceux, et it d6clare qu'il est pret A faire un voyage de
3.000 lieues pour venir demander au swucesseur de saint
Vincent sa r6int6gration. On le r6integre, bien qu'en
rkatit il ne fit jamais sorti puisqu'il n'avait pas acceptM
son Dionittimus. Cependant, M. Sinan &crit A M. Bor6
pour se plaindre de l'isolement dans lequel il vit et pour
demander son changement. On le lui accorde et nous le
trouvons A Alep en 1876. C'est de lA qu'il vint A Paris
en 1877. Entre temps, M. Sinan fait une grammaire
turco-franCaise et traduit en turc les Saints Evangiles.
11 va A Rome soumettre un ouvrage a la Propagande.
Aprbs la mort du P. Bor6, il retourera dans I'Orient,
d'abord A Brousse, puis a Constantinople, et il mourra
dans son pays d'origine, apres une vie assez agit6e,
remplie de voyages sans doute, mais aussi de travaux
apostoliques.
La Maison-MWre est souvent le refuge de confreres
que diff6rentes causes chassent de leur patrie ou de leur
province. Ce fut le cas pour M. Dmochowski, visiteur
en Pologne. II -tait n6 en 1817, etait entr6 dans la
petite Compagnie en 1837. Lorsque le P. Etienne fit
son voyage en Pologne en I86o, it remarqua M. Dmochowski et le nomma:visiteur de la province et Supdrieur
de Sainte-Croix a Varsovie. Le nouvel In redoutait
beaucoup cette charge ; aussi tomba-t-il bientbt malade,
demandant a
'tredkcharg4 et parlant meme d'entrer
dans une autre Communaut6 religieuse si ron ne faisait
pas droit A sa demande; le P. Etienne 1'encouragea.
En 1861, M. Dmochowski insiste de nouveau et parle
cette fois de recourir au d6lgu6 du Saint-Siege. M. le
Suplrieur gen6ral juge A propos d'attendre la venue de
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M. Dmochowski a 1'assemblee de i861. En 1862, son
titre de visiteur est reconnu officiellement par le guuvernement Russe; mais le pauvre M. Dmochowski
se decourage, parce qu'il lui semble qu'il n'est pas propre
A maintenir la discipline. I1 faut avouer que les temps
6taient difficiles; un certain ncmbre de polonais
s'etaient soulev6s et des 6tudiants s'6taient joints a
eux ; en pr6sence de ces difficultes, on songea d&s lors
A l'envoyer A Cracovie oA la paix n'6tait pas troubl6e.
Mais les 6v6nements se precipiterent, avant que put
s'op6rer ce transfert et, en 1863, il se trouva en pleine
fournaise A Varsovie. Une bombe avait kti jet6e pres
de la maison des confreres contre le repr6sentant du
Tsar. De lA, d6chainement de la persecution contre les
missionnaires et les sceurs. 11 faut lire dans les Annales
de jadis, si intressantes et si honorables pour la
petite Compagnie, le r6cit des souffrances endurees par
M. Dmochowski ; il fut enferm6 six mois dans la citadelle et sa maison fut occupee longtemps par 200 soldats russes. Enfin, M. Dmochowski fut delivr6 et il vint
se r6fugier a Paris. Mais tous ces evenements avaient
6puis6 ses forces physiques et cer6brales, et on dut le
placer a Lommelet oi il mourut en 1881, martyr de la
pers6cution et aussi de ses scrupules.
M. Louis Matthieu 6tait n6 A Langogne, diocese de
Mende, en 18o4. I1 entra dans la Congregation age de
36, ans. II se prepara serieusement Ases voeux ; il voulut
meme attendre quelque temps pour mieux se preparer.
II est not6 comme un excellent esprit, dou6 de dispositions 6difiantes. I fut place6 Albi,puis AAlger Mustapha
of il fut Sup6rieur et cure plusieurs annees. En 1849,
il revint a Paris oi il fut missionnaire missionnant. En
1859, il est nommi sup6rieur a Gregy, puis a Loos, puis
a Marche-les-Dames et enfin'a La Teppe. On changeait
fr6quemment les superieurs A cette 6poque et cependant
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le canon 505 n'existait pas encore. On constate,
en 1875,
que les offices se font trbs bien a La Teppe, on I'attribue
A M. Matthieu, dernier supdrieur. Les annres suivantes,
nous le trouvons A Prime-Combe, puis A Paris et enfin
A Tours od il avait accept6 d'aller pour garder la maisun
pendant les missions. II vint mourir A la Maison-Mere,
le 15 janvier 1879.
Nous avons parlM plus haut des refugi6s que SaintLazare acceptait comme une bonne mere. M. Kamocki
Marien fut un de -ceux-IA. II etait n6 en Pologne
en
1804, et 6tait entr6 dans la petite Compagnie, en
1843.
Des i85o, nous le voyons charg6 de la direction
des
Soeurs et superieur de la maison de Posen, mais
sans
patente. En 1853, on lui donne le titulus. En
186o,
ayant des difficultes avec un confrere, il propose
de
donner A ce dernier le titre et la charge de supdrieur.
On
ne juge pas A propos de difdrer A son humble
demande
et on le laisse sup6rieur. A cette 6poque (1863)
il eut
de grandes 6preuves : pendant qu'en Russie, son
confrere, M. Dmokowski etait emprisonn6, lui,
en Allemagne, d'apres le ccmpte rendu du Grand
Conseil, fut
l'objet d'accusations cdieuses de la part de
personnes
mecontentes et rebelles, animnes d'un esprit
de vengeance. 11 fut oblige de quitter sa maison
et ii vint se
r6fugier en France, A Paris. En 1875, il 6tait
A Montdidier; il demande A 6tre place A Paris: vu ses
longs
services, on le lui accorde vole.ntiers, et il
est nomme
consulteur provincial de la province de I'Ile
de France.
11 mourut a Paris, en 1884.
M. Dubois Adolphe-Florimond etait ne
en 18io, A
Breteuil, diocese de Beauvais ; il avait &t6
admis une
. premiere fois en 1833, mais il n'avait pu s'acclimater;
il revint A la charge, onze ans plus tard,
et comme les
renseignements donn6s par M. Martin, Sup6rieur
du
collge de Montdidier, 6taient excellents,
M. Dubois
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fut readmis et cette fois ce fut pour toujours. Apres ses
vceux, on le remit &Montdidier oh il avait kt6 longtemps
professeur. En 1855, il s'offrit pour les Missions et les
colleges du Levant. On le placa AAlexandrie, comme superieur du college. Plus tard, il revint en France et fut
place au grand seminaire d'Angoulime, puis nomm6 cur6
et sup6rieur de Richelieu.. Sa sant6 delicate lui fit demander la faveur d'etre decharg6 de la suporiorit6.
Malgri les raisons que sa modestie faisait valoir, on le
maintint dans ses titres. En 1876, le P. Bor6 l'appela A
Paris pour 6tre applique, dit le proces-verbal, A la
direction des Filles de la Charit6. II mourut aum6nier
de ChAteau-l'Eveque, en 1884.
Il y avait alors AParis un confrere qui a fait beaucoup
pour les Filles de la Charit6 et Aqui celles-ci doivent une
grande reconnaissance, c'etait M. Charles Bernard. II
6tait n6 dans le diocese de Saint-Brieuc, en 1815, 6tait
entr6 dans la Congregation en 1844, 6tant dejA pretre.
On le plara A Montpellier, puis A Tours oi il professa
l'histoire ecclsiastique. II demanda A cette 6poque la
permission de faire autographier ses cours, mais cette
permission lui fut refusee. II fut plac6 A Angouleme,
en 1856, et en devint superieur en 1861. C'est A cette
6poque que le P. Etienne lui demanda un travail difficile et important. II s'agissait de composer des M&ditations A l'usage des Filles de la Charit6. Celles-ci
avaient deja uu cours en 4 volumes, compos6 par M.
Vauris. II avait rendu de grands services depuis 1848,
date de sa mise au jour. Le P. Etienne 1'avait pr6sent6
a cette 6poque comme un tresor oh les Sceurs devaient
puiser abondamment, comme un talent pr6cieux qu'elles
devaient exploiter, comme une source d'oi se r6pandraient de saintes pens6es de perfection, de pieux d6sirs
d'avancement, de g6nereuses resolutions. En somme,
c'itait la vie et la doctrine de Jesus, source et modele
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les meilleures, sont imparfaites; et puis les esprits evoluent, les idWes changent. Aussi le P. Etienne, I'homme
d'organisation par excellence, celui qui a su si bien diriger la double famille, qui ne s'est pas laiss6 entrainer
par les choses et les personnes, mais qui a su les entrainer
vers le but qu'il voyait de haut, le P. Etienne confia a
M. Bernard le soin de transformer les meditations de
M. Vauris et de les mettre A la page. L'ouvrage parut le
19 juillet 1863. Voici quelques extraits de la preface
du P. Etienne : u Un de mes premiers soins (en 1848)
avait 6ti de vous offrir un cours de Meditations adaptees A l'esprit de votre saint 6tat. C'6tait le travail d'un
de mes confreres (M. Vauris) d6vou6 A votre Compagnie
et bien d6sireux de son avancement spirituel. Mais la
promptitude avec laquelle il fut fait donna lieu A des
imperfections regrettables et 'ordre des matikres qui
y etaient traitees ne repondait pas convenablement aux
besoins de vos Ames. Malgr6 cela, j'ai constati qu'il vous
a 6te grandement utile et qu'il a produit d'heureux
fruits. II nous a mis A mime de preparer A loisir un travail plus complet et mieux ordonnm que je me reservais
de vous mettre ensuite entre les mains.
a Un antre de mes confreres (M. Bernard), devoue
A votre Communaut6 et toujours heureux de lui rendre
quelques services, a bien vonin s'en charger et mettre
A ma disposition tout son zele et le fruit de son experience, pour repondre en cela a mes intentions et A mes
dsirs. II sera beureux autant que moi, de vous avoir
rendu ce service, s'il apprend que notre but commun est
atteint. Ce sera pour lui la plus douce recompense des
soins qu'il a apportes A ce travail. P
Qu'on nous permette d'ajouter A cette pr•face du
P. Etienne que le travail de M. Bernard a ete revu, en
1894, par M. Forestier; nous en reparlerons plus tard.
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En 1865, le P. Etienne nomma M. Bernard, superieur
du grand s6minaire de Tours et visiteur de Touraine.
A l'epoque oui nous sommes de l'histoire de la Congregation, 1876, la maladie 6tait venue paralyser le zele
du superieur et du visiteur ; il ne pouvait plus convenablewent remplir ces deux fonctions ; aussi vint-il A
Saint-Lazare prendre une retraite honorable et augmenter k niombre de ces vin6r6s confreres dont I'Assemblke
de 1786 souhaitait qu'aprks leurs travaux ils puissent
trouver dans une maison de la Congr6gation les honheurs et les avantages qu'ils meritaient Missionarios
longo labore confectos, honorabilis item et commodi
status, quantum sinit Congregationisfinis, dulcis maneat
expecatio (Dcret 291).
Mentionnons encore un missionnaire d&cd6 le ii d6cembre x874. C'6tait M. Vacondio Leonard ; il etait n6
en 1796, et entr6 dans la Congregation en 1869, c'esta-dire a 1'Age de 73 ans; c'6tait ce qu'on peut appeler
une vocation tardive, un ouvrier de la onzikme heure;
cependant il faut dire qu'il a toute sa vie travaillk pour
la Congregation. I1 avait WtC collaborateur de nos confreres dans le Levant, surtout A Salonique. Nous avons
le compte rendu in-extenso de la conference qui a WtC
faite sur ses vertus, le 18 d6cembre 1874. Le frere
Bailleul de l'infirmerie parla de son amour de la vie
cachee et de sa grande mortification, des instruments
de pinitence dont il se servait. M. Cor Eugene raconta
ce que M. Vacondio avait Wte A Constantinople de 1850
a 1861. Le P. Bor6 parla longuement : , M. Vacondio,
dit-fl, etait ne dans 'ile de Syra; I'tynmologie de son
nom serait Va con Dio : Va avec Dieu parce que lorsque ses parents aborderent File de Syra, ils ne connaissaient pas a laangue du pays et quelques italiens les
auraient encourages 4 mettre leur confiance en Dieu,
Va con Dio. M. Vacondio exerra son zele dans file de
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Cos, A Smyrne, A Constantinople et enfin A Salonique,
oft il tait v6ner6 des Bulgares et des Grecs. I resta seul
pretre des annies entieres, et il lui arriva de ne voir un
autre pretre qu'apr6s dix-huit mois. 11 souffrit beaucoup
des fievres. II se d6voua dans les ambulances de Crimbe,
puis ABrousse, puis A Syra. A l'Age de 72 ans, il demanda
A entrer dans la Congregation : KOui, tres valontiers,
lui ripondit le P. Etienne, et meme je vous donnerai
toutes les annees de vocation que vous avez pass6es
au service de la Mission. * II vint done i Paris faire son
s6minaire. M. Chinchon, le directeur, le tres honor6
directeur, comme s'exprime le P. Bor6 dans la conference.
M. Chinchon fut bon pour lui et lui facilita, lui adoucit

les obligations du seminaire. M. Vacondio fut appelI an
Concile du Vatican pour apporter ses lumieres sur les
questions d'Orient. Il remplaca A Arcueil le P. Bor6
quand celui-ci fut nomm6 Superieur g6n6ral. On le
trouva mort dans sa chambre, le Briviaire entre ses
mains.
Arretons la nos remarques sur les confrres qui se
trouvaient A la Maison-Mere de 1874 A 1878. Beaucoup
d'autres miriteraient une longue mention ; nous les
retrouverons sous le P. Fiat, soit & Paris, soit dans une
autre maison.
Terminons par un petit mot sur les particularitis
de cette 6poque. D'abord, beaucoup de confreres portaient encore les cheveux longs ; M. Fiat assistant de la
Maison-M&re, avait beau rappeler les canons et les
d&cretsqui d6fendent comam nutrire, le clerg6 francais
d'alors y tenait comme A son rabat, et les missionnaires
6taient inclines a faire comme les bons eccldsiastiques
de ce temps. Dans les conversations de Saint-Lazare,
on se passionnait pour ou contre Louis Veuillot; il
y en avait davantage pour que contre. On vivait cependant dans une grande union. La rigularit6, compa-
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tible avec 1'age et les infirmites, regnait A Saint-Lazare.
Plusieurs ne pouvaient venir au Breviaire en commun; la
presence des jeunes Otudiants y supplkait et le Breviaire
ne ch6mait jamais, mkme si les anciens ne pouvaient
y venir. Un grand nombre allaient se coucher apres le
repas du soir et ils 6taient imit6s en cela par un aussi
et peut-6tre plus grand nombre d'etudiants et de seminaristes. On parlait d6ja a cette 6poque de changer
l'heure de la priere du soir, pour que tous y puissent
participer sans Wtre priv6s du repos qui leur 6tait n6cessaire, et que 1'on conseillait de prendre plut6t le soir
que le matin, afin de ne pas manquer l'oraison. C'est
une question qui a souvent pr&occup6 les sup6rieurs.
On parla de mettre deux prieres comme chez les Sceurs,
mais la chose n'aboutit pas. On hesita a mettre la
priere pour tout le monde, apres le souper, avec permission d'aller ou se reposer on prendre la recreation.
C'6tait la solution que pr6nait beaucoup M. Lonwyck,
un des derniers qui aient 6tudi6 la question. La chose
en est restie 1a. On n'a pas voulu changer les saints
usages de la Maison-MWre, quitte A se montrer tres large
pour le repos du soir et tres difficile pour celui du matin,
en dehors du repos d'usage. Le cahier du Grand Conseil,
celui du conseil domestique, la correspondance de M.
Bor6, de M. P6martin et de M. Fiat contiennent beaucoup d'autres details qui nous entraineraient trop loin
et dont nous parlerons dans les premieres anntes du
g6neralat du P. Fiat.
Pour completer la physionomie de la Maison-Mere,
disons que les ktudiants 6taient 80 en 1874, 103 en 1875,
Iog en 1876, 97 en 1877, 90 en 1878. On commence a

voir parattre des noms qui joueront plus tard un grand
rble dans la Compagnie. La mort du P. Verdier nous a
privM de beaucoup de renseignements sur cette epoque
qu'il avait vecue & Saint-Lazare et la derniere lettre

a nous &critepar M. Fontaine, quelques jours avant sa
mort, nous rappelait qu'il allait suivre avec grand
iaterit I'histoire de la Congregation pour le temps dont
nous ous occupions, car il avait ktk temoia de ces
choses. Nous ticherons de suppleer comme nous pourrons Acetteprivation despectateurs autoriss. Constatons
qu'a cette epoque, comme maintenant, on gemissait
sur le petit nombre des sujets : Nous n'avons que
12 pretres i l'ordination ,, 6crivait M. Fiat en 1875.

On constate aussi une diminution dans le nombre
des seminaristes. Us 6taient 52 en 1874 et 1875; ils ne
sent plus que 22 en 1878. 11 faudra les moyens surnaturels du P. Fiat et les benedictions qu'il attirait sur la
double famille pour constater une augmentation considrable.
Pour ce qui est des freres coadjuteurs on se.proccupa
beaucoup A cette epoque de les exempter du service
militaire; on leur faisait des classes de comptabiliti,
de francais, de plain chant qui ne furent pas continubes.
Les freres etaient 63 en 1874, 58 en 1875 et 1876, 59
en 1877, 53 en 1878. Un des freres les plus en evidence
ktait le frdre Genin qui faisait des quotes pour les Missions. Ces quetes 6taient vues de mauvais wil par le
Conseil central de la Propagation de la Foi,et nousavons
une lettre a ce sujet, dat6e du 13 juin 1876, dans la-

quelle les membres du Conseil se plaignent vivement
qu'une quite ait et% organiske rue de Sevres, 95, en
faveur de la Perse ; le Conseil central de la Propagation
de la Foi declare que: i cette quite est enticrement
opposee a une des rgles essentielles de 'ceuvre de la
Propagation de la Foi, car elle s'effectue au detriment
des aum8nes que l'muvre cherche a recneillir en faveur
de toutes les missions ; et il demande qu'il ne soit plus
d&s ce moment donn6 suite A la quete encore ouverte,
rue de Svres. * M. Bore r6pondit que le frre G6nin
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allait imm6diatement cesser cette quite. Si la quete
6tait interdite, il n'6tait pas interdit d'accepter ce qui
6tait donn6 bWn6volement par les bienfaiteurs. Aussi
l'euvre du frere Genin continua, mais sans faire appel
A la generosith, en se contentant d'accepter ce que la
chariti donnerait.
Tous les ans, le frre Genin faisait un rapport au Superieur g6n6ral pour lui indiquer ses recettes et I'attribution qu'il en proposait, laissant le dernier mot a
M. le Superieur gnearal. En 1877, il recueillit 23.316 fr.
Son rapport de cette annee-lA se termine par les r&flexions suivantes: i D'annie en ann6e, le total gni6ral
tend A baisser ; cela tient A diverses causes que vous
n'ignorez pas ; mais qui se resument toutes en une seule :
la volont6 divine qui le permet ; je l'adore et je me soumets aux dispositions de sa Providence; une chose me
reste, on plut6t un bon moyen la prinre : Seigneur,
puisque dans les drcrets ternels de votre sagesse, vous
permettez que les secours pour les Ames baissent, daigaez misericordieusement diminuer dans la meme proportion les besoins pour leur salut.
Pendant la periode 1875-1878, il mourut a SaintLazare deux excellents freres coadjuteurs, dont il faut
dire quelques mots.
Frrre Jacob etait n6 A Valenciennes, le 6 janvier 1791.
II fut baptis6, en cachette, dans une brasserie, sur un
tonneau de biere. II fut soldat pendant 1'Empire et
prit le m6tier de cordonnier, A Senlis, A la chute de
Napoleon. Le milieu 6tait alors voltairien et francmacon. M. Jacob pratiqua sa religion, sans respect
humain. II fut admis dans la Congregation en 1832
et resta toute sa vie A la Maison-MWre, sauf un court
sejour A Evreux. On lui confia l'offic de la cordonnerie.
II se fit toujours remarquer par la regularite, la vie
caiche, 1'amour du silence, du recueillement, une piete
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les compliments. II etait tres divot A la Sainte Vierge,
recitait souvent des prieres en son honneur, pendant le
travail. II avait grande compassion des pauvres, quftait
pour eux et ne n6gligeait pas de leur faire l'aum6ne
spirituelle. Aussi 1'avait-on charge de la porte par laquelle les pauvres entraient et de la salle ot les diacres
leur font le catichisme, avant la distribution des restes
des repas. II n'aimait pas qu'on manquit A la chariti
dans les conversations ; aussi excusait-il toujours ceux
dont on disait du mal, en alleguant que nous 6tions
tous enfants d'Adam. II 6tait d6pourvu d'instruction,
ne savait pas 6crire, savait a peine lire; cependant il
possedait parfaitement la doctrine de saint Vincent et
des Saints. 11 ne cherchait que le devoir et formait
les jeunes freres A faire de meme. Ii avait pour maxime
de ne pas s'occuper des offices des autres: a Laissons
les autres faire leur affaire ». II etait charg6 des chaises
et de la police de la chapelle.; il remplissait cet office,
sans acception de personnes, ce qui lni valut une fois
d'etre frapp6 en pleine chapelle. En 1848, on I'avait
mis de garde a la porte de la maison ; une bande d'inergumenes voulut p6n6trer: (Nous voulons voir le
Superieur. - Le Sup6rieur c'est moi, r6pondit-il,
regardez-moi et allez vous-en u. 11n

tait dou6 d'une

sorte d'instinct religieux, malgr6 son pen de culture.
Un jour qu'on lisait devant lui un livre de pijt6 A
teinte jans6niste : cC'est curieux, disait-il, je sens que
9a va a1(il indiquait le front) et non pas ici (il montrait
son coeur) -. II fut d6sigr6, avec le frare Bailleul, pour
assister en qualit6 de timoin A un mariage secret,
cle4br6 a l'archevech6. II fallait signer et il ne savait
pas ecrire. 11 apprit pendant plusieurs jours. A crire
son nom et signa au proces-verbal, sans le moindre
embarras. II etait tres attach6 A sa vocation et il savait

affermir ceux qui 6taient tent6s. II n'aimait pas sortir,
#Qu'y a-t-il a voir, disait-il, des pierres, du bois ? NouS
en avons ici a Saint-Lazare ». Quand on installa le
chauffage central, le frere Jacob fut charge des calorifWres; ce fut pour lui une occasion de beaucoup d'6preuves: I'installation laissait A desirer, il y avait des
plaintes, quelquefois des reproches, les seminaristes
faisaient des espiegleries, il fallait se lever avant les
autres, la chaleur ne se distribuait pas regulierement,
!'entretien des fourneaux demandait un soin assidu,
il fallait souvent passer subitement des ardeurs du
foyer au froid le plus rigoureux ; il supporta tout cel4
avec grande abnegation et patience. 11 supporta egalement, sans jamais se plaindre, les infirmites et souffranoes qui affligerent ses dernieres annees. II trouvait qu'on
en faisait toujours trop pour sa vieille carcasse. II
ipourut en 1874, tout absorbl en Dieu.
L'annie suivante, le boa frere Bailleul, qui avait si
bien soign4 le frere Jacob, s'en allait le rejoindre dans
le ciel. Frere Bailleul Btait n6 A Lille, en 1823. 11 perdit
a 6 ans son pIre, sa mre et 5 frWres ou seurs. i fiut
plac6e l'erphelinat des Bleuets et entra A Saint-Lazare,
en 1844. Comme ii avait Wte apprenti chez un kbeniste,
il fut charge pendant son seminaire de la menuiserie
des petits autels de la chapelle. L'habit des frsres
Qoadjuteurs btait alors un peu original et les fr&req
ne sortaient guare avec cet habit, surtout quand il
fallait porter des commissions. Le frere Bailleul brava
les quolibets toute sa vie et il sortait sans cainte avec
son habit excentrique et un grand pa•ner d'osier, ce
qui augmentait les rires. II fut place a Evreux of il
dut lutter contre les domestiques qyi faisaient darser
l'anse du pa•ier. II r6tablit l'ordre en pen de temps sans
s aifner les personnes. 11 entretint toujoQ's une cor-

respondanme tres pieuse avec M. Martin, le directeur

-

566-

du seminaire. I fit les voeux, le 2 mars 1847, A la messe
de M. Forestier. II aurait d6siri les Missions 6trangeres.
Un jour, un religieux vint prbcher une retraite au
grand s6minaire d'Evreux et remarquant ce jeune
frere qui paraissait si bien, il essaya de le detourner
de sa vocation ; le frere l'envoya promener avec douceur et fermet6. U garda A Evreux lhabitude de sortir
avec son habit de frere et son panier d'osier qui devenait l6gendaire. II tait gai, affable, respectueux pour
les pretres, r6gulier, ami de la pauvretd. Un de ses oncles
voulait lui laisser sa fortune; il 1'en remercia, en lui
disant qu'il n'avait besoin de rien ; il soignait tres bien
les malades, en particulier M. Chossat, le sup6rieur.
Vers 1855, il fut demand6 a Cambrai par M. Sudre
qui l'avait connu autrefois. MWmes difficultis avec les
domestiques, meme succ6s : £ Ce frre, disait M. Sudre,
aurait fait un excellent sup6rieur s'il avait regu de
1'instruction P. MWmes courses en ville qu'a Evreux et

Paris, avec le traditionnel panier d'osier. Un jour, une
troupe de jeunes filles de Cambrai se mit a l'insulter
i qui mieux mieux. I se dirigea tranquillement vers
elles et leur demanda simplement de vouloir bien lui
indiquer la rue des Sottes (il faut dire qu'il y avait a
Cambrai une rue dite des Sottes). Le frre Bailleul se
fit remarquer par sa prudence, sa discr6tion, sa dounceur, sa r6gularit6 et sa pikt6. Ayant en une petite
attaque d'apoplexie, il fut plac6 ~ la Maison-Mre oi
il devait encore rendre de bons services, pendant dix ans.
On le nomma infirmier de Saint-Lazare. 1 fat rea son
marquable par l'ordre, lalpropret6, la fidelitB
reglement, I'ob6issance an m6decin, la charit6 envers
les malades. Que d'heures, que de nuits il passa aupres
d'eux, non seulement pour leur rendre des soins corporels mais aussi pour les consoler et les fortifier!
I a &t une mere pour les malades : il avait le secret
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dhicates; tout le monde 1'aimait. On a reproduit dans
sa notice manuscrite une foule d'exemples vraiment
bien touchants. I avait aussi un talent particulier
pour assister les mourants. II difiait tons ceux qui
restaient on venaient A l'infirmerie par une douce sernit6, une parfaite 6galit6 d'ime, un recueillement habitueL En lui, tout respirait modestie, humilit6, mortification. I parlait avec onction des sujets de piet&. Il
allait, tous les matins, pendant un certain temps, A
1'h6pital Necker afin de se perfectionner dans les soins

a donner aux malades. Tons 6taient 6difits de sa modestie et de sa reserve. En vue d'etre utile aux malades,
il avait fait le plan de ce que devrait atre linfirmerie de
Saint-Lazare; l'auteur de sa notice, qui a dfi voir ce
plan, dit que ce travail est remarquable. En 1870-1871 ,
il y eut une ambulance a Saint-Lazare : on dit que pendant tout ce temps le frire Bailleul ne s'est jamais
repos6 dans un lit, mais seulement dans un fauteuil,
afin d'etre toujours pret A rendre service aux bless6s.
Ceux-ci 6taient des communards, peu commodes et
incr&dules. On cite quelques exemples de conversion
dus au zde du frce Bailleul. Plusieurs fois, il fut question, pendant la Commune, de faire 6vacuer notre
Maison-MWre; mais chaque fois que les d6l6guds de la

Commune se presentrent pour oplrer la mesure prise,
les communards blesses s'y opposrent en disant qu'ils
6taient bien soign6s et qu'ils ne partiraient pas. Pendant
le siege et la Commune, alors que beaucoup craignaient
pour notre maison, le fr-re Bailleul a toujours 6t6
d'une confiance imperturbable. Le sixidme chapitre
de la notice du frare Bailleul traite de ses vertus, particulirement de son esprit de foi, de sa pi0te, de son
humilit6 et de sa mortification. Notons A propos de son
amour pour I'Eucharistie ce petit d6tail que le Saint

Sacrement n'tait conserve A r'infrmerie que le dimanche.
Le frýe Bailleu avait, en avril 1875, soign6 tcute
la nuit un confrere malade dans une maison de Paris ;
i rentra A Saint-Lazare le matin et an lien d'aler se
reposer, it se mit * son travail ordinaire. It fut frappi
d'apoplexie dans la matinee. Revenu & li, il fit le
sacriice de sa vie et se pripara & la mort avec grande
piktk et complet abandon i la volonti de Dien. M. Fiat
lui administra les derniers sacrements et lui fit une
pieuse exhortation. Tons les frres vinrent le saluer
une dernike tois. A tous if disait : a Si vous saviez
conme je suis heureux . n vwcut encore 4 semaines
pendant lesquelles ii garda sa bonne hmneur. II entra
en agonie le 13 mai et il mourat le lendemain. Celui
qui prEsida la conference snr ses vertus termina par
ces paroles:- Notre cher fr~re Baifeul a fti un vrai
trsor pour la Maison-Mere. %
Ayant parxl des pretres, des Rtudiants, des snminaristes et des fr6res de la Maison-Mere, il nous reste,
pour achever la photographie de Saint-Lamare, a dire
an met des ttrangers qui lont honorie de leur visite.
D'abord on reMut quelques mois, Mgr de Marguerie,
ancien iveque d'Autun ; ensuite, suivant une vieille
tradition, rIveque d'Ajaccio fat sacri dans notre chapelle; signalons que. le fameux P. Mortara, le petit
baptis6 par une servante catholique, dent on a tant
parM, eut par exception la permission de passer 15 jours
a la Maison-Mere. Les midecins de Saint-Lazare furent
A cette 4poque, le Dr Giraldes, mort en 1875 et le Dr Ferrand, recommandable a tant de titres, dit le cahier
da Grand Conseil. II y avait aussi un chidrrgien, nommi
M. Desormeaux. Beaucoup de pretres venaient se confesser chez nous: MM. Dubois et Terrasson 4taient
charges de les entendre. 11 y avait souvent des retraites
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de role: MM. Chevalier, Terrasson et Vayrieres ; on
disignait comme confesseurs de ces retraitants : MM.Berger, Delteil, Laurent, Stella et Ddlens. II y avait souvent des pllerinages A 9itte c.apelle, pelerinages organises par les paroisses de Paris ou de la banlieue, par
les s4minaires de St-Sulpice et des autres Congr6gations,
par les Enfants de Marie des ma sons de sceurs, en tout
temps, mais particulierement pour la Translation des
teliques et la f~te du 19 juillet. Des pelerinages extraordinaires avaient aussi lieu en certaines circonstances.
Or. signale en particulier, le 5 septembre 1876, un peterinage organise par te P. Picard. Les ceuvres de la
Sainte-Agonie, de la Sainte Trinit6 et de la Sainte Familte aVai~et leur frunion habituelle ainsi que les Dames
de la Charite. Certaines daines, appelkes Dames pationesses, avaient denande, le 3 decembre 1877, de tenir
leut tmiohn thez nous ; on ne leur accorda pas ia permission. M. Leon Pages et M. Baudon, presidents des
Conferences de Saint-Vincent de Paul aimaient A condtiire leua pauvres pres des reliques du grand Ap6tre
de la charit*. Quelquefois l'oeuvre de la Sainte-Enfance
groupait des centaines d'enfants autour des restes vnht*s de celui qui a tant aime les orphelins.
Bret la Maison-Mhrettait Acette epoque sous M. 1or-,
Superieur, tt M. Fiat, Assistant, ce qu'elle avait dte
seus te P. Etenne : une vWritable Mre, qui accueitaitf
avet tendresse tous teux qui venaient s'y idifier et

s'y retreper dans la charit&. I1 faisait bon v vivre et
?yaiourir.
Ed-uard ROBERT
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FRANCE
PARIS
MAISON-M-RE, PARIS: AU JOUR LE JOUR

7, 8, 9 fevrier 1937. -

La Maison-M&re, au cours du

triduum annuel de 1'Adoration perp6tuelle du SaintSacrement, entend, pour les instructions du soir, les
vibrantes exhortations de M. Guillaume Meuffels. Dans
le calme de la chapelle, A sa voix tout s'6branle; sous
le debit v6himent et le geste ample du pr&dicateur,
nos cceurs et d&s lors nos volontes sont vivement secou6s
pour entourer N.-S. de notre profonde vindration A
la messe, A la communion et en nos visites au SaintSacrement.
9 mars. - Dans la salle de la SociWte de Geographie,
au boulevard Saint-Germain, M. Eugene Castel, devant
l'auditoire sympathisant de I'(uvre apostolique, d&roule une interessante vision de Peiping et quelques
scenes chinoises. Les vues, simplement et agreablement
comment6es, nous transportent en un monde, sinon
nouveau (on a tant parl et tant &crit sur la Chine !)
du moins fort diff6rent de notre vie et de nos habitudes
europ6ennes, bien que, d'une extr6mit6 A 1'autre, le
monde tende fortement A s'uniformiser. M. Georges
Goyau, A lame toujours ardente, pr6side la seance;
sa plume chr6tienne, ses activites intellectuelles, on le
sait, sont g6n6reusement consacrees aux Missions;
aussi ouvre-t-il la r6union par quelques mots tout apostoliques & la gloire et A 1'honneur des Missionnaires.
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En guise d'intermnde, entre les deux parties de la confRrence, une pianiste chinoise, Mle Chen, 1&ýve du Conservatoire de Bruxelles, nous fait admirer, en une brillante execution, les charmes de la Tarentelle de Liszt
et les 5 e et 8e Variations de Chopin.
15 mars. - Au 140 de la rue du Bac, Son Excellence
le Nonce apostolique, Mgr Valerio Valeri chante, pour
la premiere fois, la grand'messe, en 1'honneur de sainte
Louise. Le soir, M. Collard, a la conference d'usage,
nous entretient de la devotion A la croix chez sainte
Louise : 0 crux ave spes unica. Un chacun tire au moins
quelques lemons et quelques fruits de ce festin si copieusement servi.
19 mars. - En cette solennit6 de Saint-Joseph, fete
patronale des deux Siminaires internes, M. Castelin,
directeur, officie, tandis que M. Henrion nous ditaille,
avec ime et soin, les louanges et les mnrites du patriarche
de Nazareth.
25 mars. - Jeudi-Saint. - Dans le cycle liturgique
des offices de la Semaine Sainte, et dans le cadre des
ceremonies, soulignons pour cette annie un nouveau
reposoir simple, heureux, ing~nieux, pratique. II ne
ressemble en rien A la construction compliquee, privue
jusqu'ici par le coutumier des Freres sacristains. C'est
un progres, dans la ligne du bon goit : car. suivant le
mot connu, et A ce propos spkcialement, tradition n'est
pas routine.
De m4me, en vertu de ce souci de la dignit6 du culte
divin, le saint jour de Piques, nous inaugurons de
nouveaux Missels, pour remplacer ceux qu'ont rendu
un tantinet moins dignes de I'autel, la fatigue des reliures et 1'usage prolong6 (notre chapelle compte 27 au-
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tels) et surtout les multiples complements et supplments liturgiques de ces vingt dernires ann6es. Incontestablement sont dignes d'6loges ce soin de la maison
de Dieu, et cette attention A faciliter le culte : nous
ne sommes plus au temps des manuscrits, et les renvois
multiplies, les abreviations sans fin ne sont plus de
mise et choquent nos raisonnables habitudes de commodit6 dans la presentation des textes liturgiques. De
m6me chez les Filles de la Charitt, les Missels si suggestifs de Dom Lefebvre concurrencent de plus en plus
les volumineux Offices divins, fort bien jadis, mais
moins adapt6s aux progres pratiques de la liturgie.
29 mars. -

Lundi de Pdques. -

Contrairement aux

espoirs et supputations des gens avertis, nous voici de
nouveau 4 Gentilly, engonc6 dans ses nouvelles barrieres : quelques fleurs mettent une note de gaieti A
l'ombre d'une sombre rangee de planches; par les
fentes nous constatons le sort nouveau fait aux arbres
et au parc de jadis ; tandis que nous tournons en rond,
on redit que seuls les contretemps de ces derniers mois
ont entravW la mise au point de la nouvelle maison de
campagne; on kvoque ses 27 hectares, son calme, ses
arbres, sa quietude... mais que ne dit-on pas ? On verra...
en attendant nous remercions Dieu de ce havre de
Gentilly, pour tout son passe et aussi pour son pr6sent.
Ix avil. -

Solnniti de la Translation des Reliques

do saint Vicent. - En cette annie pas d'office pontifical, ni de panggyrique. Le triduum pr6vu, A l'occasion
du deuxikme centenaire de la Canonisation de saint
Vincent (i6 juin 1737), nous vaudra une triple louange
de notre Pere; mais d6s aujourd'hui, en un radiosermon, le Pere Philippe Ponsard, oratorien, sup6rieur
du college libre de Juilly, evoque, avec un art rewar»
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quable, la silhouette de saint Vincent de Paul. II est
vraiment ravissant de voir comment le savoir du conferencier, s'adressant par-dessus les toits, sait profiler
et rajeunir la silhouette grandiose de l'immortel Vincent de Paul: le saint du grand siecle.
Quelqu'un a dit que si la France devait sacrifier tous ses
poetes, sauf un, celui qu'elle devait garder serait Corneille;
et il en donne la raison : c'est que l'oeuvre de Corneille est une
6cole do grandeur d'Ame.
Elargissons cette pens6e : si la France devait sacrifier tous
ses grands hommes, sauf un, celui qu'elle devrait garder serait
Vincent de Paul. La raison ? Ce Saint a fait dans notre pays
la plus grande place A ce qui est le plus grand : l'amour fraternel. Et quand il ne nous resterait que lui pour nous apprendre
que nous devons nous aimer les uns les autres, ce serait assez.
C'est done dire implicitement, que de toutes les figures qui
ont fait notre grand sidcle, la sienne est la plus grande.
On dit a sikcle de Louis XIV a... D'une certaine faCon. cette
appellation est miritde. Le grand Roi a provoqud et encouragd
toutes les grandes entreprises de son temps. Sans doute, mais
tout lui a 6tW pr6pard ; et, a c6te de ses grandeurs, que de faiblesses ! 11 serait plus juste de dire : k siicle de saint Vincent
de Paul. Si Dieu donne un norn aux epoques, c'est ainsi qu'il
doit nommer notre grand Si4cle.
I
L'action de saint Vincent de Paul s'etend du debut a la fin
du siecle. Au ddbut du siecle, des rdformes s'accomplissent:
reforme de la langue et de Ia po6sie : reforme de la vie sociale.;
reorganisation politique et economnique. Saint Vincent entreprend une rdforme qui domine les autres : celle des cceurs et
des Aimes Son euvre est une euvre de r6organisation morale,
sociale et religieuse. Au milieu du siecle, tout est grandeur,
saint Vincent de Paul assure la grandeur qui est du plus grand
ordre: de I'ordre de la charit6. A la fin du sicle, le rigime,
accabl6 par le poids d'une grandeur qui a trop coiitd an pays,
sombre dans une misdre qu'il s'avoue impuissant . soulager.
Saint Vincent de Paul, A lui tout seul, accomnplit l'ocuvre de
restauration mate~ielle et morale.
Louis XIV disait quand tout allait bien: i L'Etat, c'est
moi o. II n'oserait le dire quand le peuple meurt de faim. Et,
de fait, 'Etat capitule devant la mnisre qu'il a crede. Saint
Vincent de Paul se presente : il fait tout ce que I'Etat ne peut
faire. II est le Sauveur du pays, le 'are de la Patrie
Son action est de la plus haute q: ilit. Ce qu'il fait est plus
grand que la litt6rature que 'art, qule la politique, que la
guerre: il fait de la bontA. II ramni.e les Ames & Dieu ; il rkconcil'e les classes devenues hostileý les unes aux autres; il fait
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luire un peu de bonheur chez les pauvres; il apporte un peu
d'esperance aux imes les plus delaissees, comme celles des
forcats; en un mot, il s6me de l'amour entre le ciel et la terre;
il travaille a cette unit6 morale de la nation sans laquelle
l'unit6 territoriale n'est rien ; et, en grand Francais qu'il est,
il fait connaitre et aimer le nom de la France jusqu'aux extr&mit6s du monde.
II semble que sa mission soit de r6aliser ce que les autres
congoivent. Tout ce siecle est un siecle de moralistes. Philosophes et litterateurs sont pench6s sur l'ame humaine pour
en d6couvrir les plaies : c'est 1'ceuvre des pr6dicateurs tels que
Bossuet, Bourdaloue, Massillon ; c'est l'oeuvre des moralistes
a proprement parler tels que Pascal, La Rochefoucauld; La
Fontaine, La Bruyere ; c'est l'ceuvre des grands dramaturges :
Corneille, Racine, Moliere. Mais tous, avec plus ou moins de
pessimisme, ne font guere qu'une oeuvre theorique. L'h6roisme
corn6lien est trop ideal. Les analyses de Racine sont troublantes. Au sortir de La Fontaine, on est blase, et dispos6 &
n'4tre qu'habile. Au sortir de La Rochefoucauld et de La
Bruyere, on est amer. Les grands predicateurs, comme ious
les predicateurs, instruisent plus qu'ils ne convertissent. Qui
est le medecin de toute cette misere qu'on analyse ? Qui prend
cet enfant dans ses bras ? Qui releve cette Ame tomb6e ? Qui
tend la main a cette d6tresse ? Qui donne la force a cette faiblesse ? Qui porte du pain h ces affam6s ? Qui parle pour ces
ignorants ? Qui d6fait les chaines de ces forcats ? C'est-A-dire,
qui connait pour aimer ? Qui aime pour aider et servir ? Vincent de Paul. II a connu la misere humaine plus que tous ces
grands moralistes. Mais il ne 1'a pas connue de cette connaissance sp6culative qui n'apporte qu'une d6ception de plus. II
l'a connue pour la guerir. C'est pourquoi il est plus grand, A
lui tout seul, que tous les autres ensemble.
Ce siecle a rav6 du bien du peuple: oeuvre de Sully pour
la prosp6rit6 des campagnes ; souhait de Henri IV voulant
pour ses humbles sujets la poule au pot tous les dimanches.
Les plans de Sully, les souhaits d'Henri IV ont moins fait
pour le bien du peuple que les Confr6ries de la charit6 et que
les missionnaires de saint Vincent de Paul.
Richelieu a voulu 1'abaissement des Grands. On salt de
quels moyens il s'est servi pour l'obtenir. Les tetes qui dominaient de trop haut, il les tranchait. Voyez done l'humble et
bon Monsieur Vincent, devant qui s'inclinent les plus fiers,
et qui, des plus grandes dames de France, fait les servantes
des pauvres. Ce qu'a voulu Richelieu, c'est lui qui le r6alise.
Louis XIV bitit Versailles. Mais, devant Versailles, bient6t
la foule viendra chercher le descendant de Louis XIV; elle
lui demandera du pain; elle l'emm4nera a Paris; il ne viendra
plus a Versailles ; il montera sur 1'6chafaud, et Versailles sera
d6sert6. La France continuera a se couvrir des asiles que Vincent de Paul offrira i toutes les miseres.
M4me si on le place en face des saintes Ames de son temps,
on volt qu'il les depasse toutes par sa puissance de r4alisation.
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Francois de Sales a propos6 un livre aux meditations du monde.
Mais qui, pratiquement, a initi6 le monde a la pietd ? Saint
Vincent de Paul. Francois de Sales a rve6 d'un ordre de dames
bienfaitrices allant visiter les pauvres: il a fait un cloitre plus
aimable, mais un cloitre tout de meme. Qui rialise le beau
dessein con9u par saint Francois de Sales ? Saint Vincent de
Paul. Cest lui qui a crd6 les Dames de Chariti, les vraies Dames
de la Visitation des pauvres.
B6rulle conduit les Ames a Dieu, mais il risque de les tenir
egarxes dans la sublimite de la contemplation. Qui ramene
le Verbe sur la terre ? Saint Vincent de Paul. Bossuet, le grand
Bossuet,
Ccrit
son discours sur l'eminente dignit6 des pauvres.
II 'er&it, il le prononce; on l'ecoute, avec ravissement sans
doute. Qui, h la porte de l'glise, prend ses auditeurs ravis et
les conduit aux pieds des pauvres ? Saint Vincent de Paul.
S'il n'eft pas et6, que resterait-il de ce siecle, je ne dis pas
dans le souvenir, car tout reste dans le souvenir, mais de vivant ?
Les tr6nes sont crouls ; les palais sont en ruines ; les classiques
sont supplantds. II n'y a qu'une oeuvre qui se survit : celle
de saint Vincent de Paul. II est son Siecle, le Grand Siecle
et c'est lui qui l'a fait immortel.
II
La grandeur de son oeuvre dclate davantage encore devant
l'humilit de ses origines. II est fils de paysan, paysan lui-meme,
a peine degrossi quant a l'extdrieur ; et il y tiendra. C'est un
caractere qui nous plait en lui. Nous aimons bien tout ce qui
est peuple. II ne nous deplait pas que le plus grand en ce siecle
d'aristocratie, ce soit un fils du peuple. II a garde toujours
ses qualit1s de paysan. Elles lui ont beaucoup servi.
Celles de 1'esprit: bon sens, rfilexion, jugement, finesse,
malice aussi; robuste optimisme; moyen de tirer parti de
tout; habitude de chercher le biais par oi une chose rapporte,
par oh une Ame est bonne. Ce sont les dispositions que luimeme prate & Dieu. Pater meus agricola est. Le Dieu de saint
Vincent de Paul reste un sublime paysan, avis4 et bienveillant; un Dieu Providence qui s'intdresse aux details; un Dieu
laborieux, lent, prenant son temps, tenant compte des saisons, agissant a son heure.
Celles de la bonth : tinacit6, patience. Celles du cceur: pitie,
solidaritd, besoin d'aider. 11 est le fils parvenu qui songe aux
parents pauvres. Tout tend a cela chez lui. II fait autre chose,
chemin faisant, mais il aboutit toujours la.
Sa nalvet6. Comme elle le servira ! Ses 6tonnements de provincial en arrivant A Paris : devant la Sorbonne on devant le
Chapitre de Notre-Dame. Les Parisiens aiment tant les Abahissements des Provinciaux ! En les prenant par ce faible, on les
amene oh on veut. Vincent de Paul prendra ainsi les Parisiens
de ce temps, qui s'appelaient les Grands. II faut voir avec quel
air il dira au Prince de Cond6 qui, un jour, le voulait faire
asseoir h c6t6 de lui: u Votre Altesse me fait trop d'honneur

d. me vouloir bien souttrir en sa presence : igaore-t-eWle que
je suis le ils d'un pauvre villageois ? *
Personne ne l'ignorer*. l Ie racoateva en toute occasion.
Et c'est pour cela qu'on I'acceptera. II sea secrtaire d'W
Cardinal a Rome; ami de B36ulle et de Fsangeis. de Sale; ;
confesseur de Mne de Gondi; umait e dg- Louise de Mariac,
Lowis X11i mourra dans ses bras. La Keia MarguAerite retrouvera aupr6s de lui les sentiers de la divotioa. Le parti
qu'il a tird des Grauds fait bien l'dloge de son intelligence
et de son tact. Opposons-le a La Bruyere swr ce sujet. La
Bruybre est un Parisien froiss4, m~iontent de u'Utre pas. up
Prince, et que son titre de Parisien o lui eg tienne pas lien
Vincent de Paul est un paysaa qui n'oublie jamais ses origines
et les rappelle tant aux autres qu'ils n'y prenaent plus gade,
Cela fait aussi, '~loge de cette societeque nous jugeoas ml
1 distance. Les barrieies entre les classes existaieot bien moins
qW'aujourd'hki. Que de fils de bourgeois o(u d'astians soot aw
premieres places I Ne parlons pas des femmes : de M-.e Sea••n
qui deviest MIe de Maint.non . Mais Colbert, fis do driapie ?
mais Bourdoise qui fut laquais ? rmia Singlin, f4J d'an marchand de vins ? Saluons cette belle solidaritt sociale. Vt ssyons
tiers de la belle fortune de ce fils de paysans.
III
Comment DieL le pripare et I'iMve. - II faut, daas cette dastinie, faire la part des aventures, des hasards de la vie; Saragosse, Toulouse, les pirates, Alger, 1'ajltimie, I'Islam, Rome.
la Cour, les Dombes, Clichy, puis tout Paris, puis toute la
France; quelle carri6re! Et quelle exp6rience universele!
Or, Vincent de Paul est homme a profiter de 1'experiece. 11
recueille les lecons de la vie. C'est un exp6rime-tal par temperament, en tant que paysan; par intelligence ajssi, il n'est
pas pour rien I'ami de Descartes; et etfia, par principe susnaturel: il ne faut pas enjamber sur les desseias de la Providence. Mais des que la Providence fait signe, il rdpon4. Un cas
suffit pour l'instruire. Sa puissance de gnearalisation en fait
bien lo contemporain des classiques.
11 profitte de tout, 6volue, progresse, change au besoin. Il y
a une grande plasticit6 dans sa vie. On a trop figk sa sainatt4,
comme on a trop fig6 ses traits. Le portrait de Simon Frangois
nous le montre a 8o ans. Je veux bien que see yeux petillent
encore, mais ses traits sont bien epaissis, see 6paules sont
voft6es. II ne fut pas ainsi toujours. I n'eut pas toujowrs
So ans. Regardons-le plus jeune : taille bien propotionee ;
tkte solide, ua peu forte, bien plant6e; des yeux vifs et doua :
un fiont haut et large; il a la grace soiverine, la plus prenante des graces humaines: celle du sourixe. 1 a l1 beauth
qui monte du cceur; ses traits oat la mobilit6 des. nXturs
impressionnables.; fi y a une tr&s graude Blasticite dan. see
expressions physiques; il a l'air soumis et conqnDqat.
De m4ne povx sa saintet6. Nous le regardong comme f8i

dans tVhUlaiit prefoade, dans le djtaahcement absola des der,
niers iours. Mais non : i y uetIa. conversion et les. volutiuns
de Lsaint Vincent de PauL U y a des raisons de pener que cg
Saint de la g
ramrosit6 connut,. au, d4but, un certain attache.
meat aux bieas de ce monde, et que, sans etre majlhonate,
il fut interess6, attache & ses int6rets et & ceu de sa famille
Il r.va. d'ue bonne retmaite avec les signs, d'uu b4nfie, et
d'un pea de gloire ecclsiastique. La retraite spiritualle do
r1ro avec B~rull et Sourdoise le decida a etre, mieux qu'ua
pretri vertueu, un pretrg saint. 11 y parvint, non sasw luttes.
IV
A queles sources s'st done alimeme activiM sosiah de Saint

Vincent de Paul ? -

Son activit no part pas d:'ue conception

abstraite, fun plan pr6congu de r6forme de ia societ* humname.
Non, rien qui ressemble mooins a Karl Mar, on a nos trf
modenes dcoles sociologiques. It n'a pas fait seas tudes anx
Scinces mwales at pottiquas. 11 n'a pas feuillet: nos mamaels
d'4conomie politique. Disons mame qu'il na conn rien qm
ressemblat anx Eacyclques de Leon XIIH.
11 a appuyi son oeuvre a deux on trois mots do I'Evangile:
*Le second commandement est semblable an premier... TU
aimeras ton prochain... Aimeaz-veas les uns les atres. On m&
connaitra 6ce signe que. vos ates mes disciples... Ce que vous
ierez as plus petit d'entre vos reres, c'est a moi que vous
le ferez. I
Vincemt d Paul, c'est simplement un,cur humain ea qui
s'est icanaee Ia pensde 6vang6ique de 'amoui die Dieu pour
les homnes.
C'est une vue de la foi. Quand il arvive chesles Goadi, mu
pen d4sempar6, il trouve un moyes de vivre ez parfait chr6tien dans ce monde qui n'est plus celui des paurves gens aaqel
il est accoutum6. En M. de Gondi, il vesra NotreSeigneur;
ea Mme do Gondi, it vera la Sainte Vierge ; daas lee se•riteurs

et les domestiques, il verra les foules qui accompagnaiezt le
Sauveur. Et il ajoate: 4 Que ce maoyeo qui. parat la simplicite m6me lui avait beaucoup servi en ce que, no voyvan que
Dieu, sons diffrents rapports dans totes les persoines aveo
lesquelles il traitait habituellement, il s'etait etiercf
do me
ien faire devant les hommes q.'il n'efit fait devaut le Fils
de Dieu s'it avait eu le bonheur de converser av~ Lui pendant les jours de so vie mortelle. ,
Des lors a qu'en Emmanuel de Gondi tout emperfl et emplum6, avee bijoux a. col, Apde et dague au, ianc, et pompens
aux souhers, Vincent voit ea meime teaps le Matre do son
maitre, le Sauveur immateriel dans les piis droits tombaat
sur ses pieds nus; et que, pareilemePrt, M%-n la. G6ndrate, en
volauninem atours, disparatt ou plaot laiss- transparatt-e a
travers see vertugadins et ses tursadea rhnmacula donat ls
lis font la seule parure, qui donc, tenant & present la cldde
ep sonrime. et s'ea dt•e•wr si yei que. ce
ce 3ystme. ose% t.,
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soit? ()
Ah! les Saints sont les premiers, les plus grands des
visionnaires ; et ils sont des po6tes. Pour Vincent, tout s'expliquait et devenait facile. Ce degrad6 dans le ruisseau, ce pauvre
immonde et repoussant, cette p6cheresse qui rit ou qui pleure,
cet enfant cruel, m&me ce bandit: Dieu ! Dien I 1 est en eux,
ou tout pros d'eux.
Ainsi, pour Vincent de Paul, tombaient les chairs corrompues de I'humanit6 pour ne laisser voir et briller que son Ame
invisible. Et quand, sur les masques de douleur on de vice
passaient le remerciement d'un sourire on '4clair d'un regard,
le Saint avait le cour illumin6 de joie.
C'est Dieu qui r6pondait:- Tu as compris : Je suis bien Ia.
Me voici Present s.
II y a eu, dans la surnaturelle politique de Vincent de Paul,
plus qu'une vue de la foi ; il y a eu le fond de la mystique bdrllienne : reproduire en tout a les dtats de J6sus-Christ m. Avoir
constamment devant les yeux la personne et la vie mortelle
de J6sus; essayer de se modeler sur lui et, si 1'on peut dire
ainsi, de s'identifier avec lui; ajouter ses plaies aux siennes
et, a propos de chacun de ses actes, se demander s'il aurait
1'approbation de 1'Homme-Dieu; revivre a toutes les heures
du jour le drame insondable du Calvaire : toutegla vie int6rieure
de Vincent de Paul se ramine a cela; et c'est cette vie int6rieure qui se traduit dans sa charit6.
Voila ce que celui-la fait avec de la mystique.
Dans son temps, deux ralites s'opposent: en haut, une
grande mystique, un peu olympienne, celle dont Berulle est
I'inspirateur; en bas, une misere si abandonn6e qu'elle en
arrive h ne plus prier ni esp6er. De 1'une H l'autre nul passage,
nul change. Vincent de Paul jette le pont: il les fait se rencontrer dans ses oeuvres de charit6.
Nous sommes loin de la philanthropie. Nous sommes bien
au-dessus : dans la rdgion de l'amour de Dieu ddcouvert en
la plus humble creature.
Mais il y a aussi les sources humaines de cette activit6 sociale.
Vincent de Paul secourt le peuple parce qu'il est peuple.
Fils du peuple, il Iest rest6. II a vtcu pauvre; il a voulu
garder ses parents pauvres; il savait par exprience les mis&res des pauvres.
Etre bon, c'6tait pour lui, simplement tendre la main i
ses freres : diflfrent en cela de bien des modernes amis du
peuple qui vivent dans les palais et possedent des laquais a
habits. 1 dit i B6rule : a Je me sens intarieurement press de
Dieu d'aller k l'instruction et an service des pauvres gens de
la campagne s. 11 est comme un homme d6pays6 partout ailleurs.
En s'occupant des pauvres, il cede au plaisir qu'on a de
rester chez soi. 11 est si doux de n'etre pas un dclass6 ! On
peut 1•tre en montant. On peut 1'6tre en descendant. Lui, il
r. HeuriLavedan: M-anieu Vimcot, aumn ier des GalBr
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reste de plain-pied avec ses eganx, ses freres : les pauvres. Quel
avantage de connaitre par experience la misere qu'on soulage !
Je pense bien que rien ne remplace cela. II faut voir dans ce
fait la force du sentiment qui a attach6 Vincent de Paul a
son oeuvre. Et remarquons que les miseres au milieu desquelles
la naissance ne l'a pas place, il en provoque de lui-meme 1'exp6rience. II vit comme ses pauvres. Il s'oblige d'avoir faim. II
n'a qu'une pauvre couche. II tend la main. II se fait mendiant.
1 accomplit les plus humbles ceuvres. n1 nettoie ; il balaye ;
il se plonge dans la vermine des h6pitaux; il court dans le
froid de la nuit; il est presque sans vetement; il s6journe dans
les prisons. II s'assied au banc des galeres. M. Coste ne trouve
pas ce fait suffisamment prouve. Lavedan le maintient, I'appuie a de mystdrieuses reticences de saint Vincent de Paul.
Le fait est dans sa m6thode. C'est un experimental. II tient a
connaitre, d'experience, les choses dont il s'occupe. I1 vent
secourir une soufErance; il la met en lui. II a mis en son esprit
la torture d'un homme qui doutait pour I'en delivrer. Pourquoi n'aurait-il pas marque son corps de l'empreinte des chaines
qu'il baisait aux pieds des galeriens, ses fr.res ? Oh sont, autour de nous, les secoureurs de detresses qui commencent par
les souffrir ? C'est chez saint Vincent de Paul comme un appetit de la vrita. C'est affaire de ccur aussi. Lavedan dit de
lui : a Sublime impulsif, malgrd son esprit reflechi qui se voyait
debord6 par les reveries de son cceur.
Les reveries de son ceur ! Abelly nous dit de ses rapports
avec les galeriens:
II coutait leurs plaintes avec grande
patience; il compatissait a leurs peines; il les embrassait;
il baisait leurs chaines, s'insinuant ainsi dans leurs cours pour
les gagner plus facilement
Dieu.
e
Et lui-meme avoue : a S'il a plu Dieu de se servir du plus
miserable pour la conversion de quelques heretiques, ils ont
avoue que c'6tait par la patience et la cordialit6 qu'il avait
enes pour eun. Les forcats mimes, avec lesquels j'ai demenr6,
ne se gagnent pas autrement, et lorsqu'il m'est arriv6 de leur
parler sechement, j'ai tout gAte; et, au contraire, lorsque je
les ai loues de leur r6signation, que je les ai plaints en leurs
souffrances, que j'ai bais6 leurs chaines, c'est alors qu'ils m'ont
dcout6.
Elle 6clate partout, la sensibilite de saint Vincent de Paul.
Quand un de ces petits enfants trouves vient a mourir, il verse
des larmes. Passant dans un couloir de Saint-Lazare, il s'arrete devantt un chat sorti des gouttires, et il le caresse.
Victor Giraud dit: a Comme tous les grands chr6tiens, Vincent de Paul vaut surtout par la richesse et la profondeur de
sa sensibilit6. Quelle a
dans
st6la formation de cette vertu
6minente, la part de la nature et celle de la grce ? Allez le
demeler. Ce besoin d'aimer se trouve a toutes les pages de
sa correspondance. II ecrit a Francois du Coudrai : Mon cher
petit P lre ; a Bernard Codoing
t : Je dis cela a Il'reille
de votre cceur ; a un autre pretre de la Mission : Je vous
embrasse avec toutes les tendresses de mon Amei. A la Mere
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de Chantal que lui a Iegude saint Francois de Sales: a O ma
chbre Mere, permettez-vous que je vous demande si votre
bont6, la non pareille, me laisse encore le bonheur de la jouis.
sance de la place qu'elle m'a donnde dans son cher et tout
aimable coeur. Je le veux esp6rer. An nom de Dieu, continuezmoi, s'il vous plait, cette grace ».
Quant a M11' Lo Gras, 11 s'lnterdit les expressions trop tendres dans les nombreuses lettres qu'il'lui adresse.On en trouve
de raturies. 11 s'est repris. Mais sous la rature, il y a le pre-

mier mouvement de son coeur. II crit :

'

Si vous ddsirez que

j'aie le bien de vous voir en votre maladie, mandez-le moi.
Je me suis impose de ne pas aller vous voir sans etre mand6
pour chose necessaire ou fort utile.
A votre avis, Made.
moiselle, vous suis-je pas bien rude ? Votre coeur n'a-t-il pas
un pen murmur6 contre le mien de ce qu'dtant si proche, je
ne vous aie ni vue ni fait savoir de res nouvelles ? Or, sus,
vous verrez un jour la raison de tout cela devant Dieu. * Ces
scrupules, ces mortifications interieures nous font inieux mesurer que les declarations les plus empressdes toute 1'6tendue
de son affection ,. Que faut-il de plus pour expliquer sa bontd
que de penser qu'il eut un tel cour ? Le Christianisme ne tue
pas ce qui est beau. 11 1'l"ve, le transfigure et, quand il l'a
transfigur6, le fortifie, le rend immense, infini, a la mesure
de Dieu dont I'essence est d'etre sans mesure. Saint Vincent
de Paul c'est un coeur, profond6ment aimant, qui a jet6 dans
la divine charmit des dlans, des ardeurs devant lesquels il a
peut-8tre quelquefois tremble. Telles ont 6t6 les sources divines
et humaikes de son zele social.
V
La mIthode de saint Vincent de Paul. - Nul ne fut plus
m4thodique que lui. Sa m6thode, il l'appelle la a petite mdthode ; ii la r4sume en deux mots : bbonnement et simplemeat ,.
Encore est-ele riche d'6lements que nous recueillerons avec
profit.
Elle s'appuie i l'exp6rience. Vincent de Paul est le contraire
d'un ideologue, d'un bAtisseur dans les nudes. C'est un empiriste, il va du particulier au g6n6ral. II passa sa vie a-t-on
dit, A balayer devant sa porte; oui, mais il ne cessa d'largir
sa facade sur la rue. Lavedan dit encore : Ce fut un journalier; ii travailla an jour le jour ». I1 travailla meme k I heure;
i pratiqua tl travai aux pieces. Un besoi particulier, prcis
.Iv suggere une initiative particuliere, precise, Mais le regard
de son coeur ne cesse d'etre ouvert sur toutes les perspectives
qui se cachent derriere un cas particulier. Mes cloches ! ms
cloces 1
i s'ecrie-t-il. C'est le concert de toutes les miseres,
l'appel de tous les besoins qui sonnent aux oreilles de son
coeur. U prend le temps de les 6couter, de bien comprendre leui
langage, II ne se presse pas de r4pondre ; mais iI hte se lasse
pas d'6couter et de comprendre. If devrait servir d'exemple a
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notre 6poque fi6vreuse qui ne sait plus preparer, deviner, organiser, et qui vit d'inprovisations hAtives. En allant pas a pas,
il obtient de chacune de ses heures le maximum de rendement.
Le programme de ses journ6es donne le vertige. 11 travaille
comme le paysan, motte par motte, mais du matin jusqu'au
soir, et il va jusqu'au bout du champ. 11 marche en montagnard,' pas a pas, lentement, mais il monte jusqu'aux cimes.
L processus de son labeur est exactement celui de ce que
nous appelons la m6thode exp6rinentale. II observe; il d6oouvre un besoin; ii y pare; il voit le succes de I'exp6dient;
il genralise; il en fait une loi; il 1'6nonce; ii le r6glemente;
if en assure non seulement la durde, mais la perp6tuit6. Pour
les Filles de la Charit6, il les laisse agir pendant vingt-cinq ans
avec un tout petit reglement. Au bout de vingt-cinq ans, il
codifie, et ii 6crit : i Nous avons voulu, mes Filles, qu'il fit
dit de vous ce qu'on a dit de Notre-Seigneur : qu'il commenga
& faire, puis h enseigner. Ce que vous venez de faire, n'estce
pas ce que vous faites depuis vingt-cinq ans ? Vous l'avez fait
avant qu'il fat commandd; maintenant, vous le ferez parce
qu'il vous est enjoint. * II rilge en rgglement une exp6rtence
6prouv6e. Un jour, an moment oh il allait monter en chaire,
une dame le prie de recommander a la charit6 une pauvre famille des environs, dont presque tous les membres 6taient
malades. Sa parole fut si persuasive que chacun s'empressa
d'aller secourir ces pauvres gens. a Voilk, dit-il, une grande
charit6 qu'ils exercent, mais elle n'est pas bien rgle; ces
pauvres malades auront trop de provisions tout A la fois, dont
une partie sera gAt6e et perdue et, apres, ils retomberont en
leur premiere n6cessit6. * Et il se concerte avec quelques dames
pleines de zale pour organiser et rggulariser I'assistance spirituelle et corporelle des malades de la paroisse; ii dressa un
rtglement, qui nons a Wt6 conserve et qu'il fit approuver par
I'archev.qne de Lyon. II les engage a s'y astreindre, choisit
parmi elles quelques officibres qui, tous les mois, viennent lui
rendre compte de ce qui S'est pass6: la confr6rie de la charith
6tait nee.
Ainsi pour tout: c'est un expdrimental; en quoi ii est de
notre temps.
C'est un oopdratif, un de nos pr&curseurs dans la coop6ration. II rapproche les efforts et les cceurs. II rassemble;
disons : il syndique les bonnes volontds, toutes les bonnes
volont6s. II brise les cloisons dtanches qui scparcat les classes.
II attache le pauvre an riche, le riche a: panvre; 11les fait
se chercher, se decouvrir, se frequenter, e( conmaitre, se juger
alinement. II sait qu'ils ne peuvent rine k-parcment. Un des
caract res de ses ceuvres est ce melarge de gens de conditions
difflrentes. Ses a confreries * d'ho'Wmes ob de femmes sont
toutes: du melange social, de la fraternii.
Et nous devons louer, certes, Vrce;:t de -Paul d'avoir eu
son initiative, de
'intelligence du pauvre, d'avoir pro-vo•'q
lavoir associd a sa propre Midemo.ti-.. Le pnuvre n'est pas
soulement celai qui est secouru ; il est assi celui qui apporte
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son secours, le grand secours, le secours moral. Mais louons
aussi saint Vincent de Paul d'avoir en l'intelligence du riche,
du grand, du noble; d'avoir compris que, derriere un pourpoint, se cache aussi un coeur qui mettra sa joie a se donner,
si on le lui apprend.
Parcourez la vie de saint Vincent par M. Coste. Arrctezvous aux images. Presque toutes les images sont de gens por.
tant de grands noms. Ph6nomene curieux : ce patre les a fait
marcher; les a men6s comme il conduisait ses troupeaux.
Quel tact il lui a fallu I Le patre marche derriere, et cependant c'est lui le guide. Ainsi Vincent de Paul restait a sa
place, la derniere; et cependant les Grands lui obeissaient.
C'est un exp6rimental. Et c'est un coop6ratif. C'est encore
un &ducateursocial.
II est un 6ducateur social parce qu'il ne s6pare pas, dans
ses oeuvres, le spirituel du materiel I tient compte a du moral ,
sans lequel il n'y aurait pas de 1'humain, m6me en 6conomie
politique.
Nous I'avons fait remarquer a propos des Missions. En donnant la v6rit6, il faut porter le pain. En portant le pain, il
faut donner la v4ritC. Comprdhension de Yhomme total: la
conception chr6tienne de rhomme que n'altere pas une conception palenne, on mat6rialiste. Conception courageuse et
ennoblissante. Courageuse : car la v6rit6 est souvent plus difficile A faire accepter que l'aum6ne. Ennoblissante: parce
que cela prouve au plus misrable qu'on voit en lui autre chose
qu'une bete. a On rend la vie A ton corps, pour t'apprendre
aussi h lib6rer ton Ame.
Secourir materiellement les pauvres n'est pour Vincent de
Paul toujours qu'un commencement. II faut leur apprendre a
ne pas le rester. Et s'ils doivent le rester, a 1'etre avec dignit6.
Toujours les rehabiliter a leurs propres yeux. Lui, le grand
nourricier des pauvres, il fait la guerre a la mendicit6.
A I'aum6ne il substitue I'assistance par le travail.
Et, entendons ceci: il rdclame qu'on 6leve le peuple par
le moyen de 1instruction ; il fonde les petites 6coles, et elles
sont gratuites, pour les enfants pauvres. Dans les 6coles, il
donne 'ordre a que les filles pauvres soient pr6fr6es aux filles
riches 3. Tout est pr6vu dans le rdglement des petites 6coles,
meme les sanctions: a La maltresse ne leur donnera le fouet
que fort rarement et pour des fautes notables, et seulement
cinq on six coups, les faisant toujours a cet effet, retirer dans
un coin de l'rcole, hors la vue des antres a.
Saint Vincent de Paul tenait tellement a I'instruction, que
si des enfants ne pouvaient venir i. ''6cole, il prescrivait aux
mattresses d'aller leur donner des lemons au logis paternel, on
dans les champs, on sur les routes, chemin faisant : 'coke
sur mesure. Ainsi fut-il un 6ducateur social.
Et enfin, il fut, dois-je dire le mot ? un f/ministe; mais
j'explique comment.
II a vu les ressources du cceur f£minin : il les utilise. Ce qu'il
a tir6 des femmes, de Mi* Le Gras, de Mm e de Gondi, de la
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Reine Anne d'Autriche, de cent autres, est prodigieux. Comment
les prend-il ? Comme il convient. En leur parlant: elles aiment
tant qu'on leur parle ! En les faisant parler, et c'est leur faire
suivre leur nature. En parlant a leur coeur, ce qui est d&clencher chez elles rlirsistible ressort. Le malin, il n'est pas sans
se rejouir de sa rouerie. Ecoutez : a Une fois, je vis Madame la
Princesse, oui, Madame la Princesse, aller en 25 ou 30 maisons
visiter les pauvres, les consoler, les traiter et & pied. (C'est
bien, a la lettre, la faire marcher). Quand elle revint, elle 6tait
toute je ne sais comment, ses robes toutes crottdes jusqu'aux
genoux. 0 Sauveur i 0 Sanveur! 0 Sauveur Voili comme
ces bonnes dames travaillent et suent apres les pauvres, et
oild comment faisait Saint Louis. a Admirez ce trait final:
aux femmes, il propose 1'exemple d'un homme. Est-ce bien
les connaitre ?
En 1648, I'oeuvre des enfants trouv6s, faute de ressources,
ktait sur le point d'etre abandonne. Vincent r6unit les Dames
et il plaide la cause de ses orphelins avec tant d'iloquence
que des larmes jaillirent de tous les yeux. II les fait pleurer,
tout est gagn6 I Or sus, Mesdames, la compassion et la charit6 vous ont fait adopter ces petites cratures pour vos enfants. Vous avez 6tW leurs mres selon la grace, depuis que
leurs meres selon la nature les ont abandonnis. Voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner. Cessez d'etre leurs
meres, pour devenir a prdsent leurs juges : leur vie et leur
mort sont entre vos mains. Je m'en vais prendre les voix et
les suffrages (II les fait voter 1). 11 est temps de prononcer
leur arrft, et de savoir si vous ne voulez plus avoir de misWricorde pour eux. Ils vivront, si vous continuez d'en prendre
un charitable soin ; et, au contraire, ils mourront et priront
infailliblement, si vous les abandonnez : rexprience ne vous
permet pas d'en douter m. A l'unanimit6, il fut decid6 qu'en
d6pit de toutes les difficult6s, l'ceuvre serait continude.
Habile, il arrive aux hommes par elles. Hardi, il les maintient dans le monde. Opposez sa conduite a celle de saint
Francois de Sales. Ce dernier veut aussi fonder un Ordre pour
la visite des pauvres; et meme cet Ordre s'appellera Visitandines. Au dernie moment, il recule. Quel embarras va-t-il
se mettre sur les bras ? Et seront-elles capables de tenir le
coup ? Qu'elles sauvent le monde par des prieres, et il les enferme derrire les grilles d'un cloitre.
Vincent de Paul fait, des femmes qui viennent a lui, des
nonnes en plein vent. a Ayez pour monastre la maison des
malades; pour chapelle, l'6glise de la paroisse ; pour cl6ture,
I'obeissance; pour grille, la crainte de Dieu; pour voile, la
sainte modestie. *
C'est qu'il leur demande ce qn'elles peuvent donner: aimer.
Ecoutons encore Henri Lavedan: c Femmes de qualit6,
bourgeoises, marchandes, servantes, femmes du peuple et de
la Cour, m6l6es sans honte aussit6t que les rdclamait la misdre.
Rien ne devait, selon le vceu du createnr de l'ceuvre, etre
capable de les rebuter. Toutes les tares des pauvres, physiques

et aowales, il les avait prevts. U savait leux salet6, lear maIvais accuei, la r6sistance aux soins qut'o voulait leux downer~
lear rakchancet6 rueme et laura injures; dgaJemeut it 'avait
pas moanqu6, pour aguerir ses toupes, do leur peinde
i'avaace la hideur dem plates, e spectacle afyure
des maladies,
ie irequeat danger de la contagion Mais 1'6talge de ces ena
nuis n'6tait en son desseia que pour comamuiquer plus de
fesce & 'ordre qu'i donnait de n'ea tesir nul comptfet, quo
qu'il axrivit, de aw pas r616Whir,x de ne pas s'arreter, d'ller
toujours. Eles. alaiio doac, les braves, les saiwtes femnes.
Eles marchaient dans le cloaqu•
sans regarder o• se posaient
eurs pieds, as voyant que le but clair et d6•eetable o les
conduiraent les oraierea de bone. Elles wettaient, a Ia lettre,
et sans gants, a la main aux paevres w. Elles les nettoyaient,
les peignaient, les levaient, les couchaient, les tiraieat de leux
grabat qu'elles refaisaiaet et tapaieat a% graad air ; elies Iermaient les portes et ouvraieat les feattes elUs Baayaieat
et donnaient a manger, i boire, a aimaer, a croixe, 1 espker ;
elles schaient des pleurs, produ*sawnt du sourire et versaient
du sommeil. a
Tel est le ieminisme de saint Vincent. U s'appWie at une connaissance psychologique de la fenunw ; i&la maintient daas
le seas de sa vocation native ; il la lass# tQujouws dass uae
d4pendance qu lai est n6essaire et qu'elle aime. A ses Files
de la Chariti, il donne, aoa une Superieotw g6oaral#» mais ua
Sup6iieur ginral. Elles agiront, maia sos la diection d'ua
homme, le Sup6ieur de la Mission. En sommne, il 'a pa. fait
des suffrgaettes. IUs'est content6 de laire des ConeUtes. Et C'est
djah biea beau, ces deux ailes qui palpitent pour abriker ua
regard qui s'abaisse sur une mis&er et un 4ourige qui allege
une soutfrance; qui rappellent k la faenme qe, ii.
w a autour
de sa tte, it doit y avoir encore des ailes.
Conclwsiou - Assureniet, si saint Vincent de Pa; revenait au milieu de nous, ii s'adapterait a notre teamp. Et. de
fait, ses fis et ses. files font montue de la plus merveikUuse
souplesse ea face des.temps nouveaux, et des besino prJsents :
an quoi ils. sont conformes a 1esprit do leu~ P4xe qui fut ua
grand opportuniste.
Ce que noas avous a apprendre de luti, i'eae 46A oit. ce
que nous avons dit: multiplier nos initiatves k lalaesure
des besoins sociaax de noare temps ; puiser daas notre ioi
at paises dans aoteo ceur las raisons d'une activit qui ue
se aebute pas. devaat les obstacles ; exp6riuanter plu, que
sp6culer; uair tous nos bons vouisirs ; fratniser sans teir
compte de nos s6parations sociales ; prov.oqur I'apostolat
lac et trouver pr4cieuse ia cloaboration i
iniste.
A cola, ajoutons quelqpes suggestions particulire.ent opportunes%
Maintenr Ia, valem de; l'i~itiative piv4e devant les eatrer
pmises dtatistes. Voi• a ce qu'a.fait, par lui-mnae, 4eva• S t 'iinc
de 1'Etat, un khomne. I.Eat pwra mttiplihr lWs seswmAces
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watrieUes. Seal I'individu apporte cette ressource supreme :

le cur. Rnarquons la force d'Amie qui se livre a la puasace d'ate idee. Ce que cet homme a tore d'une existence humaiae tient du prodige. Pourquoi cette fconfdit6 ? It aisse
aoitre dans son coeur la semence te i'idial ivangilique de
la charite. Cet idbal c'est le n6tre; il ne d6pend que de nos
de le faire vivre. Admirons son optiiuine conuant qui ne crut
jamais. rien d'npossible, et ne recula pas devant t'iErAiAsble. H a cru a L'irr4sistible force de la tache d'huile. L'amour
se conmiunique, a'4tend, conq.uiet; c'est ufe force inrsi*tible. Vincent de Paul ais*ait tier les comparaisons des arbxes,
de ces arbres qu'il axait tant contenmpls l•squ'il tait paum
dan lea Liandes. Eh bien! voulez-vous remarquer que ce
saot lee arbres qui tiennent le sol. Quelques arbes empecheot
was mootagne de crouler. Plaotons des arbres. Rebuisons
woraleaent. Foadoes des cellules spixituelles. Elles serot
demain le salut du pays et de la civilisation. Nous aloia - ot
une expirience 6tatiote. Que tdonaeraeoabien rapideL•eat t-el•
? Si elle r6Cssit, ele nous donnera une civilisation mat4ialisde. Iais I'hoamme, ne iv.ant pas seulement de pain ni
d• plaisir, cherchera des yeux de vivants exenples o6iw-sera
iWcarn6 1Esprit. Ou bien - plus probablemeat -- I'6tativa
uouleia. Qui sei a1 pour r6paxer les rines ? Ce qui restesa
de spiritualit ch?6tienne dans quelquee mliseux, peut-etre
seulement dans quclques iudividualit4ss, restkes fdetle
'idOal 6vangilique.
Au fond, ce que nous avons 1 apprendre de saint Vincent
de Paul, c'est a sauvegarder, au iilieu d'une socite, qan s'e~Auscit, la part de coeur dont I'hlumait6 ne pevt ps se pasS~r.
Je reste persuade que Vincent de Paul eut un secret, an
ecret moral auquel il appuya son indefectible devonement.
Lequel ? Je ne sais.
Qui d'entre nous ne pent voin, dcouvrir au fond de sa conscience le secret qui rend humble et bon, qui detache- de la
jeuissance facile et jette dane cette vocation, la seule digne
d'un chr6tien, la seule qui fasse la vie supportable et douce,
la vocation a la boat&. Le bon Monsieur Vincent ! Ah ! puisset-on dire de nous, apr&s nous, simplement: le bon McIsie~r
Untel. C'est A la bont6 que se reconnaissent les eaEants de
Dieu qui sont lea meilleurs paimi les eniaats des hoimmes
! a saswnc 4e
24 awUi.. - Eft cet auniversaire ad iga
saint Vincent, on doit se ressouvenir vec admiration
etrnoent Je petit lad.ais qu'oa portait a 1'rglise de
Pouy est encore toujours vivanrt toujours de rotTe
temps, toujpurs dams catte mnodciniti doot M. Aladr
M&nabria retrace les raisons rofendes : 'actualitO de
saint Vincent de Paul.

- 586 Lorsque notre attention s'est r6cemment report6e aux 6vinements de nos 25 dernieres ann6es, nous avons pu constater
qu'en d6pit des vicissitudes des batailles, des p6rip6ties des
conf6rences internationales, des alternatives de revers et de
succes, une logique inflexible les avait conduits. Et il en sera
toujours ainsi.
C'est pourquoi on a beau appeler a dynamisme P, a fascisme s
on a communisme * les d6sirs rivaux de domination universelle
qu'avant 1914 on nommait Ggermanisme, panslavisme a, les
consequences de ces vieilles erreurs renouveles et aggravees
entrainaient les m6mes cons6quences. Et si nous n'avions
qu'a choisir entre I'organisation de l'ordre par la volont6 sans
limites et sans contr6le d'un seul homme ; on, de l'entiere libert6
par le pouvoir absolu des masses, nous n'aurions plus qu'a
attendre, en un proche avenir, des guerres horribles et des
fleuves de sang. D'ailleurs, chaque pas dans cette voie nous
en approche.
Le temps, l'argent, d6pens6s en travaux dont 1'objet est une
destruction annoncent, d6ji, aux peuples leur ruine g6n6rale
et certaine. Assemblez les escadres, les escadrilles, les tanks,
les canons, les lance-fammes ; l'elite de la jeunesse en chaque
r6gion, entrain6e et occupee aux m6tiers de la mort et vous
pourrez calculer ce que nous cofitent les reves criminels et
ambitieux. Mais vous pourrez aussi mesurer par 1l, la valeur
politique et conomique de la Pitie et de la Charit6.
On les a consid&r6es, jusqu'ici, comme des vertus m6diocres
a I'usage des Ames debiles, des meres, des femmes attendries,
des hommes pusillanimes; nous n'allons pas tarder a d6couvrir, an contraire, qu'elles rclament, pour 6tre pratiquies,
des energies puissantes et creatrices; que nous leur devons
sur la terre tout ce qu'on y voit de magnifique; qu'elles sont
les supports n6cessaires de toute soci6t ; et que tout s'6croule
quand elles nous manquent. Par contraste, la violence des chefs
d'Etat, qui se campent en attitudes insolentes et menacantes,
nous apparaitra sous un jour veritable, le masque Je ilquitude et de la peur.
L'existence de saint Vincent de Paul 6tablit splendidement
cette d6monstration.
Nous nous faisons de lui l'image la plus fausse. La peinture
s'est plu le representer sous l'aspect d'un vieillard debonnaire
et n'a retenu de sa longue existence que quelques anecdotes
invent6es. II a At, en r6alite, le personnage le plus intrdpide, le puins h6roique de notre histoire, qui retint son epoque
an bord des abimes, qui lui rendit vigueur et espe&ance, qui
en fit le c grand sikle s. On lui doit 1'unit6 nationale, la gait6
courageuse et polie qui parut si longtemps le privilege de notre
race; et 1'esprit qui anima les a nouvelles Frances ad'au dela
des mers et r6pandit notre influence sur le monde tout entier.
II nous a fallu 450 ann6es, et les invasions de 1814, 1815,
1870, pour nous faire comprendre Jeanne d'Arc; les divisions
et les haines de notre temps vont de m6me, apris 300 ans,
nous rdveler saint Vincent de Paul.

-- 587Sa nature et son imagination semblaient bien davantage
le pr6destiner aux aventures qu'a la saintet6. Mais ce furent
pr6cisement les imprudences du ddbut de sa vie qui, par 6tapes
rapidement parcourues, lui enseignerent qu'il est absolument
vain de constituer la socidt6 sans la charit6 qui l'agrege. La
force et I'intkret la mettent en pieces. Alors ii employa un
demi-sikcle a communiquer et organiser sa conviction. Gascon
prdsomptueux, plein de confiance en lui-meme comme la plupart des cadets de son pays, ii avait quitt6 son village pour
s'dlancer a la conquete des emplois et des honneurs avec un
tres mince bagage de savoir : un peu de latin appris au colIege de Dax, et un pen de thdologie, a la Facult6 de Toulouse.
A vingt ans, il est ordonn6 pritre. II songe aussit6t a tizer
quelque profit de sa dignite nouvelle ; son ardeur a poursuivre
le paiement d'une dette qu'on lui doit I'entraine sur la mer.
II est pris, emmend aux pays barbaresques et vendu comme
esclave B Tunis. Apres deux ans, il s'en 6chappe, traverse Rome,
vient a Paris, se fait nommer, on ne sait comment, aum6nier
de la Reine Marguerite, fille de Catherine de Mdicis, sceur
d'Henri III, la dernire des Valois, femme divorcee d'Henri IV.
Puis il tombe dans la famille des Gondi, Italiens install6s en
France, oh toutes les places, toutes les terres, tous les honneurs ne peuvent rassasier leur avidit6, leur vanit6. En ces
trois expdriences il a vu 1'envers et le fonds de son 6poque.
Elles le rendent pitoyable pour la fin de ses jours.
Car le bagne de Tunis, quoiqu'il n'y fit que par accident,
ne le c6dait pas h celui de Cayenne de nos jours, en fait d'ignominie. Juste ou injuste dans ses causes, la soumission absolue
a la volont6 tyrannique d'un homme entraine le meme avilissement. II avait done la connaissance approfondie de tous les
crimes dont les hommes sont capables ; et il savait par quels
degrds ils y descendent. I n'ignorait rien non plus des maximes
dont les maitres s'autorisent dans leurs exces. A Tunis d'ailleurs, il ne se pose pas encore taut de questions et il ne s'occupe qu'h s'6vader, sans rien regarder aux moyens. II n'est
pas sir que ce fit d'une facon fort honnmte. Et toute sa vie
il semble en conserverle remords. Quand on le louera desgrands
ouvrages qu'il a bAtis, il s'6criera avec un accent de sincritA
qu'il nous faut croire, que si on savait mieux 1'homme qu'il
6tait on le jugerait a digne d'6tre pendu a Montfaucon s.
Mais, de retour en France, il ne trouve pas que la diff6rence
soit tres sensible entre les chr6tiens et les turcs qui ont d6ja,
sur les premiers, l'incontestable avantage de ne point s'enivrer. Les chr6tiens n'ont, en effet, nulle bonne foi dans leurs
propos, ni probit6 dans leurs actions. Contre les gens du parti
contraire au sien tout est permis : faux t6moignages et calomnies. Aucun respect de la vie humaine: assassinats, duels,
executions sont l6gitimes pour se d6fendre d'un ennemi, ou
meme simplement d'un maladroit qui traverse vos desseins.
Cependant le clerg6 continue a precher dans les 6glises 1'Evangile. Mais qui le pratique ? Pas meme lui ! Paresseux, ignorant,
dogmatique, querelleur, il conforme sa conduite au vice domi-
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nant de chaque province : en Bretagne il s'adonne a l'ivrognerie;
dans les C6vennes et en Corse il encourage, il benit la vengeance.
Tout le monde se plaint de la corruption du siccle, aspire &
un 6tat meilleur, mais personne ne vent admettre en quelle
mesure il concourt au mal g6neral dont il gemit.
Ches les grands, la mode est h Machiavel dont les M6dicis
ont import6 en France la doctrine : il recommande la sc6•6ratesse. La morale de I'6lite n'est pas celle des gens ordinaires.
La conscience n'est qu'une intervention des petits pour imposer une barriere A !avolont6 des esprits suprrieurs. Ils doivent
la renverser.
SEn vertu de ces belles theories la France a perdu la moiti6
de sa population. La Lorraine, !a Champagne sont entierement devasties, leurs villages aniantis, les villes a moiti6
ruin6es par la guerre. Les autres contr6es ne valent pas mieux.
La misre des campagnes est atroce: partout la famine et
la peste, les meurtres, les querelles, les proces. L'un apres
Pautre, deux rois sont assassins ; la vie du premier ministre
est constamment menac&e par les conspirations. H gouverne
avec la bache.
Saint Vincent de Paul mesure 1'•tendue des fllaux. 11 en
discerne les causes dans les idWes en cours: il ne regarde pas
comme impossible de les vaincre. Les hommes sont moins
m6chants qu'enclins . se donner trop d'importance. Ils se
persuadent trop ais6ment que le monde doit graviter autour
dd leurs personnes. La vanit6, la e maudite vanit6 D qu'il connatt si bien, qu'il sent s'agiter en lui, est leur difaut supreme.
II se tient, alors, pour responsable des maux que sa clairvoyance lui d4couvre et que son action pourrait empecher.
11 'exercera d'abord autour de lui; et, par cercles de plus en
plus larges il l'6tendra A toute la France, puis au deli de ses
frontiCres; et enfin, par ses disciples, an dela meme de sa vie.
Le premier point de sa doctrine est le respect de la vie humaine, meme sous ses formes les plus d6chues sa valeur est
infinie. II commence ar organiser la protection des galdriens
que personne ne lui dispute : il a connu leur sort douloureux.
II ira ensuite prendre le mal a son origine, i] oi il est le
plus facile i depister et a arrdter, au village. Par les pr&tres
de la Mission, il reconstituera la vie des campagnes. Les pretres
de la Mission n'auront pas A faire de beaux discours qui passeront i par-dessus les toits x, a faire 6clater les a fanfares de
leur eloquence n, ils devront apaiser les conflits locaux, conciliet les differends des families, marier honnetement les jeunes
gens, reveiller l'esprit social par les fetes, les chants et les
cemnonies.
Aucune cat6gorie ne peut rester hors de ses atteintes. Par
les couvents de la Visitation, dont il est le Suprieur, il entreprend I'6ducation des jeunes filles, futures meres d'une societ6
nouvelle. Aux Dames de la Charit6 fi enseigne que la fonction des femmes, aprs la maternit6, est de secourir la misere
humaine. La charit6 qu'elles doivent a leurs semblables n'est
pas une aum6ne passagere, mais on don entier d'elles-m6mes,
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quelque sorte de la leur. On est responsable de la mort de
ceux qui meurent faute de notre secours. Mais, comment
agir sur les coeurs quand on n6glige de soulager les souffrances
et lee infirmit4s du corps ? Au surplus, de ce devoir nul n'est
exempt: il n'est pas le privilege des riches. Quand on n'a
rien a donner on doit au moins l'affabilit6 et la cordialit6.
Enfin, la charit6 ne peut s'exercer sans une exacte administration de ses biens, sans la stricte economie. 11 faut que
l'on voit clair a la fois dans son ime et dans ses comptes,
Ma* de Sevign6, niece de 1'abbd de Coulange, ami de saint
Vincent de Paul, nous porte thmoignage de cette 6ducation
si droite, si exempte d'hypocrisie.
Des Filles de la Charit6, il exige de plus amples devoirs.
Elles ne doivent jamais demeurer sans rien faire.Des que vous
n'4tes plus occupies aux soins des malades, leur dit-il, vous
devez, filer et coudre pour gagner votre vie, sinon vous vivriez
an d6pens des pauvres et du bien qu'on vous confie pour eux.
Sur ces sujets, sur la noblesse du travail, sur l'assistance aux
malheureux, sur les devoirs de I'conomie, il a &critles pages
les plus sages, les plus sublimes de notre langue et qu'il est
vraiment honteux de ne pas lire dans toutes nos anthologies.
Naturellement, il ne pouvait negliger 1'Pducation du clerg6.
Ce qu'elle fut, nous en jugeons par Bossuet. Bossuet lui doit:
le caractere humain de son eloquence, I'art de rappeler aux
Rois les v6rit6s devant lesquelles ils doivent courber la tate,
ses grandes images familieres. L'exorde de I'oraison fundbre
d'Henriette de France lui est entierement emprunt6: g Celui
qui r6gne dans les cieux et de qui relevent tous les empires... N
La dernimre de ses oeuvres la plus difficile : la protection
des enfants trouvds. Contre eux se dressaient tous les pr6juges du sikcle. Ils n'4taient pas abandonn6s que de leurs
mres ; la Soci&t6 les rejetait, les tenait pour semence de malfaiteurs. De ceux confies B ses creches on n'en voyait jamais
aucun qui survicit.
Comment suffit-il a cette immense tAche ? Par un labour
r6gulier, d'une simpliciti et d'une m4thode admirables. II suit
il Ie dit express6ment - les regles de la science exp6rimentale s. Jamais it ne contrairit, it convainc, it apporte des
faits irrfutabies; ii subjugue par la clart4 de ses dimonstrations, l'autorit6 de ses exemples. Quels esprits ? Louis XIII,
Anne d'Autriche, Richelieu, qui le premier comprend I'importance des Missions dans les campagnes ; la duchesse d'Ai,
guillon, a niece ; Marie-Louise de Gonzague, reine de Polognele president Lamoignon, la mere de Fouquet, la mere du grand
Cond6.
Mazarin, fourbe-n6 concussionnaire, qui nous ramenait les
funestes habilet6s de la duplicit6 et de la d.loyaut6 abhorrdes,
qui provoqueront la Fronde, seul fut refractaire k son autorint
la vie de saint Vincent de Paul, ii faudrait un
Pour
tcrire
tomme d'Etat ayant 1'experience du gouvernement des hommes
et des choses, qui montrerait ee que la France lui a di chaque
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Mieux vaudrait pourtant un homme d'Etat qui le continuerait; et qui, a notre g6n6ration extravagante, orgueilleuse, saurait prouver qu'elle d6raisonne, qu'elle est absurde,
qu'elle est folle ; montrer ce qu'elle n6glige de travaux splendides sur la surface de la terre incultivie ; qu'elle va defaire
a jamais sa civilisation; qui saurait railler avec esprit les
discours provocants qui cr6ent tant de difficilt6s imaginaires
et qui compliquent toutes les autres; qui l'amenerait, enfin,
a se desister de ses projets insens6s sans qu'on puisse indiquer
a quel moment precis il d6terminerait sa conversion tant il y
apporterait de bonne humeur et tant il laisserait a la reflexion
et a la conscience de chacun le loisir bien employ6 de s'examiner et de se condamner.
(La Vie : 15 avril 1937).

28 avril. - En compagnie de M. Mussinetti, visiteur
de la province de Rome, notre confrere Mgr Alcide
Marina, d&lgu6 apostolique en Iran, apporte ;a saint
Vincent ses hommages filiaux d'&v6que ; sacr le 28 mai
1936 A Saint-Pierre de Rome, par le cardinal Pacelli,
il vient redire au T. H. Pre ses sentiments de respectueuse gratitude.
Discrktement Mgr Marina nous donne, de-ci de-lA,
quelques aperqus sur la mission qui lui est conifie ; il
va et vient rapidement aux entrevues officielles qui
l'ont appel6 provisoirement de Teheran en notre vieille
Europe. Ses journ6es sont bien prises. Le Ier mai m6me,
Mgr Marina va confirmer A Cuvry (Moselle) cinquantetrois 6elves de l'Wcole apostolique et leur redire que par
la foi, les maurs, et au besoin par le sang on est ou
l'on devient profond6ment chritien. Fide, moribus et
sanguine christianus. C'est lA tout un magnifique programme de vie : pour sa realisation il demande A tous
et partout, en toutes les vocations, un effort constant.
Cet esprit de foi, ces habitudes chr6tiennes, cet hbroisme
du martyre quotidien sont de mise partout, elles exigent
une virile g6ndrosite, tout A fait dans la simplicit6 et
le serieux de notre vocation d'enfants de Saint Vincent de Paul.

Fernand COMBALUZIER.
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ARRAS
LES SOURDS-MUETS ET AVEUGLES

La maison
Je croyais que les sourds-muets apprenaient A se
parler par signes.
Grande 6tait mon ignorance.
On leur interdit les signes le plus possible et on leur
apprend A ( parler D.
J'avais d6ej assist6 a des seances de demutisation,
mais je voulais me rendre compte sur place. J'allai
done sonner A la Maison des sourds-muets et aveugles
d'Arras que tiennent les Seurs de la CharitC, qui ont
semblables maisons A Montpellier et Clermont-Ferrand.
Je fus tres bien recu. On me remit un opuscule en
m'assurant que tous les renseignements d6sirables s'y
trouvaient. Je demandai alors a assister a une classe.
La sceur, un moment interdite par cette pr6tention
assez audacieuse, disparut en annoncant qu'elle allait
en r6ferer A sa Rve6rende M&re.
Dans une grande cour, je vis les cornettes blanches
se rapprocher comme de grands papillons immacul6s;
puis se disperser. Soeur Vincent avait accord6 bien

volontiers la permission.
Je les vois par Ia porte vitr6e, les petits sourdsmuets. Ils sont une dizaine. La sceur m'explique qu'une
classe ne peut en compter plus, 1'enseignement 6tant
individuel.
Je le comprends aussitot A voir ces divers enfants.
Ils ont de quatre A onze ans. Les uns ont cet air renfermn, resignA dans leur isolement douloureux qui donne

i leur morne immobilitA quelque chose de pathitique.
D'autres ont I'air trbs 6veilf. Ils ne tiennent pas en
place. Sitot qu'on pose une question, ils bordissent,
l'index tendu, les yeux brillants.
J'entre. Tous se sont lev6s.
La :ceur articule :
- Qu'est-ce qu'on dit ?
- Bonjour, Monsieur.
Ils ont parl en meme temps et ce bonjaur avait
quelque chose de heurt6, d'un pen rauque, de bouleversant qui cause un malaise irraisonui 4 tons ceux
qui entendent pour la premiere fois la parole des sourdsmets.
Soiss la oiffe, le visage de la soeur est rayonnant :
- Ont-ils parl ?
Je dois avouer que oui.
- Naturelleament, concde-telle, leur voix a'a pas
de dcarme, car eHe est d6pourve d'intenation. Ils
parlent m&aniquement, sans moduier. Ils ne s'entendent pas. Ils sent sourds. Et c'est d'ailleurs paree qu'ils
sent soards qu'ils sont muets.
* Pensez qu'iis ignorent Ie son d'uae voix. lis vivent
dans un monde A eux, un monde de silence ouati.
Us n'ont nfme pas d'idee de ce qu'est ta parole.
iIts ncus arrivent comnnedes petits
:tranger, des petits
perdus -On a calcul• qu'un entant nonnal qu'on met
A 1'6cole possede un bagage de 4 A 500 mots. it tes
petits partent de n6ant !...
- Mais ce doit 6tre une besogne iouie que de leur
apprendre
parler dans ces conditions ?
- InouSe, e effet, rkpondit la soeur avec une parfaite simplicit6.
Je n'ai jamais vu dans aucune classe d'enfants normaux cette attention conoentrie d'~oliers sourds'
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gards suivent les mouvements de la seur.
EQle prend ptasieurs cartons sur lesquels des phrases
sont inscrites.
- Robert, levee-vous.
Un enfant aux cheveux crdpus, A l'air un peu somnolent, se k1ve. Il regarde intensement la phrase a Jeanne
se lave les mains ), prend un grand baton et, sur un
tableau of s'alignent de nombreuses vignettes colorides, il en designe une oi r'on voit une filette se laver
les mains.
- Voyez-vous, m'explique la scet, pour lui cette
phrase forme un dessin. It ne sait pas lire. Mais id
identifie le dessin de ces lettres oedui qui est au mur.
C'est la lecture ideo-visuelle. Par la suite nous decomposons...
- Michel!
Michel aocourt. Cest on petit roux adorable, i la
physionomie rieuse, aux yeux p6tillants d'esprit. 11 a
quatre ans.
II regarde le carton a Monsieur fume sa pipe e.
Sans le •oindre embarras, pour < monsieur » il me
d6signe, pour a fume x il envoie an plafond des bouffMes imaginaires, et pour (pipe ,.. me voyant sortir
une pipe, ii bondit avec une jubilation extraordinaire
pour montrer que c'est trs exactement I'objet qi'it
cherchait.
pronxncez-vous la phrase
Pourquoi, ma sura,
en m6me temps que vous la montres ?
- C'est pour habituer renfant & lire sur nos levres
Quand nous pourrons cacher les cartons et nous faire
omprendre par le seul mouvement des Uvres, un grand
pas sera franchi. Nous pourrons leur apprendre la parole.
- Mais ne serait-il pas plus facile 4'aller da simple
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mot, puis la phrase ?
- Non, rApond doucement la sceur. Nos petits
sourds-muets lisent sur les cartons comme sur les
levres des sortes de dessins. Plus le dessin est bref,
plus il est difficile a retenir. Vous allez en faire!l'exporience vous-meme avec le petit Raoul.

-

Lebas !

J'ai bien articul6. Le petit melmontre une vignette
of resplendit une miche dorie.

-

Le pain I

II h6site, montre le has, le pont, le pain. I a pos6
son biton et, les sourcils fronc6s, examine mes levres
avec une mone qui pourrait bien signifier un zero

de diction.
- Je m'en doutais, dit la sceur; maintenant demandez-lui ces mots-la...
- Le pyjama ! Le pantalon I La voiture!
Raoul me designe aussitbt tons ces objets avec une
assurance d6concertante. Le dessin que je formais en
prononant ces mots apparemment plus compliqu6s
etait plus long et Raoul avait le temps de le lire...
Je saisis alors la dificult6 de lire sur les 16vres. L'alphabet facial comprenaut, en effet, trente positions
d'articulation, on devine le mal qu'a un enfant A reconnaltre la pose vocale de chaque voyelle et de chaque
consonne phon6tique.
Aussi, les Sonurs de Charit6 d'Arras ont-elles adoptA
avec succes la m6thode cr66e par le docteur beige Decroly pour les anormaux, adapt6e par M. Herlin aux
sourds-muets, et mise en application & 'Institut royal
de Bruxelles par feu seeur Ondine.
Cette mdthode, dite de la a globalisation s, la seour
de la dasse enfantine venait de m'en donner une concluante demonstration.

-
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Monsieur, me dit-elle, si vous faites un article,

insistez, je vous prie, sur ce fait que les parents ne
doivent pas attendre pour nous confier leurs petits
sourds-muets. Qu'on nous les donne A trois ans ! Tout
retard ne fait qu'aggraver les difficults. Encore un
exemple. Raoul, venez ic... Dites: Fe.
L'enfant souffle, mais faiblement, si faiblement...
-

Plus fort... Encore !

La sceur a mis la main pres des levres pour ?entir le
souffle, et le pauvre petit, tout rouge, s'6poumonnait.
- C'est bien ! dit la sceur en tapotant les boucles
de renfant.
-

Michel, venez ici. Dites: Fe.

Fe! Fe ! Ce fut dans la classe de sourds-muets un
muet "clatde rire, car les feuilles sur le bureau s'6taient
envolkes sous le souffle vainqueur du petit Michel qui,
lui aussi, 6tait devenu tout rouge, mais de plaisir.
-

Voyez-vous, dit la seur qui laissait rire -

car

le pauvre rire des sourds-muets ne trouble pas une
classe - nos enfants out, pour articuler, une peine
que vous ne pouvez soupconner et qui est tres comprehensible : leurs organes buccaux n'ont servi qu'A
mastiquer, et les organes de la respiration sont -trs
faibles. C'est tout leur apprentissage qui est A refaire.
Je quitte la classe des petits. Dans une classe voisine, des fillettes, devant une glace, corrigent leur
prononciation d&fectueuse. Pendant des semaines et
des semaines, elles corrigeront ainsi leur parole A force
de volont6, de patience...
Je suis maintenant dans le batiment reserv6 aux
aveugles. Ils apprennent la m6thode Braille, mieux
connue du public. Ils lisent les livres de leurs doigts
agiles qu'ils prominent sur les pages ou les signes de
l'alphabet s'inscrivent par points en relief. D'autres
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calculent, realisant toutes les operations, grace aux
petits cubes qu'ils manipulent avec dextsriti, apprennent
la musique avec cette finesse de 1'oreille particuliere a
ceux qui ne voient point.
Devenus grands, ils feront de la chaiserie, de la
grosse on de la fine vannerie, en meme temps qu'ils
continueront A jouer qui du violon, qui du piano,
qui de l'orgue.
Quant aux sourds-muets, tous, a la sortie de 'Institution, seront capables de se faire comprendre. Certains sauront parler parfaitement.
Ils font de la reliure, de la cordonnerie, de l'imprimerie, de la menuiserie, du jardinage.
Dans la rue, je me trouve soudain desorient6, encore boulevers6.
Sur la Grand'Place on n'entend, des bruits de la
foire qui s'eteignent dans le soir, que l'orchestrion d'un
manege.
Un groupe d'enfants survient et me bouscule avec
des cris et des rires. Ils ne savent pas leur bonheur.
Leurs parents non plus.
SHeureusement, chacun sur terre s'habitue a son sort.
Le petit aveugle qui joue cet air poignant d'harmonium qui me parvient dans la rue des Augustines, ne
voudrait pour rien an monde stre sourd-muet. 11 aime
trop la musique...
Et quant aux sourds-muets, pas un seul d'entre eux
ne troquerait son infortune contre la cdcit6...
I1est vrai que, pour les aider, ils ont pr6s d'eux des
vraies mamans.
Des saintes...
Pol HARDY.
(Le TUBgramme du Pas-de-Calaiset de la Somme,
30 avil 1937).
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UNE SEANCE DE DEMUTISATION (29 avril 1937).

L'efort particulibrement /fcond des Filles de la Chariti
On pourrait, en quelques lignes, signaler que l'Institution des Sourds-Muets et Aveugles a donn6, le jeudi
29 avril, A 15 heures, Ala Salle des Concerts, une seancedemonstration dans le but de faire connaitre les r6sultats obtenus par l'instruction donn6e A ses el&ves.
Ce compte rendu serait cependant tout A fait incomplet si l'on omettait de signaler la qualit6 de l'rmotion
qui s'empara des assistants devant le spectacle qui
leur 6tait offert. La premiere partie du programme notamment fut d'un int&rft vraiment original.
Qui n'a vu ce charmant bambin de 4 ans, sourd de

naissance et muet pour cette seule raison, identifier les
objets par la methode de la lecture idio-visuelle, reconnaitre une chaise, embrasser une poupde ou re-

trouver, par l'identification de l'6criture, une phrase
x. Une s6ance de d6mutisation (29 avril 1937). Salle des Concerts,
rue Ernestale. Programme :
PREuYIat
PARTIZ : Sords-mnets. S6ance de d umatisation d'apres
les principes belges de globalisation.
a) Lecture ideo-visuelle par un enfant de 4 ans.
b) Lecture sur les lIvres. Ecriture et dessin par on enfant de 6 ans.
c) Exercice de lecture et parole par un enfant de 6 ans.
Exercices de calcul mental et conversation d'apres gravure par trois

enfants de 9 ans.
R6citation: Le corbeau e Ie reuard par un eleve ayant 6 ans d'etudes.
Exercices de francais et de calcul d'apres les donnres choisies par wm
spectatr de bone volont par deux e61ves de 14 ans et 15 ans.
G6ographie. Voyage sur la carte par une 6leve de 13 ans.
Dtuxi•kx PARTIE : Aveogles. - Seance musicale.
a) Marche Enchausen joube par Pierre Polard ag6 de 6 ans, 61ve ayant
6 mois d'6tude, et Raphael Debuire, 9 ans.
b) Pas espagnol Faurijoub par deux jeunes filles ayant obtenu le Cer-

tificat d'Etudes officiel avec mention a bien ..
c) Evocation de la Vierge Fourdrain(violons, violoncelles, piano).
d) Duase macabre Saint-Sadns, par Jacques Morel et Pierre Lenne.
e) Rem rciaeents par un petit aveugle de 4 ans.
f) Rdamwption - Frachk. Chaur g6neral

-598dans un texte, ne saurait imaginer, sans un rude effort,
la dose de travail que supposent de tels r6sultats.
La lecture sur les levres, les exercices de lecture,
de dessin et de parole par deux enfants de 6 ans sont
vraiment remarquables.
Car on arrive -

et sceur Marthe y excelle -

A faire

parler les sourds-muets qui, je le rpiAte, ne sont muets
que parce qu'ils sont sourds. Comment realiser qu'ils
n'ont meme pas l'idee de ce qu'est la parole ? Aussi leur
voix, depourvue d'intonation, un peu m6canique et
sans modulation, n'a-t-elle aucun charme your des
oreilles exercdes, si ce n'est celui si prenant, si imouvant qui r6sulte de ce miracle permanent.
N'est-ce pas un autre miracle que d'obtenir d'un
sourd-muet ayant six annies d'etude -

qui ne s'en-

tend pas, qui ignore le son de sa voix - la r6citation,
avec gestes & I'appui de la fable Le corbeau t le renard ?
Ces prodiges-lA sont familiers Asceur Lucie qui, a I'6tonnement du public, fait executer A des 6leves de x4 et
15 ans des probl&mes d6ja compliquis dont les donnies sont fournies pat l'assistance.
On sait exactement ce que paiera M. le Prefet s'il
achete 50 kilos de cafe et r5 kilos de sucre. Quel itineraire et quels riseaux empruntera M. Thomas Griffiths pour aller d'Arras A Angoulmhe et l'on admire la
science grammaticale d6taillke A l'occasion d'une phrase
fournie par Son Exc. Mgr 1'Evque : a Le printemps
est la plus gracieuse des saisons x.
On connait cette finesse de 1'oreille particuliere
ceux qui ne voient point et nous n'aurons pas l'audace
de d6couvrir que les aveugles sont de parfaits musidens. Ils le prouverent abondamment au cours de la seconde partie de cette seance oi 'on 6couta avec intrtt
une Marche jou6e par Pierre Polard, 6 ans, et Raphael

Debuire, 9 ans; a Pas Espagn4
de Faure,excuth par
deux jeunes illes ayant obtenu le certificet d'tud~
officiel avec la mention t bien» ; (Evocation d& 1#

ViYrg s de Fourdrain, pariw groupe de violons et de
viol9oelleo, avec accompagaewent de piano et 1e coo-

cours de MM. Eugene et Serge Leleu,
MM. Jacques Morel et Pierre Lenne interprditWet.
au piano. avecwu art tri sir, cette gran4iose peintur,
m~usicale qu'est la 4Dnse macabr i de Saint.'Sass.
EnfiP, salu6 par de disrets applaudiseme•nt,

k

aaitre Billeton accompagna au piano, le ce&Ibre chmur
SRidamption * de Csar Franck-

L'motion fut 4 on comnb

quand le petit Jeau, un

jWbu ayvgle de 4 ans, s'en viwt, avec uA charmiat

aplomb et tne assuranc eque

envierient bie des

e•ants plus ags, pronwncer un savouire

disc'uW

A'est pas
n
de remwciements. L'oil gauche de ce bhin
tout 4 fait perdu. Autsi sa gentile teto frise se tournitlle de tous c tbs, tandis que, d'une ypix aibIe,
il invitait les spectateurs A se manQtrer gn4greux envers

1'Institution qui vit de la charitO de ses bienitvrs
et arnis :

Si eUe devait, faute d'argent, arrtW ses bon-

tis i Potre gard, notre chbre Sceur Superieure en moiur
rait certainement. Vous voudrez, n'estwc pas, nOu Oviter ce trriblleoialeur. Venez tres nojbreqx, dimiance,

Sonotre kermesse, Foi de petit Jean, vous no le regretterex pas.,,

Malgr4 cetta exhortation qui touch tous lee cI~rs,
aucue qut ne fut faite. Mai ton ceux qIi 1'enteoi
dirnt -- et bien d'autres - ne maruqront pai d'allr,
dimanche, 4 Ja kernesse de 1'Institution des SourdsMuets et Aveugles.
Nous avons dit qu'au debut de la seance, M. le chanoine Dhuin, aumOnier de l'Institution, prononga une

-6ooallocution. On nous en voudrait d'insister sur le talent
de cet orateur disert, dent on connait rl'oquence distinguee.

Ayant remerci6 M. le Pr6fet, dont la presence t6moignait de fagon si courtoise et si bienveillante rlintwrt
qu'il porte A l'Institution, Son Exc. Mgr Dutoit qui
apportait une nouvelle marque de sa paternelle affection,
ceux qui souffrent,
et M. Mathon, toujours devou6e
M. le chanoine Dhuin remercia les spectateurs de leur
fraternelle tendresse A l'*gard des eleves d'une Institution plus que centenaire d'od sont sortis, depuis la
guerre, 165 eleves munis d'un metier.
Rendre l'ouie aux sourds, la parole aux muets et la
vue aux aveugles, n'est-ce pas renouveler les miracles de
1'Evangile ? Des Ames compatissantes s'y emploient
avec un devouement tellement reconnu qu'on n'oserait
plus en faire l'Ologe. Soulignons avec joie le juste et bel
hommage rendu par l'orateur A ces femmes admirables
qui portent la blanche cornette des Filles de la Charite
- et qui sont des saintes...
La seance terminde, les personnalit6s prrsentes tinrent A fliciter chaleureusement Soeur Vincent, la d&vou6e Sup6rieure, dont la modestie ne parvient pas A
cacher les mdrites.
II resterait A demander a nos lecteurs d'aller tres
nombreux, dimanche, A la kermesse des Sourds-Muets
et Aveugles. Mais nous savons qu'il n'est pas besoin
d'insister et que leur sympathie, qui se montrera gindreuse, est acquise d'avance A une cause dont ils ne m6connaissent ni l'importance capitale ni la noble grandeur.
Jean-Marc DANIEL.
(Comrierdu Pas-de-Calais: i, 2 mai 1937)
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BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Depuis plus de 15 ans, en sa reunion annuelle l'Amicale des anciens 6leves et professeurs entend, et plus
tard lit et relit avec profit Le rapport moral que prisenIt
la plume ailde et spirituelle de son secretaire perpituel
M. Thiobald Lalanne. Chaque annie (honni soit qui
mal y pense), en des traitssaupoudris de malice et relevis,

sans y prtendre, de lemons profitables, le tableau ivoque
le passi at silhouette le present, en un esprit de bonne humeur et d'Xdification profonde. Bien malheureux en effet
celui qui, lisant ces lignes, ne saisirait pas la note, idifiante sans mievrerie ; le tremblement de l'dme ; la dlicate emotion toute procke, sous les notations malicieuses
de I'observateur et 'allusion rapide du tableau.
Soulignons ici dans celte revue du Berceau de SaintVincent-de-Paul, en 1936, cette figure sympathique du
bon coadjuteur de la Mission- Frere Papik' -

: un tri-

sor qui, simplement, a poursuivi dans I'humiliti et la
joie, une vie de divouement et de travail. Qui done ne
comprend, s'insdrant dans toute une chaine, la valeur de
els exemples at de tels timoignages vicus dans la famille
de saint Vincent de Paul ?
F. C.
... Cette ann6e [19361, nous avons d6put: vers 1'A. O. T.,
je veux dire 1Amicale d'outre-tombe, un groupe plus
important que d'habitude: cinq de nos amis nous ont
quitts ; des anciens parmi les anciens. Nos jeunes
z. IUgendaire, cconme la figure, ce surnom tait couramment employ6
pour d6signer le Fr're Vale.tin Pesslevsek: n6 AWierstein, diocese de Lavant (Maribor, Yougoslavie) le 2 fivrier x861, il fut admisdans la Congregation le ti d6cembre x886, y prononca les vceux le 12 d6cembre x888
ayant pass6 sa vie au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, ii y moulrut le
4 mars 1936.
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irrevdrencieux ont pris la coutume de classer l'Amicale
en deux ages gbologiquer : se bassat sur ue particularit6 bien secondaire du crane, ils distinguent couramment l'age de la pierre polie (xIxe sidcle) et celui de la
pierre mossw (xx* si~ce). Cette fois la mort a Wt logique et Bos d4funts rtaient plutt du premier age.
Nous avons d'abord perdu ua de nos anatres:

M. Sauces; tais eombian jeue encore de cwur at
d'esprit. Son integriti 4prouv6e pendant quarante ans
en avait fait a Bayonne un homme d'affaires indiscuti.
Par an travail acharni, i avait acquis ute commptence
peu -onunune en matiere de droit pratique, si bien qu'au
Palais sa taille et sa science lui avaient valu le sobric
quet aimable de

~atit Da•lls . Enmatikre fwanciire

on le prenait volontiers comme conseiller technique,
surtout dans le monde ecciasiAftique, fonction delicate
oi il se montra commie aillems irrprochable et heureux.
I1 relevait la corporation compromise dans les m6eres
milieux par de trop illustres confrres ou condisciples.
U avait songA A se retirer au Bereau et en avait ihme
pr6vu les details, il y a qnelques an6aes. Mais les restes
d'une ardeqr inlassable w lui auraient pas permis d'y
rester, et sagement il prit sur place une denm-ratraits.
qui lui permit encore d'obliger ses nombreux amis.
II est mort pieusement comme il avait v'cu, a SaintBernard.
Nous avons done lA-haut un camarade aupres de
Zach6e et de saint Mathieu, mais nous n'avions personne
dans le groupe des confesseurs pontifes. C'est MgrClercRenaud qui ddsprmais nous y repr6sentera. Et il est
representatif: AJe vous envoie un petit Hercule P,
6crivait de lui le bon Chartreux qui I'aiguilla vers le
Berceau. En 93, il partait pour la Chine comme beaucoup des ntres, 1. y travailU
d'abord sons les prdres
d'un autre ancien, lyonnais comme lui : M. Gonono II
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btait A la bonne 6cole et Ason tour devint un directeur de
district remarquable. Vingt ans plus tard, ii succedait
A Mgt Vic comme vicaire apostolique du Kiang-Si;
il fit de la tres bonne besogne, mais apres la guerie,
le manque de sujets frangais obligea A faire appel
A des Lazaristes americains, et Mgr Clerc-Renaud leur
passa la direction du Vicariat. II se retira A Bordeaux, oif le voisinage le ramena souvent A Dax et au
Berceau.
Un peu plus jeune et orient6 vers d'autres activites
6tait notre grand ami, le secr6taire general de la Corgr&gation, M. Coste. II vint A l'Orphelinta apres la mort
prnmatur6e de sa mere, et les soeurs se souvinrent longtemps de sa premiere 6tude. On lui avait donn6 ua
porte-plute et un cahier. II pencha la tkte qu'il ne
releva plus, tira la langue et 6crivit jusqu'au moment
de la sortie. Depuis... il a continu6. La serie des cahiers
qu'il a noircis, dans ses annees de professotat, faisait
flhchir les ktageres de son bureau et de sa bibliothbque,
Un essai de bibliographie des 6tudes qu'il a publides
comporte 115 numeros et on ne repond pas qu'elle soit
complete. PlItre sur sa couche de moribond, il avait
fait installer en travers du lit une table cit il corrigeait
encore des 6preuves. Tons ces travaux de circonstance,
de polemique ou de commande n'etaient pas d'6gale
valeur litteraire, mais tous portaient la marque d'unlabeur acharnm et consciencieux, de lar sinc6rit6 historique la plus scrupuleuse.
Le merveilleux c'est qu'il ait pu fournir cette somme
de travail avec les debris de sant6 qui lui restaient. On
sait la brutale franchise de M. P6chaud lui remettant
un vieux breviaire au jour de son sous-diaconat : Tenet, vous n'auriez pas le temps d'en user un neuf : celui-

la

vous suffira bien D. Dix fois les m6decins avaietit

prononc6 qu'il ne passerait pas i'ant6e ou le mois.
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11 haussait les 6paules, entreprenait un nouvel ouvrage
et enterrait le medecin.
Le merveilleux c'est encore qu'il n'ait pas cherche
dans ses travaux et dans ses souffrances une excuse A
un certain isolement: il resta malgr6 tout l'homme le
plus sociable du monde. On eft dit qu'il n'avait autre
chose A faire qu'a vous 6couter, vous sourire et vous
rendre service, aussi longtemps que vous vouliez bien
abuser de lui, et surtout si vous veniez du Berceau ou
de sa part. L'Academie frangaise lui a decern6, en 1922,
le prix Berger et, en 1933, le Grand Prix Gobert. U
est A croire que saint Vincent, dont ii a parl6 si pertinemment, lui a r6serve une recompense plus appr6ciable encore.
Plus pros de nous, a Dax, s'est 6teint, octogenaire,
M. Paul Cardin, professeur m&brite d'un certain nombre
de nos generations. II avait pay6 un peu plus que d'autres
cette rancon presque inevitable du celibat qu'est l'originalit6. Une de ses douces manies 6tait la phobie du
courant d'air, pouss.e aux limites de l'invraisemblable.
II n'a jamais fait sa classe qu'entre les trois surfaces
d'un paravent; il tournait les pages du missel, sans
brusquerie, pour ne pas provoquer de remous atmosph6riques, et s'enrhuma ritrospectivement, parce que
son malin de servant s'excusa de ce que pendant toute
la messe il avait laiss6 ouverte... la porte de la Sainte
Table ! -

n Ah I je sentais bien quelque chose ,, fit-il

sans refl6chir. Apres quoi, de la meilleure foidu monde,
il s'en allait p&cher sous l'arche d'un pont.
A ces exag6rations pr&s, c'6tait un professer-ni,
d'un esprit tres clair, consciencieux, exigeant et obtenant de nous un maximum de travail qui aujourd'hui
paraitrait inhumain. Et nous trouvions tout naturel
ces trois devoirs par etude et ces quatre leons que chacun venait impitoyablement r6citer devant le fameux
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paravent. Avec des manuels grossiers et des methodes
encore barbares, il obtenait des r6sultats remarquables.
Ajoutons qu'il avait au plus haut point le souci de
nos Ames d'enfant. Quelques excentricit6s ne sauraient
lui enlever le merite de tres reelles qualites.
Enfin, nous avons perdu un des types les plus repr6sentatifs du vieux Berceau : le bon frere Valentin qui,
avant l'ere des p6trins micaniques, avait pltri de ses
rudes bras le pain de quarante-deux ginerations. Tout
a et6 dit sur sa pic6t profonde et simple, son d6vouement inlassable et souriant, son amour de l'enfance, mais
on ne salt pas assez son attachement A 1'ceuvre et A
la seconde patrie qu'il s'6tait choisie libremeot. Quand
vint la guerre et que, sujet autrichien, il se vit suspect6, traqu6, expuls6, il 6prouva l'une des plus grandes
douleurs de sa vie et, la mort dans l'ame, partit pcur
son pays, comme un exile. Nous avions perdu toute
trace, mais tres vite apres l'Armistice, nous refmunes
la plus invraisemblable et la plus indechiffrable des
lettres : les mots 6taient d6coup6s en syllabes et I'orthographe 6tait si bizarre que 1'oeil ne retrouvait aucune
des combinaisons connues. Alors l'un d'entre nous s'appliqua a prononcer de son inieux ces el6ments phon6tiques, tandis que les autres, les yeux fermns, essayaient
de grouper ces sonoritis et d'en faire jaillir un sens.
Et le sens 6tait si sublime que la lettre aurait m6rit6
d'6tre relue A genoux. Le bon frere Valentin, en des
termes d'une humilit6 et d'une delicatesse infinie, suppliait qu'on lui permit de venir achever ses jours au
Berceau et d'y employer ses dernires forces. II n'y
avait qu'un mot de fiert6 pour souligner que, Yougoslave, il etait maintenant l'alli de la France. Quand
il revint, il kclatait de bonheur et sa pelle a enfourner
lui- fut douce A la main, plus que ne le fut jamais une
crosse d'6veque ou un baton de marichal.
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Quelques mois apres, c'6tait la fete du Berceau avec
la reunion officielle du Conseil d'Administration des
Orphelinats et des Hospices, dont le Prefet et le SousPrefet sont membres d'office. Ils n'y assistent pas;
mais comme ii pendait encore quelques fils de ce qui
avait tf 'union sacrie, le Sous-Prefet de Dax nous fit
l'honneur exceptionnel d'accepter 1'invitation et de
prendre place aux - 6ts de 1'Evaque. En attendant
'heure, on avait confi le personnage officiel A votre
secretaire, avec mission de le piloter dans la maison
qu'il etait heureux de connaitre, sinon d'inspecter.

C'6tait un ancien combattant, sympathique, d'esprit
large et sans prejuges, A peine un peu gene sur le terrain extrenmement cliricalise qu'il n'6tait pas accoutwu~ 4 fouler.
On commenca par la boulangerie et on lui narra
1'odyss6e du frere. Cela lui parut tres bien; mais l'esprit administratif reprepant ses droits, il demanda si
nous nous y retrouvions A faire le pain nous-mnmes, tons
comptes faits et le boulanger pay6, - a Mais, c'est que
le boulanger n'est pas paye du tout; il a fait vceu de
pauvret6, travaille au pair pour le bon Dieu, et ne
touche pas un centime i. M. le Sous-Prefet 6carquilla

les yeux ; comme les termes employes etaient itranges
i n'insista pas, mais commenca Asoupconner que tout
cela pouvait Otre fort beau.
On arriva A l'Wtable oiu un bon vieux ddent6 s'occu.
pait 4 traire les vaches avec des gestes doux et des mots
tendres, qui avaient l'air de ravir les patientes.
- Et celui-la aussi est au pair ? s'enquit le visiteur.
- C'est beaucoup pieux, monsieur le Prefet. 11 s'est
retire ici avec sa meilleure vache et un p6cule important
dont il a constitue hkritier l'Orphelinat de la maison.
11 s'est r6serve toutefois un pr616vement annuel sur
les rentes, avec lequel le jour de sa fete, pour la saint

Etienne, fi offre un dessert de matrons aux 200 enfants
de la tmasoLnne. Tout Ie reste, capital et travail, ii
labandorme et avec amour.
Pr&s de la, mt porcher, fiddle et d6voud comme Enu
mee, < le divin porcher ) de 'Odyssde, poer pargnet
le mals de la grange, faisalt boillfr d'6notmes brass6es
d'onagre aux larges fleurs jatmes, qu'il avait cneilies
stu les talus de la vole et dont i savait friand Ie troupean de ses nourtissons.
- Cedr-lf, Monsfei le Pr6fet, est plus exigeant. II
travaille pour son tabac et par surcroit pour la fierti
de t6gner sur la plus belle porcherie de la region.
Dans un coin de la basse-cour, une petite vieille,
proprette et agile, surveillait aussi la tuisine de 300
poules; mais elle 6tait desespirdment triste et avait
Comtnnec6 une neuvaine, disait-elle, parce qu'une 6pi'
d6mie semblait vouloir se declarer dans son poulailler.
C'etait la femme du vacher et elle travaillait aux
m&nes conditions. M. le Sous-Pr6iet ne se hasarda
pas A demander ce qu'etait (une neuvainar n.
It voulrt ensuite visiter les cuisines et trouva 1l
trois religieuses qui s'itaient levees a 4 heures, avaient
allume leurs fourneaux, A4h. i /4 et ne lesavaient quitti
que pour aller A la chapelle. Elles allaient ainsi durant
des anndes, sans autre cong6 qu'une retraite annuelle ;
fe tout pour 'honneur d'ane robe si lourde et si solide
qu'efle leut durerait toute la vie, et sl apre leur mort
on ne la donnait pas Atine attre, c'est qu'elles tenaient i
Y'emporter dans le cercueil, comme leur robe de noce. M. Ie
Sous-PrIfet cessa de demander si efles &taientan pair.
La buanderie s'ouvrait A c6td, une bonne somr survelflait le s6choir o 6clatait, dblouissant, le setl objel
de luxe de la maison : les cornettes immaculdes -qde,
la veille, Nausicaa chr6tienne, elle avait brasshes har-

diment dans les baquets inousseux des lesSives.
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- Ce blanc la change, M. le Prefet, autrefois elle
travaillait dans 1'encre d'imprimerie: c'est la file de
Perrin, 1'&diteur parisien ,. M. le Sous-Pr6fet se retourna
pour bredouiller un a Au revoir, Madame * et souleva
son kepi brod6, dont il etait de moins en moins fier.
Puis on croisa des bouviers volontaires, expulsks de
chez eux par des belles-filles acariAtres; de vieux professeurs qui, dans une administration d'Etat auraient
6marg& depuis longtemps aux pensions et retraites et
qui, ici, continuaient ind6finiment A commenter D&mosthene et Lucrce, aux appointements maximum
de 1o fr. par mois; des directeurs et directrices qui,
merveille! n'avaient pas d'appointement du tout.
M. le Sous-Pr6fet p6netrait dans un monde insoup,onne et d6raisonnable, ofi la logique humaine perdait
ses droits. Mais il 6tait de bonne foi: il comprit qu'il
ne comprenait pas tout et que tout de meme il n'avait
qu'A admirer. 11 le fit. Quaud il entendit, au Conseil,
le prix de la jousipe d'hospitalisation qui, a confort
6gal, itait le tiers de celui des ktablissements similaires
d'Etat, il d&clara que les administrations officielles
pourraient prendre ici des legons d'economie, d'ordre
et de desintiressement.
Son inspection avait eu quelque chose de symbolique.
Pendant trois quarts d'heure s'!tait renouvelee cette
rencontre, ou ce heurt, entre 1'administration pure et
la charit6 pure. Elle aurait pu aussi bien &tre plaisante
et il efit suffi, A un Courteline, de cinq ou six phrases
prudhommesques, pret6es i propos au sous-pr6fet,
pour crier une scene irresistible. Mais il y avait aussi
du tragique dans cette confrontation de deux mondes,
qui etaient differents et qui pouvaient devenir opposes.
D6ji alors, mais surtout aujourd'hui, on doit se demander si ceci tuera cela ». La cornste ou la casque#e ?
Des cceurs ou des guichets m6talliques ? Des ames on
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des num6ros ? La pensee fait frimir que ces sentiments
infiniments dblicats, ces floraisons exquises d'humanit6 et de chrtiente pourraient etre dispersies et ddtruites. Et pourtant nous courons vers l'Etat totalitaire oi~ tout ce qui n'est pas d'Etat doit disparaitre.
Et la charit6, pas plus que la saintet6, la justice, la
verit, la libertW ne peuvent 6tre d'Etat sans se renoncer et se contredire. Et alors - meme au cas oit le
progres matriel dit en etre quelque peu accrl6r6, ce
qui n'est pas sir et a si peu d'importance; meme au.
cas oI le bonheur terrestre pourrait en Wtre augment6
et fabriqu6 en serie, ce que personne ne croit - si ce.
progres materiel doit commencer par aneantir le troisidme monde dont parle Pascal, celui du coeur et de
la charitA, celui-la seul qui, au-dessus meme de la pens6e,
fonde la supreme dignit6 de 1'homme, alors, perisse ce
progres qui ne serait qu'une lamentable regression et
un 6croulement dans le mat6rialisme de l'idaal vraiment
humain.
Le Berceau est un de ces innombrables lieux geom6triques ou fleurit ce troisikme ordre. Serait-il menace ?
Quels que soient les nuages qui puissent s'amonceler.
sur sa coupole dans des temps prochains, nous terminerons cette 17 e assembl6e par un acte de foi en la
Providence et en la p6rennit6 de notre Berceau.
Th[iobald] LALANNE.

GRENAY (Pas-de-Calais)
LA MISSION CHEZ LES MINEURS : d6cembre 1936

La Mission de Grenay 6tait plac6e sous le patronage
de Marie Immacule et de sainte Th&rese de 'EnfantJesus: il fallait exprimer cela d'une fagon sensible.
Les Filles de la Charit6 s'en sont charg6es et tras bien
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aequittes ; elles ont mis Marie Immacul6e
la place
d'honneur, a-dessus da grand autel, dans une aureole
lumineuse; puis sur la chaire ordinaire qti, poor I
circonstance, a 6t0 desaffect6e pour dufant d'acoustique,
eles ont dress" une d6licieuse chapelle ou sainte Therise tr6nait an milieu des fleurs et des lumires.
La prenarie cir
donie
plus notable fat le CortAge
de sainte Thertse de l'Enfant-J6sns, of elle dfila :
enfant, avec sa peopt•, 6colihre avee son cartable,
dommunfante avec ses livrtts, religieuse avec son costume. Et eHe n'6tait pas seule, elle tait escortee d'tm
groupe gracieux d'enfants, de compagnes d'~ole et
de premnire communion, de consemrs carmnlites.
Le jeudi xo d6cembre 1936, etait le jour fx6 potu
la viste de Son Exe. Mgr Dutoit. On se disait avec
inquitnde : a Comment fera-t-on pour caser tout le
monde ? On y est a peine parvenu, vaflle ue vailre,
les premiers jours. Comment cela va-t-il se passer ?.
Et en effet, pour du moode, ce fat du monde, pour
one foule ce fat ine foule Mais par un miracle de compression, tons, assis ou debout, tronvrent A se loger,
non dans des fattetils d'orchestre, certes, mais a une
place paacimonieuse.

Son Excelence adressa Acette affuence quelques mots
de filicitations, d'encuragements, des voex de bonne
et fracteause mission, d'oV chacun doit sortir chr6tien,
plus convaincu pour Iui-mnme, et chretien plus convainquant pour lee autres, par I'Action cat~olique. Nous
sommes persuades que Monseigneur a emportA de ce
contact avec notra pareisse une excellente impression.
Qu'il soit filialement remerci6 de son aimable visite,
de ses paroles de chef et de pare.
Nous avons fafli manquer Ia visite de Monseigneur,
car la veile il avait Wt fortement grippt, et il n'aarait
pa venfr si, comme disait fe P. Bizart, a f n'avait pass&
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sa grippe A son vicaire g6neral . C'est pourquoi nous
avons regrett6 1'absence de ce dernier, mais nous avons
eu la visite de Son Excellence.
La troisieme c6remonie, dont nous ne devons pas
oublier de faire mention, fut la bndiiction solennlle
des En/ants le dimanche 13. Nous n'avions fait qu'une
r6clame moderee, car ou aurions-nous mis les 2.ooo enfants A pied ou A bras et leurs parents ? Et bien nous
en prit, car nous avons craint un moment de devoir
sortir dehors par une temperature peu printanikre.
Quelle belle et touchante cer6monie ? a la eremonie
des mouchoirs D, comme 1'appelait le P. Bizart. Et en
eflet les mouchoirs sortirent et essuyerent bien des
yeux humides. Apres le beau sermon du P. Rousset,
le P. Bizart, entretint un dialogue 6mouvant avee les
centaines d'enfants qui protesterent de leur amour
pour les parents, pour la bonne MAre, et le petit Jesus,
le tout entremele de chants, patiemment prepares pendant la semaine pr6cedente, et au cours desquels, les
enfants agitaient leurs roses avec entrain et harmonieux
ensemble.
Mais il y eut des surprises. D'abord la consecration
a la Sainte Vierge, prononcee d'une voix assuree par
deux fillettes, les remerciements aux parents formul6s
aveo nettet4 par nne autre. Mais que voyons-nous ?
Un gargon qui monte dans la chaire. Est-ce une gaminerie ? Va-t-il descendre ? I n'en a pas envie. On le
regarde, mais on dirait un cur : soutane noire, surplis, 6tole, barrette, rien ne manque. Et voilA ce cure
en miniature qui vous sort sans se troubler un sermon
bien tourn6, debit6 A haute et intelligible voix. Belle
surprise en effet.
Apres la benediction des enfants donnee par M. le
Cure, vint le salut et la benediction du Saint-Sacrement,
puis un dernier chant: a Bonne Mere, bonsoir iN
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Mais les plus belles fetes ont une fin. Tout le monde
se retira bien content de cette inoubliable cdr6monie.
Soulignons pour terminer le devouement et le zale
de nos missionnaires. Ils ont d'abord visit6 toute la
paroisse sans passer une seule maison, un seul baraquement, et ils ont partout et6 recus, souvent aimablement, toujours correctement. Et puis que de belles
illuminations ils nous ont donnres au prix de beaucoup
de peines ! Que de travail dans la preparation des fetes !
Que de fois ils ont adress6 la parole, aux enfants et
aux grands, avec une eloquence a lazariste . Qu'ils en
soient remerci6s.
Contrairement a la mission de 1926, ofi les vides
devinrent de plus en plus nombreux a partir de la
deuxisme semaine, I'affluence aux saluts du soir, en
1936, alla toujours en augmentant jusqu'A la fin.
Nous le devons aux saintes Patronnes de la Mission*
i Marie Immaculke et sainte Th&rese. Ce qu'elles nous
ont amend de monde! Ainsi le lundi z2 decembre of
on distribua la MWdaille miraculeuse il en fallut13grosses,
rien que pour les presents, avec interdiction d'en donner pour les absents. Ce qui fait qu'il y avait ce iour-Ia
1.872 personnes. Et les autres jours, ce fut pareil ou
presque, toujours de 1.3o00

1.800.

Nous le devons aussi 6videmment A la bonne volont6 des paroissiens qui ne s'est jamais dimentie.
Mais, ne le devons-nous pas surtout au P. Bizart qui
est un animateur et un organisateur de premier ordre ?
Les PWres Rousset et Rouanet, au d6vouement et A
F'loquence desquels nous rendons hommage, 6taient a
bonne tcole avec un pareil instructeur.
Tous les soirs, il y avait du nouveau, illuminations
variies et surtout corteges touchants. Et pour voir du
nouveau, pour voir ses enfants, on venait, on revenait,
on accourait.
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Parlons un peu des principaux corteges:
Jeudi 17 : Cortege de la Vierge de la Medaille. En
avant, des anges et des filles de la perseverance portant des banderolles, des medaillons, des coussins rappelant les diffirentes phases des apparitions de 1830.
Puis, la bienheureuse Catherine Labour6, en costume
de novice, priced6e du petit arge conducteur, et accompagnee d'Enfants de Marie. Enfin la Sainte Vierge
elle-meme, dans le costume qu'elle portait, lorsqu'elle
se montra A la Voyante et lui rivela la M6daille.
Dimanche 20: Fete du travail chr6tien. Cortege de
petits travailleurs : enfants costumes en mineurs, menuisiers, macons, marmitons et marmitonnes, patissieres, lessiveuses, repasseuses, cultivatrices et surtout trieuses de gaillettes. Spectacle curieux et original,
qui avait attire inormnment de monde, surtout les
parents des enfants, qui eurent ainsi l'occasion de les
admirer et d'entendre une bonne parole.
Lundi 21: Cortege du sacerdoce avec toute la hi6rarchie des enfants de chaeur, des minords, des diacres
et sous-diacres, des pretres enfin. Ministres sacres en
miniature, avec les ornements de leur ordre, A leur taille,
s'avancant gravement et modestement, comme pin&tr6s de la saintet6 de leurs fonctions. Serait-ce un presage de 1'avenir ? Inutile de dire que bien des yeux de
mamans se mouillrent.
Mercredi 23: Encore une cdr6monie 6mouvante.
L'Appel de J6sus en Croix. Devant un Calvaire monumental dresse au-dessus du maitre-autel, supplications,
implorations de pardon faites par des eniants (dicid6ment ils 6taient toujours A l'honneur) au nom de tous
les assistants. Et tout avec des chants appropries, non
seulement pour cette c6r6monie de la Croix, mais encore
pour les corteges dont nous avons parli, chants appris
patiemment et parfaitement par I'infatigable P. Bizart.
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La Mission fnit en apotheose le 25 dicembre. Quel
monde A la messe de minuit I comment a t-on pu loger,
vaille que vaille, tous ces gens, grandes personnes pour
la presque geniralitb ?
Trois messes y ont Wt cilibries successivement par
le P. Bizart, selon le privilege dont jouissent les Lazaristes. Elles n'oat pas paru longues, puisque tout le
monde est rest6e son poste. Comment, en efiet, trouver
le temps long, au milieu des flots d'harmonie tombant
de la tribune ?
Et que de communions ! Au moins 7oo. Deux pr6tres
les ont distribuies de l'dlivation de la premiire messe

A rEvangile de la troisieme. Comme c'etait beau,
comme c'6tait toucbant, ce baiser de Jesus aux ames
pacifides !
Notons qu'a la messe de minuit ont etd inaugur6s une
nouvelle chasuble gothique du plus bel effet, et vingt
nouveaux costumes complets d'enfants de choeur, dus
a des doigts experts. On aurait dit des cardinaux, car
rien ne manquait, pas meme le camail et la croix peatorale. De quoi rendre jalouses les Eminences rouges !
Dans la matinie, il y eut encore bien des communions
A la messe de 7 heures. A la grand'messe, la chorale
interprita une belle messe en musique et chanta beaucoup mieux que le celebrant, devenu subitement aphone.
Ce meme 25 decembre devait voir la cl6ture de la
Mission, les adieux des Missionnaires. Ce n'est pas sans
emotion qu'ils quittrent notre paroisse oh ils avaient
rencontr6 tant de braves gens, tant d'ames dociles,
tant de concours et tant de bonnes volont6s. Et ce
n'est pas sans tristesse que nous voyons partir ceux
qui avaient fait tant de bien parmi nous, anxquels on
s'6tait si bien habitue, dont les 22 jours parmi nous
avaient paru si courts. aC'est trop court disaient
certains. Oui, mais d'autres ames les attendent, it fat
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se s6parer. Comme prdcieuse consolation, le P. Bizart,
avant de descendre de chaire, donna aux assistants la
ben6diction papale avec 'indulgence pl6niere attachee
A cette benediction.
Une chose restait a faire. M. le Ctur devait remerder les Peres, mais, hdlas ! sa voix n'6tait pas revenue.
M. le Vicaire se devoua donc, malgr6 une emotion bien
comprdhensible et distribua les remerciements aux
PNres et a la paroisse, avec le savoir-faire d'un vieux
routier.
Et maintenant souhaitons que les fruits que Ia Mission a produits durent plus qu'un feu de paille, qu'ils
demeurent toujours. Que les bons restent meilleurs,
que les convertis montrent par leur perseverance la
sincerit. de leur conversion, car il y a eu un bon nombre
de retours.
Et pour terminer, faisons un peu de statistique:
Personnes qui on fait leur Mission complte, c'est-A-dire
avec confession et communion : Enfants : 415 ; hommes
et jeunes gens: 312 ; jeunes filles : 342 ; dames : 30 ;
au total: 1.370.
Nombre des communions, y compris les reitrees, 3.529.
R6union spdciakes aux hommes : de 300 a 400.
RLunions geinrala (nous I'avons deji dit) : 1.300
1.80o.
Lea hommes et jeunes hommes ont reGu coUmme sovenir de Mission nn beau Christ. Les dames et jeunes

fles une grande et belle image. Conservez pr&idemement ces souvenirs, ils seront votre sauvegarde, et
vors appelerent vos risolutions de mission, dont la
fidele observance voas conduira au ciel, an vrai Paradis
ne trotverez jamais sur la terre.
que voua
(t'Ami du Mineur, Grenay, janv.-fivr. 1937).

ESPAGNE
BARCELONE
M. MICHEL PINTADO (1896-1937)

Notes biographiques
M. Michel Pintado est n,6 Barbastro (Huesca), le
28 septembre 1896. Le 14 aoilt 1907, requ a 1'Ecole
Apostolique de Bellpuig il s'y fit de suite remarquer
par sa solide pi6et et son application.
Le 4 aoit 1911, admis au s6minaire interne, alors i
Espluga de Francoli, il profita fort bien de ses deux
annies de probation sous la direction du regrette
M. Francois Pons; et poursuivit ses deux ann6es de
philosophie a Dax (1913-1915), sons la sage direction
du bon M. Theodore Kieffer.
Rentr6 en Espagne il assista, comme nos 6tudiants
le faisaient alors, aux classes du seminaire .dioc6sain
de Barcelone. Mais durant l'ann6e 1918-19, le visiteur,
M. Francois Vilanova, nomma M. Pintado, encore 6tudiant, professeur de math6matiques de ses condisciples
qui cesserent des lors de se rendre aux classes du S6minaire dioc6sain. Au mois de juin 1919, en la fete du
Sacr6-Cceur, il 6mit ses voeux perp6tuels qu'avait retardis l'obligation du service militaire.
Ordonni pretre a Lerida le 25 janvier I920, il fut
place-tout de suite a Palma et vou6 a l'enseignement.
Au mois de juin 1921, en qualitA de secretaire du visiteur, il 6tait transfer6 a Barcelone ; en 1931, il est
d616gu6 de la maison de Barcelone a l'assemblie provinciale. 11 demeure A Barcelone jusqu'au 2o juillet 1934
pour aller alors a Palma, prendre la direction des clercs

du seminaire interne.
C'est en cet office de directeur qu'il est mort saintemeat A Palma le 27 avril 1937 (R. I. P.).
Durant son sijour de 13 ans A Barcelone, outre son,

office de secretaire on lui confia divers ministares:
d'abord aumonier au College Saint-Vincent-de-Paul,

-

617 -

dirige par les Filles de la Charite, et puis directeur des
Enfants de Marie au susdit college et a ceux de SaintAugustin et d'Aldana, tenus aussi par les Filles de
la Charite.
Malgre sa fragile sant6, M. Pintado a bien rempli tous
les postes qui lui ont Wte confies et pour le plus grand
profit des ames, a exerce le minist&re sacerdotal au
dedans et au dehors. Justement estime par ses dirig6s
pour sa piete, sa prudence et son esprit surnaturel,
il se faisait aussi aimer de ses confreres, par sa constante disposition a leur rendre service.
Mais surtout il faut dire de notre regrett6 defunt
qu'il poss6dait les trois qualitis requises pour le poste
specialement d6licat de directeur du s6minaire interne.
io II 6tait rempli de l'esprit de la petite Compagnie,
travaillant a s'y perfectionner de plus en plus. Ses notes
intimes, que j'ai eu le plaisir de lire apres sa mort,
en rendent un eloquent t6moignage.
20 II avait un exterieur attrayant, et possedait la

plus absolue confiance, bien m6rit6e d'ailleurs, de tous
nos chers fr6res seminaristes.
3° II avait acquis une grande connaissance de la vie
spirituelle par la pratique du confessionnal et par la
serieuse lecture des auteurs asc6tiques.
On esperait profiter bien longtemps encore des excellents services que ce cher defunt rendait A la petite
Compagnie. Mais le bon Dieu nous I'a ravi pour lui
donner l'ternelle recompense. Le 2z avril il subissait
une operation chirurgicale qui s'annon9ait sans plril;
mais inopin6ment elle provoqua la paralysie de l'appareil digestif qui nous l'enleva le 27 avril, A 5 heures
du matia. Son souvenir et ses merites nous le font
regretter sp6cialement dans les tragiques 6preuves que,
dans la tourmente espagnole, subit notre chore province 1
Eugene COMELLAS.
Palma, le 24 mai 1937.
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LES MARTYRS DE GIJON
Parmi les nombreuses victimes des troubles d'Espagpue, il e

encore primaturi de pratendre possider des ditails sur ler mort.
Instrons done ici comme page specimen de ce gloriew mwrty
rologe tojours ouvert queiqu~ brives dlonies sr ens
victimes de Gijon. Paris, ce 4 juin 1937. F. C.

oue frses,

Les RR. PP. Amado Garcia, Gutiirrez, Atanes et Granado,

Lazatistes, sotrt marts pour Diett et pour I'Espagne. Ils ne
la guerre: c'est rYhrsie et It haine qui,
soet pas tomb6st
d'eux, ont fait des martyrs.

LE PtRE RICARDO ATAhNS (1875-1936)
S b~ancbh cbevelure le tendait vdn&table, mais sa grande
bontk et sa tendre piStd attiraient les ames : il fut la premiere
vietime de la rvoltttior. Oblige, ben nmalgre lui, de revetir
te
des habits civils, il sortii de notre rideflc le 19jufllet,
de notre bienheureux Pere, pour so r6fugier dans une maison
amie ot 1l tre put tester que 3 Jouts, car les charitables pro-

pri6tairei suspects aux revolutionnaites cotmme nationalistes,

durent songer k la faite, avertissant notre confrere de pourvoft hui-meme A sa scurit6. Le P. Atanris alla done frapper
a la porte d'une maison plus hamble et moins surveilae... mais
la il fat arret6 au bout de 3 ou 4 jours par les communistes
sons Yifculpation de militaft. Qutel ridicule pretexte, non

Diea ! Itii qmi oe s'taitjamais serv d'atatt arme que &lpri4re.

Des nombreuses bombes que les horoiques r6voltis de la caserne de Simanas lancaient contre la ville pour punir les assassins, quelques-anes avaient 4clt6 sar le toit de Ia maison
oh se cachait le P. Atands. Les rouges, qui voyaient partoutdes
milidens ennetmis, entr~rent en farieusi dans la maison et
t le seu
proferant des menaces et des iojures, emmenaese
homme qu'ils y trouv6rent, c'6tait le P. Atanes qu'ils voulurent fastiler sfu-le-chanip malgri ses protestations d'innonoims ctuel
cence; mais, sat les instances de Iun d'entfe euxl,
I'lise
que les autres, ils d6ciddrent de le transporter das
e la CongTrgation. Etendu par terre, infirme, malttait et
joits sans qu'on li
toit ensanglafth, il testa 1l phtsieusn
donnAt a manger. Son calvaire commenait ; pendant 56 heur4e
on ne luf o•ftif pas mnme un verre d'eau; mais les insultes et
lee manvais traitements ne hi 6taient pat 6pargat• Commfe
I'6glise de la Congrgation 6taittrop 4troite pour contenir,
m6le debout, Ia foule des d6tenus, on transfdra le P. Atands
avwe una grotpe i 1'4glise de Saint-Joseph, sous la garde de
sbires communistes, sortis des bas-fonds de la socit6. Enfin,
dans les premiers jouzt d'aoft, Dieu vouIut couronner son

mattyrt.

Sons pttteAte d'an bombardement aPiean, la popt-

lace, ivre de sang et de vengeance, courut vers la prison, riclamant 1 grands cris Ia mort des innocents prisonoers. 11 y eut
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des hesitations de la part des autorits, et des pourparlers,
entre les membres du comiti directeur, encore non compl&tement bolchevis6; on essava des conprumis, on fit des promesses, mais rien ne put triumpher de la firocit' de ces femmes
en d6lire et d'hommes alcooliques. Les autoritis durent ceder
A la prctendue voix du peuple. L'innocent vieillard, dont la
blanche chevelure imposait le respect, fut jet6 dans un camion,
et au milieu des mal6dictions et insultes d'une foule en
d(lire. il fut fusill6 avec les autres d-ttcuus sur une des collines qui entourent Gijon.
LE PARE PELAYO GRANADO (1895-1936)
Ii 6tait alli procher dans un petit village des environs de
Luarca, et devait rentrer a Gijon le jour de Saint Vincent,
mais cela ne lui fut pas possible. A la suite d'une avance faite
par les nationalistes, les louges avant di 6vacuer la paroisse
oil le P. Granado venait de precher avaient emmen& notre
confrdre pour le fusiller a Gijon. On ignore comment il n.ourut.
L'unique renseignenent que nous avons pu recueillir, c'est
qu'en le menant an lieu du supplice, ses bourreaux lui prodiguerent toutes sortes d'injures.
LE PERE ANDR(; GUTIERREZ

(1886-19 3 6)
11 tait rest6 dans notie maison de Gijon avec le P. Amado
et le fr6re Jimenez sans se d6cider A sortir, malgr6 les supplications de nos soeurs et de quelques femmes pieuses qui s int6ressaient A son sort. Un jour le P. Gutierrez fut appelt au
t616phone; c'4tait une de ses penitentes, lui dit-on, et il le
crut en toute simplicit6. La personne en question lui demanda
si le croiseur Cervera 6tait dans le port : ce vaisseau etait alors
la terreur de Gijon. Sans se rendre compte de ce fait et de ce
que les tiliphones 6taient surveill6s et contr61ts, il rdpondit
A son interlocuteur et lui donna d'amples d6tails sur la presence du croiseur et sur certaines de ses caractiristiques techniques. Une demi-heure apres, les miliciens qui, quelques jours
auparavant venaient souvent le voir comme amis, envahirent
]a maison et il dut partir avec eux pour ne plus revenir. Le
soir mEme on parlait en ville de l'arrestation d'un religieux
espion qui avait 6th fusill pour compliciti avec le Cervera.
En vain on essaya de recueillir aupres de quelques communistes des d6tails sur son sort ; soit dans les prisons, soit dans
les comnits, personne ne savait ou ne vouiait dire quoi que ce
soit A son sujet. de sorte que tout espoir se perdit bient6t de
le savoir en vie.
LE PRRE AMADO GARCIA (1903-1936)
I1 6tait superieur de la maison oi ii restait seul avec le frere
Jimenez, Les conseils qu'on lui avait donnes de fuir 6taient
rest6s inutiles : il 6tait convaincu qu'on ne le poursuivrait
pas comme pretre, bien que deji 60 pr~tres ou religieux de
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difirents ordres, eussent 6t6 supprim6s I'un aprds I'autre.
Depuis quatre moi;, arrestations et crimes augmentaient chaque
jour. On rbussit cependant a convaincre le P. Garcia de se
mettre a l'abri de la persecution, et de sortir sous un diguisement. 11 alla se cacher dans la pauvre demeure d'un homme
qui, bien qu'appartenant a la gauche, hospitalisait le seul cure
de la ville qui fit encore en vie, celui de Saint-Laurent.
Mais A peine 24 heures s'6taient 6couldes depuis son arrivie
dans ce refuge que, craignant d'etre une charge et un danger
pour cette maison hospitali6re, il retourna a sa r6sidence, sans
6couter les supplications de ses amis. Sans doute la voix de
Dieu, I'appelant an martyre, avait-ele plus d'empire sur lui...

Et, d'ailleurs, la Providence divine permit que ce fit un membre
de sa famille qui fut la cause indirecte de son arrestation et

de sa mort. En effet, le soir de ce meme jour, notre bon frere
Jimenez 4tait sorti pour aller acheter dans un village voisin
quelques provisions de bouche, car la faim se faisait d6jA

sentir parmi la population civile. II passait sur le pont, a l'extrAmit6 de la magnifique place de Gijon, lorsque des sentinelles
I'azretbrent, braquant sur lui leurs fusils. Tremblant et trou-

bl6, il r6pondit, sans se rendre compte de son imprudente sinc6it6, aux questions qui lui furent pos6es. * Qui etes vous ? 0
- a Je suis un pauvre frere laique x - a De quel couvent ? a
- a Des Pares Paulistes 9 - a Oi sont ces PNres ? x - a Quelques-uns ont 6t6 fusill6s, et nous ne savons pas oit sont les
autres * -- a Et toi, oi demeures-tu ? v a Dans notre maison avec le Pere superieur* - nSuis-nous,, disent-ils en terminant. Et encadr6 par eux, le pauvre frtre fut mene a la
ChUca, et soumis a un habile et minutieux interrogatoire.
Pen de temps apris. ]e P. Amado 6tait arret6 et men6 avec
le frare & 1'6glise de la mission oh le rejoignirent 290 individus
amends lA ce meme soir. Que se passa-t-il dans cette prison ?
Nous le savons par le r6cit qu'en fit quelques jours apr6s, les
larmes aux yeux, celui qui avait 4te le compagnon du P. Amado
pendant cette dernikre nuit.

S11 passa des heures et des heures a nous confesser tous,

puis la figure radieuse, le bon Pere nous invita a reciter le
chapelet. Enfin, apres nous avoir donn6 sa benediction, il
nous dit de nous reposer. Presque tous, nous avions appoxt6 :
matelas, couvertures et oreillers pour ne pas dormir sur le
sol que recouvraient les immondices laissies par le grand
nombre de prisonniers ayant s6journ6 dans ce local. J'observai
que le P. Amado, n'ayant rien apport6 pour se coucher, s'4tait
retire & I'cart; je 1'appelai et l'obligeai B se coucher a c6t6
de moi... ce qu'il fit, et quelques instants apres, il dormait
profondement.
SVers deux heures du matin, nos bourreaux parurent et
lurent une liste de prisonniers qu'ils mirent imm6diaterrent,
a leur grande surprise, en liberte... Lorsque le chef des bourreaux arriva au nom du P. Amado, il le prononCa sur un ton
melange de haine et d'ironie - Amado Garcia, religieux j'eus quelque peine A reveiller le bon Pere. II se pr6senta i
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ces hommes nefastes qui lui dirent aussi, conmme aux autrcs,
mais sur un ton bien different: a On va, toi aussi, te metre
en liberl... attends ici, A gauche... n Le Pere comprit, et se
tournant vers moi, visiblement emotiounn, il me dit : a Adieu,
jusqu'd I'iterniti . Puis, s'approchant des sbires moqueurs et
leur montrant le frere Jimenez, il leur dit: Tuez-moi, mais
ne faites aucun mal a ce bon vieillard : il n a rien fait de mal,
c'est notre serviteur ..
Le jour ne s'6tait pas encore lev6... A la porte du cimetiere
s'arrfta une voiture d'oi descendirent quelques assassins entrainant un ieune prisonnier, resign6 et calme, c'6tait le P.Amado
condamn6 a mort pour I'effroyable crime d'etre un saint pr6tre.
Un t6moin de ses derniers moments rappoite ses dernimres
paroles : a Tuez-moi au plus t6t, mais ne me martyrisez pas;
que Dieu vous pardonne, comme je vous pardonne moi-meme.r
Le premier coup de feu dut 6tre tir6 au moment ob il les b6nissait, car le projectile, apres avoir travers6 l'avant-bras, alla
se loger dans le crAne a la hauteur du front. Un nouveau coup

tir6 sur la tempe droite lui enleva la vie. Par l'entremise de
quelques femmes d6voudes, nous avons pu racheter son corps
et 1'enterrer dans un tombeau particulier.
Quelques photographies du lieu de son martyre ont pu Wtre
tir&es et l'on a recueilli une serviette imbibee de son sang
pr6cieux. Puisse ce recit constituer une page glorieuse dans
les Annales de notre Congregation en Espagne et dans l'histoire de notre petite maison de Gijon.
(Traduction Emile BOUDAT)

Joachim-T. LOZANO.
Anales, 1937 nO 5

GRECE
PAQUES 1937 A SANTORIN

Des Cyclades qui s'6grenent entre la Grace et l'AsieMineure au nord de la Crete, l'ile de Santorin est sans
contredit la plus pittoresque, la plus 6mouvante, la
e
plus extraordinaire. II faudrait emprunter a M- de
S6vign6 ses 6pithetes pour expliquer son charme non
pareil. Mais queUe surprise de s'y entendre saluer en
frangais : < Bonjour, monsieur... Bonjour, madame... #
par des enfants aux yeux noirs qui semblent vous reconnaitre. C'1tait le jour de Paques : la grand'messe
se deroula avec un cdrmonial auguste dans 1'6glise
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byzantine aux imposantes coupoles, l'Mveque officiant
lul-meme; les chants furent magnifiques, surtout le
Gloria et le Sanctus, et I'organiste lanc6 mrlait dans
les intervalles A la musique sacree une musique d'oplrette ou de cirque qui mettait I'assistance dans une joie
d'alleluia. Mais voici que le cur6, apr6s quelques paroles
en grec, nous salua A son tour dans le plus pur frangais.
II fit meme allusion A ma terrestre immortalit6. Rien
n'est plus rmouvant pour le voyageur de France que
ce rappel inattendu de notre parler .qui implique la
continuit6 de notre influence, de notre histoire, de tout
un passe de civilisation bienfaisante. Mais qui done,
dans cet flot perdu, peupl de dix mille habitants A
peine, enseigne notre langue ?
Santorin devrait Atre, logiquement, un spectacle tragique, une vision dantesque. Songez qu'elle subsiste
sur un ancien volcan. Deux mille ans avant notre ere
la moiti6 ou presque en fut engloutie. Ainsi diminuee,
elle s'offre en demi-lune avec des restes de roches noires,
cendres refroidies et agglomer6es, surgissant dans son
golfe. Le cratere n'est pas eteint. II n'y a pas dix ans,
il en sortait encore des laves, Mais elles sont comme des
obus inoffensifs contre la falaise roussatre et presque
sombre qui protege l'abord de 1'ile et qui est haute
de cent A deux cents metres.
Or, le jour 6tait si intensement beau, la lumitre si
heuteuse - cette lunmire grecque qui ne ressemble A
aucune autre, qui est transparente et pr&cise ensemble --

que Santorin nous apparut comme une feetie. La falaise que baignait la met bleue se dorait au soleil.
Mais surtout, elle etait couronn6e, dans toute sa longueur, d'une corniche de neige ou de marbre blanc qtui
etincelait. Cette corniche immaculee, c'ktait la ville de
Thira qui 6pouse toute la crate et qui, blanchie A neuf,
se d6tache sinsi dans I'azur
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4nes de Santori1
Comment grimper Ja-ihaut ? Is
offrent leur dos complaisant t 'amuante cavalcade
atteint bientit par le chemin ti lacets, t;aiU dans le
roc, la ville suspendue. Ville amusante, aux petites
ruelles ofi 1'op se perd, o4 l'on trouve ici ou a1 des
marches teint4es de blep, qui ressemble aux cites africaines avoc plus de grace et de rusticitE ensemble.
L'glise orthodoxe, avec ses deux tours est traveree
par les rayons. Elk resnaible A une Sainte-..4riedesFleurs portle 1ý-haut par des anges. L'eglse catholique
est tout u moonde, car elle se juxtapose aisx couvents
des FiUes de la Charith et des Peres Lazristes. De
leurs terraswes, nous avons pu suivre les d~tourr de la
procession soleomelle qui a suivi l'office de Paques au
son des cloches. Up peu plus haut, dominant la -6ie,
se dresse le cbhteau. Mais il a plut6t 1'air d'une mai3sa
de plaisance. L'ivque n n ous fit-il pas l'offrande des
ceufs symboliques de P~ques teints en rouge et de ce
vio de Santoria dont il faut se nifier, car sa douceur

disaijnlle la force ?
Pour a;hever l'algresse de ce jour rerveiileux, le
chanoine Durazzo-Morosini, qui allie les grands nims
des doges de Genes a ceux de Venise et qui s'est install6 4 Santorin par gout de la bWautW ou de la solitude,
nous VOQit"conPduir dans sa cave aux fits impor unts,
Vigneroq autr#fois, j'ai pu nesurer it'portaiwe de
cette fiutaile. Maii pous dumes reioncer a im parer

les crus et lee aozes.
L4 vigns est la seule culture de la volcanique San-

toari, sa seole richese. Or, la decii-re recolte a 0t6
hf4iitaire, La csrie est li. Par surcfot, SantoriA n'a
i citerses. L'abpa1 in soij•e. Ella p'a que 1'adu de sA
sence de pluie depuis des mois les a presque videes.
II faudra faire veknir 'eau d'ailicurs. Aiisi, la ville enchantee, qui nous offit da li mer cette prodigieuse

vision de neige ou de marbre, connait-elle la misere.
Qui de nous l'eft imagin6 dans cette gloire du soleil
levant ? Mais qui done lui porte secours dans sa d6tresse ?
Ce secours lui vient de ceux-li memes qui enseignent
le frangais. Chaque jour, les Filles de la Charit6 distribuent aux pauvres deux cents on trois cents portions.
Allons vite les voir. I1 n'est pas difficile de les trouver.
De petites filles aux yeux noirs s'offrent a nous conduire. La porte est grande ouverte. Nous sommes attendus. Nous sommes fkths. Nous sommes aimes. Quelle
douceur de France r6side dans ce parloir! Elles sont
&I huit religieuses, dont deux Francaises. II y en avait
une troisieme : c'btait la sup6rieure, elle vient d'etre
nomm6e , Constantinople. L'une d'elles est normande.
Elle voudrait bien boire un verre de cidre au lieu du
vin de Santorin. II y a si longtemps qu'elle n'en a pas
goiti ! Mais le cidre ne traverse pas les mers.
Ces religieuses tiennent un orphelinat d'une quarantaine d'orphelines. En outre, elles out une &cole
francaise que suivent une centaine de petites filles.
Et voila pourquoi nous sommes accueillis en frandais
a Santorin. A c6te des Filles de la Charit6, c'est l'6cole
Saint-Joseph, tenue par les PNres Lazaristes. Ils ne
sont que deux, un Italien et un Frangais. Un troisieme,
qui ftait de Rennes, le frtre Charbonnel, vient de mourir.
I est mort d'6puisement, non de maladie. Dans toutes
les missions, c'est une fin connue, fr6quente. Les Lazaristes tiennent une ecole primaire qui compte plus de
quarante 6lMves. Ils ont aussi quelques internes, venus
des iles voisines. Mais toute cette instruction est donn6e
presque gratuitement. De quoi vivent-ils done ces religieux et ces Filles de la Charit6 ?
Le cure vent encore nous montrer la bibliothuque
paroissiale. Elle aussi repand notre langue. J'ai la sur-
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prise d'y trouver plusieurs de mes ouvrages dans une
compagnie assez me16e. C'est naanmoins pour un 6crivain un t6moignage inattendu, un controle presque
s6vere par la confrontation, sur un ilot presque perdu,
avec l'un on l'autre de ses livres. , Puissent-ils, ai-je
prii tout bas, faire mieux connaitre et aimer notre pays !,
Alors, on sent ses responsabilitis. Alors, on voudrait
avoir mieux servi.
Ai-je su exprimer, avec la beaut6 de cette falaise de
Santorin neige et marbre, entre la mer et le ciel bleu,
1'emotion du voyageur qui entend la-bas le doux parler
de France, et sa gratitude pour ceux et celles qui le
maintiennent avec amour ?...

Henry BORDEAUX,
de l'Acadimie franqaise.
(Echo de Paris, 25 avril 1937).

IRLANDE
M. JEAN BOYLE (1851-1937)

Un ourier de l'(Euvre des Missions
Le Cork Examiner du 23 avril 1937 publiait sur noire
confrkre M. Boyle les quelques lignes suivantes :
Nous avons le regret d'annoncer la mort du R6verend
Pere Jean Boyle, lazariste, d&c6d& hier matin (22 avril)
en la risidence de Sunday's Well, A Cork. Le P. Boyle,
qui avait atteint sa quatre-vingt-septi&me ann6e, jouis6
sait jusqu'a ces derniers temps d'une bonne sant . Depuis quelques semaines il comnuencait Abaisser ; et bien
qu'il ait 6t6 entour6 de tous les soins possibles, A cause
de son age, il n'a pu reprendre le dessus. I1 rebut done

les derniers sacrements et peu aprks, sans souffrance, ii
passa dais un monde meilleur.

Ce ils de saint Vincent paquit en mai 85j, ADrummuck, dans le comt6 de Derry. U fit ses 6tudes pr4paratoires au sacerdoce 4 Monaghan, au College SaintMacartan, et 4 Castlenock au College Saint-Vincet. 11
requt I'onction sacerdotale on i8&o, dans I'4glise SaintJoseph, ABlackrock, oif il avait achev6 ses 6tudes theologiques. Immediatement apres, il fut place commue pro-

fesseur de litt6ature au CoUlge Saint-Patrick, AArmagh.
et apres quelques annees ilrevint a Blackrock coame
professeur d'Eriture Sainte. II sut tres bion mwttr
A profit les grandes facilites qu'il trouva d'approfondir
I'6tude des Livres Saints, si utile Aun prd&icateur. Grace
A cela, lorsqu'il fut plus tard appliqu6 a l'ceuvre des
missions, ses sermons furent egalement goitis et par
le peuple et par les gens instruits ; il devait cela A l'emploi d'un double moyen, il alliait la clart6 de rexpression
A la solidit6 du fond. Ceux qui l'ont intimement connu

n'6taient point surpris des nombreux tributs d'admiration rendus Al'Utendue de son savoir, car il poss6dait un
grand fond de connaissances, non seulement sur les
matieres sp&ciales A son minlst6re, mais encore sur une
foule d'autres sujets. Studieux par nature, da1 le cours
des annies, il devint un savant absorbant la science,
apparemment sans effort, par tonu lIs pores de on cerveau. Cela ne 1'empldvWit point de s'appliquer aux affaires de la vie quotidiense.

Ceux qui tous Ies dimanches rencontraient M. Boyle
A la Conference de Saint-Vincent de Paul peuvent
tiumigner que. m ime
dans la quatre-vingt-sptiEmc
annie de sonige, on affaires il tait restA tres peripicaca.
Uq court resumWde e qu'l fit au soir de sa vie, ea oon
tinuant rIYuvre conesidable accomplie par fea son
irte, , Aatiaine Boyle, lasariste (z845-g6) suffit
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pour donner une idee de son savoir-faire administratif.
D'apres les statistiques publies dans le rapport du
Centenaire des Lazaristes en Irlande, M. Antoine Boyle
recueillit la somme de 8o.ooo livres sterling pour l'dducation du clerg6 indig&ne en Chine. En dehors de quelques dons particuliers, il recueillit tout cet argent
principalement au moyen de lettres publi6es dans la
presse hebdomadaire. D'apres ce petit memoire, M. John
Boyle prit l'ceuvre A la date oil son frere ain6 l'avait
laiss6e ; par un patient et persevrant effort il rEussit
A augmenter cette somme de la moiti6.
En r6compense de ce zele, on lui offrit en haut lieu, a
Rome, la reconnaissance de ce fructueux labeur en faveur des Missions. Pour toute reponse, M. Boyle demanda une benediction du Saint-PWre pour lui-meme et
pour tous ses collaborateurs. Malgr6 l'insistance de ses
amis, toujours il refusa de publier les lettres 61ogieuses
reques du repr6sentant du Saint-Siege en Chine. Le
seul fait que ces lettres existent sera une grande consolation pour sa nice et sa petite-niece, toutes les deux
Filles de la Charit6, pour son cousin et homonyme, cutr
dans le diocese de Derry, et aussi pour toute sa jeune
parentW.
M. Boyle Rtait pen connu A Cork par la gnedration
d'apr6s-guerre; mais lui et son frere ont beaucoup contribu6 A faire connaitre la ville de Cork iA nombre de
pauvres 6veques et pretres de Chine. Leurs nomfs y)
sont on bn&6diction ; et de nombteuses messes seront
c1e6brbes en leur faveur par les pretres chinois reconnaissants qui leur doivent, apres Dieu, leur sacerdoce et les
succes de leur saint ministare.
[JAMES MULLINS).
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ITALIE
SAVONE
M. JEAN BOCCARDI

(zo juin 1859-21 octobre 1936)

Jean Boccardi naquit A Castelmauro, en Lucanie,
le 22 juin 1859. Enfant de la montagne, il conserva
jusqu'a sa mort un caract&re tenace, Apre, ouvert, pas
toujours empreint d'affabilite. Sans nul doute eft-il
Wte plus doux si, dans son enfance et son adolescence,
il efit connu le sourire, les caresses et la premiere education d'une mere. A 28 mois le pauvre petit Jean perdait
sa maman. Le plre, chirurgien, ne put s'occuper de lui,
et A l'age de 3 ans et demi, Jean fut emmen6 A Naples
chez son oncle prktre, afin de favoriser ses etudes dans
l'antique capitale du royaume des Deux-Siciles.
Dans l'austere maison de l'oncle, l'enfant ne put connaitre nulle joie de l'enfance ; et il est A croire qu'il ne
trouva ni temps ni moyen de s'amuser, comme ont coutume de le faire les petits de son age; il fut tout de
suite applique .A 1'6tude et A une 6tude tres shrieuse,
comme il l'avou-it lui-meme ; ainsi a l'Age de 9 4 ans ',
il lisait d6ej et traduisait, disait-il, le premier livre de
latin, le Selectae: ces classiques morceaux choisis des
anciens auteurs latins.
Tout cela rv6le chez lui une intelligence prompte et
vivace en meme temps qu'une 6nergique volont6. Le
programme de ces 6tudes 6tait tellement aride que, s'il
n'avait Wte dou6 d'un esprit fort et d6sireux d'apprendre,
il s'en serait bien vite digofit. Entr6 en classe A8 heures,
il en sortait a 15 h. 30 : sept heures et demie de lecon,
sans meme un quart d'heure de delassement ! A 12 ans,
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il obtint la licence du gymnase et a 15 celle du Ivyce'.
Les siens d&siraient pour lui la profession d'avocat,
mais il preferait celle d'ingk-nieur.
Ses etudes ne l'empichrent point de s'adonner A la
pit6 ; encore 6tudiant A 1'Universit6, il se sentit fortement appel6 au sacerdoce, et meme A la vie religieuse.
Ses parents s'y opposerent, mais sa constance et sa fermete lui firent surmonter tous les obstacles. A 1'Age de
18 ans, il prenait la soutane, et A 21 il entrait, A Naples,
dans la Congregation de la Mission, en cette ample
maison des Vergini. 11 6mettait ses voeux le 17 novembre
1881, et au mois d'avril 1884, recevait l'ordination
sacerdotale. Envoy6 en Orient, comme professeur de
math6matiques, dans des ktablissements tenus par la
Congregation, il put alors commencer a s'occuper d'astronomie pendant sa residence A Smyrne, A Salonique,
etc. DMs son jeune Age, il avait montr6 un particulier
attrait pour les sciences mathdmatiques et il 6tait tout
heureux de s'occuper de calcul. Les cours de l'Universite ne firent qu'accroitre en lui l'amour pour I'astronomie, mais il ne put satisfaire ses desirs qu'en dehors
de l'6cole. Les livres et revues traitant d'astronomie
qui lui tombaient entre les mains 6taient lus et relus
attentivement : de plusieurs il fit meme de beaux rdsumIs.
Pour commencer ses exercices pratiques d'astronomie,
il se servit d'un sextant, puis il acheta pour son compte
un azimutal: avec ces deux instruments, il determina
plusieurs altitudes et longitudes dans les diffirentes
villes d'Orient oi il fut place pour enseigner les mathematiques.
En 1892, M. Boccardi etait rappele A Naples et, l'annee suivante, envoy6 a Acireale pour prendre la direcr. En Italie, le mot licence designe 1'examen termiuant les etudes primatres comme celui couroanaat les etudes secondaires.
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tion du collige, a ce moment-l tres fierissant : en meme
temps on lui confiait les chaires de math6matiques et
de francais. Mais sa passion pour l'astronomie ne lui
permit pas de rester longtemps a Ac ireale ; en 1897,
nous ie trouvons A Rome A I'Observatoire du Collge
Romain oi il apprend la pratique dn calcul des orbites
plantaires.
En I9oo, ii vint i Paris, an Bureau des Longitudes,
pour se perfectionner toujours davantage dans l'astronomie. Pour la mane raison, et la meme aanne, il fr6quentait l'Observatoire de Berlin et le 16 novembre,
ftait nomm6 assistant et chef de section a l'Observatoire
xoyal d'astononmie physique de Catane. LA, il organise
le travail par la reduction des clich6s da catalogue photographique stellaire; ii publia de nombreuses Notes sur
la m6thode personnelle qu'il avait adopt6e, et tout ensemble des tables numeriques. H s'occupa des lors de
ta publication du Guide du Calculaieur, ceuvre remarquable en deux volumes in-folio, publid en 9goz a Catane. Elle traite des calculs, en general, et de calculs
speciaux particulierement indiques pour les fervents de
l'astronomie. Ce travail fut tres apprecie et, anjourd'hui
encore, il reste peut-6tre le meilleur traite sur la matiere.
**

1903 vit le debut de la periode la plus active, dans le
champ scientifique, pour M. Boccardi. A la suite d'un
tres brillant concours, il fat nommi professeur d'astronomie a l'Universit6 de Turin et directenr de rObservatoire. Sur ce nouveau champ d'action, il dut lhtter et
travailler beaucoup pour transformer l'Observatoire
alors existant : par sa situation et par la quaWit de ses
instruments, il ne se pretait pas aux observations de
haute pr6cision. I1etait, en effet, situ6 en pleine cite, au
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Palais Madame, entoure de chemindes, de fabriques et
tout proche de la gare. Pour cela, MI. Boccardi, se conformant toujours aux projets de ses anciens prIddcesseurs, dkcida de transporter 1'Observatoire B Pino
Torinese, A environ Ii kilometres de Turin, A 620 m.
au-dessus du niveau de la mer. De nombreux obstacles
se presenterent A l'exkcution de son projet ; il suffit de
dire qu'il fallait pour le realiser, le consentement du
Ministere de l'Instruction publique, celui de la province
de Piemont et de la ville de Turin, du Conseil suptrieur
des Travaux publics et du Conseil superieur forestier.
De plus, il fallait trouver les movens pecuniaires pour
la construction d'un nouvel observatoire, a munir de
nombreux appareils. Mais M. Boccardi ne se d6couragea
pas la vue de taat de difficultss ; il les affronta au contraire avec toute la force de sa volont6 et la tdnacit6
de son esprit.
Taut de fermet6 et de constance obtinrent un complet
succes : le 20 juin g191,le projet de loi pour la construction du nouvel observatoire fut apprcuv ; les travaux, de suite commences, s'acheverent en 1913. Les

astronomes de tous les pays, qui visiterent ce magnifique
institut,, dkclarerent unanimement que l'Observatoire
du Pino, par sa situation, est le premier de l'Europe.
Dans cette moderne installation, M. Boccardi se mit
irnundiatement A 1'oeuvre, et, avec I'aide de ses assistants, complkta de tres minutieuses recherches sur les
variations des latitudes ce fut ainsi qu'il put dcouvrir
une variation de latitude semi-lunaire, d'une periode de
quatorze jours derivant de 1'attraction de la lune,
d'of d6viation de la verticale. Ces observations furent
tres appr6ciees tant en Italie qu'A 1'etranger : aussi l'Acadimie des Sciences de Paris, en novembre 1916, lui
d6cera le prix Valz. Dans la suite, l'illustre astronome
mit en relief une variation diurne de la latitude.
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Le travail que M. Boccardi accomplit a Turin fut vraiment important. Quand I'Observatoire se trouvait
encore au Palais Madame, il compila un catalogue
d'ascensions droites de 6o6 6tciles appelkes intermediaires, base sur 12.000 observations m6ridiennes. Ilex6cuta
en meme temps une sdrie de 1o.ooo observations sur la
d4clinaison des memes 4toiles.
Parmi les d6couvertes de ce c6elbre astronome nous
pouvons citer :
10 La constatation du ph4nomene qu'il appela dquation de transparence(atmospherique) ; 2° La mar6e de la
crofte terrestre, influencee sp6cialement par l'attraction lunaire ; 30 La variation diurne de la latitude due
A un 16ger deplacement de l'axe de rotation de la terre ;
40 Les nouvelles methodes pour resoudre les equations
transcendantes de Kepler et de Gauss.
A tout cela, il faut ajouter 30.000 observations cl6estes, 2 catalogues d'6toiles, 14 volumes et 409 autres
Mimoires, Notes et de longs articles de synthese scientifique.
Toute -cette production documentaire unie A son Annuario Astronomico edite en 1905, permit B I'Italie de
participer au travail des Ephimirides des planites et
lui procura une avantageuse reputation interiationale
parmi les six natiors cor.currentes.
Le 12 janvier 1921, M. Boccardi fut nommC A l'unanimite membre du Bureau des Longitudes qui, depuis sa
focdation en 1795, n'avait jar ais possede un astronome
italien. Pareillement en mars 1928, seul entre tous les
savants de l'Italie, il fut norrm6 membre effectif de la
Washington Academy of Sciences. II prit part A de nombreux congres interr.ationaux et,dans plusieurs,prisida
quelques s6ances. Dans le courart de l'ann6e 1922, on
l'invita A donner des conferences A l'Universit6 internationale de Bruxelles ; il accepta et parla sur les depla-
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cements du Pole. Pour cette circonstance, il emmrena
avec lui six 6tudiants ou jeunes docteurs de l'UniversitW
de Turin et voulut allkger leurs dtpenses en donnant a
chacun d'eux cinq cents lires.
Cela nous montre que M. Boccardi n'enseignait pas
pour le gain, mais par amour de la science et que, de plus,
il avait la noble ambition de donner A ses dleves et a tous,
son talent et sa doctrine. En 1906, il fondait, en effet,
la Societd Astronomique italienne et la Revue d'Astronomie. Mais la franc-nmaonnerie parvint A entraver son
oeuvre, les affilies A la secte penetrerent dans la Societe,
mirent du d&sordre partout et allrent jusqu'A se servir
de la Revue comme moyen de diffusion de leurs idles
materialistes. D6gofit6 de voir son travail ainsi entrav6,
il fonda, en 1911, une autre societe astronomique
Uraniaet une autre revue Saggi di astronomia popolare,
mais cette fois-ci, instruit par I'exp6rience prkcddente,
il insira dans les statuts des clauses pour emp&cher les
sectaires de se servir de ses moyens d'6rudition et de
science comme propagande perverse. Il est bon de rappeler qu'en 1912 l'ancienne societe se disagr6gea sous
les graves dissentiments qui existaient entre ses membres.
M. Boccardi se donna tout entier au bien de ces societUs et de ces revues et leur imprima un mouvement
extraordinaire par ses sages conseils, son experte direction, sa grande et intelligente collaboration. Son ceuvre
fut tres appricide et, pour en avoir une idee, il suffit de
lire les notes suivantes qui se trouvent dans les premieres
pages du fascicule de la Revue de janvier 1917 :
a Nous avons la grande peine d'annoncer que notre
illustre et tres aime President, le Prof. Jean Boccardi,
pour de graves raisons de sante, doit renoncer A s'occuper, au moins momentanement, de la direction des
Saggi. Ii n'aura plus, par consequent, la responsabilit6
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totale de la redaction de la Revue qui, jusqu'a ce jour,
lui incombait par la force des choses. D&s maintenant,

il se bornera simplement a faire paraitre les articles que
son ~tat de sante lui permettra d'ecrire.
<,Que les pages de cette publication fondee et dirigue
par lui et dont il fut toujours lmrne apportent A notre
excellent Professeur avec lexpression de notre profond attachement et de notre sincere regret, nos meilleurs vceux de prompte gukiison.,
Par ses revues, M. Boccardi se fit connaitre et apprecier mmeme par ceux qui ne s'occupent pas professionnellement d'astronomie ; pour justifier cette affirmation

ilsuffit de citer les deux exemples suivants:
A Turin,:on ouvrit une sonscription publique afin de
fournim au Directeur de l'Observatoire du Piwo un telescope et on recueillit 8o.ooo lires..;
Une autre souscription publique faite dans son pays
natal lni permit de munir l'Observatoire d'un" poste de
radio.
On,sera surpris de constater qu'un' homme si celebre
dans le monde scientifique n'ait remu aucune ddcoration italiemne et n'ait jamais 6t6 membre de commissions
organisees dans sa patrie. Cet 6tonnement cessera si
roEconsidre qu'A ceincment-l r6gnait un peu. partout
la fronc-manannerie, et que marques d'honneur et
charges- de confrance n'6taient deceraees qu'a ses.affi
d4s, on, tout au moins, A ses sympathisants. Mais
M. Boccardi, prktre dtune Ame droite et pure, re&etu de
toute la dignite sacerdotale, ne craignait pasde dire la
verite en presence des- mensonges, des injustices dont it
6tait temoin ; aussi ktait-ili mal vi par les. sectaires.
M. Boccardi, durant sa longue cariere scientiique,
n'oublia jamais-qu'il 6tait prktreet enfant de saint Vinr
cent Partout ilmene une vie 6difante-; partout it chershe de toute Yardeurde son Ame faire ceuvre dapostolat.
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Etant a Salonique, il organise un pelerinage A Rome,
a I'occasion du deuximre centeraire de la mort de saint
Louis de Gornzague. II eut l'inspiration d'enmener avec
lui dans la Ville Eternelle un groupe de jeunes gens
qui, de retour en Turquie, seraient des ap6tres de la
religion catbolique. Les obstacles ne manquerent pas,
its furent sumnontis : A ses frais, il amena A Rome
22 jeunes gens. Le pilerinage reussit fcrt bien, SaSaintete Leon XIII et plusieurs Cardinaux furent d'une
extreme bienveillance et approuvrent hautement la
pieuse .fn envisagee et rIalisee. M. Boccardi s'apercut
qu'il.ne s'tait pas trompe.
Professeur .et destinu.A se consacrer.aux observatoires
astronomiques d'Italie, souvent il passait du bureau.
la chaire chrtienue et au confessionnal ; meme dans les
dernieres annces de sa vie, malgri l'age avance et les
multiples malaises qui le faisaient beaucoup souffri.,
ilpxrcheplusieurs retraites au clerg6,aux fidles et donne
des conferences apolog6tiques A des groupements intellectuels.
Dans ses peines physiques et morales, il reccurait a
la priere qui ranimait son courage et sa vive ccnfiance
en Dieu. I1 avait toujours A portte de sa main le chapelet
et connaissait d'une fanon merveilleuse les Saints Livres.
M. .Boccardi, habitu, a l'etude des sciences precises
jusqu'I la minutie, aimait A voir en tout de l'ordre, de
la r6gularit6, de ITharmonie. I1 possedait tout cela et l'exigeait des autres, mais tous n'etaient pas doucs de ces
belles qualites... II le savait, d'ailleurs; aussi lorsqu'il
voyait que les choses -n'6taient pas telles qu'il les desirait, il s'emportait, sons la vivacite de son caractre
qui le -fit grandement -souffrir. Cependant, bien vite if
reconniissait ses .torts et tcluait de les .rparer. Ami de
la vrite fil etait absolument incapable de simuler, de
mentir, de se taire devant les injustices, les tromperies,
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les abus. Toutes ces qualites etaient accompagnees
de prudence, mais ii faut avouer que cette vertu
lui faisait parfois d6faut, A cause de soa caract&re tres
impulsif.
Oblig6 A vivre dais us milieu oa 1'on n'ambitioanait
que les honneurs et leur obtentioa par des moyens parfois injustes, il est facile de s'imaginer combien grandes
furent les coatrarie4te que dut endurer notre cher confrere.
Son ime droite, d'uie sensibilit6 remarquable pour.le
bien, ressentait d&s lors vivement le mal, et sa memoire
tres sdre lui coaservait la souvenance de tout. Comme
les froissements, les proczids facheux et les persecutions
ne lui manquerent pas, il vivait dans une continuelle
souffrance morale et physique. Mais M. Boccardi sut en
faire un saint usage. Avant de mourir, il 6crivit qu'il
pardoanait genereusement A tous ceux qui lui avaient
cause de la peine et qu'il avait toujours beaucoup pri6
pour ses ennemis.
Atteint d'un mal soudain, il s'endormait' dans la paix
du Seigneur le z2 octobre 1936, A Savone.
Joseph ZEPPIERI.

M. JEAN BOCCARDI, LE SAVANT ET LE PRkTRE

M. Jean Baccardi naluit A Castel-auro, de Molise,
le 20 juin 1859. Vers 1'ige de deux ans le malheur le
frappait d4ja rudemnent par une des 6preuves les plus
r. Ea co.-pl~aiat de l'article ci-dessus traduit de M. Joseph Zeppieri
les A nnli d'fil Missions, 1937, pages 37-48, ont doane, A leur tour, une
bibliograplie de M. Boccardi que d6j&, en 9xg8, les Asmsales-de Congrigaiio,; de la Mission avaient imnprime, an long des pages 904-908. Notoms
ibidm ea 1922, page 276, unE brbve note d'autres publications de M. Boccardi
et insiron~ page 765 une list comnjpiisafiredes travaux de M. Boccardi. Envoy6e par Lauteur lui-mSie en x934, cette 6num6ration 6tablie sans acibie,
sans r6efrences prkcises de pages et de titres, aura n6anmoins 'intfr&t de
pricieuses indications et orientations bibliographiques du ficond et boailFernand COXsBALUZAKR
lant e:riviin qu'6tait M. Jean Boccarli.
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douloureuses : la mort le privait de sa m&re. A l'Age de
3 ans et demi, son pere le conduit A Naples ; IA,avec son
petit frdre, il passe son enfance et sa jeunesse.
Deux particulieres tendances se font aussit6t jour
dans 1'ime du jeune homme, elles 6bauchent pour ainsi
dire son avenir. La longue-vue de son pere a toutes ses
preferences. II la porte souvent aux yeux et scrute avidement les profondeurs du ciel, con me s'il subissait d&s
ce moment-I& le charme des astres, desireux de lui riveler leurs secrets. A 14 ans, raconte une notice biographique, il etait dejA professeur de rathimatiques pour
ses condisciples du troisibme cours du lycie. A 20 ans, il
ccmmenait d'une n-aniere brillante sa carriere d'ing6nieur : carriere coupee subitement par un de ces memorables 6venements qui ne sont pas rares dans la vie des
hommes aux talents extraordinaires.
Avec les Enfants de saint Vincent. - Un jour un eclat

nouveau brille A son esprit : son Ame en est charmie et,
poussse par un calcul vraiment sublime, il va frapper A
la porte des Enfants de saint Vincent de Paul. Beaucoup
d'hostilites et d'obstacles se souleverent contre son
dessein ; mais M. Boccardi, faisant preuve de cette force
d'Ame et de cette fermet6 de volont6, qui furent sa caracteristique dans les nombreuses difficultis de sa vie,
surmonta toutes les oppositions et franchit le seuil de
cette maison de Naples, d'oi, en 1838, un autre fils de
Saint Vincent, Justin de Jacobis, etait sorti pour aller
en Ethiopie.
Quatre ann6es apres son ordination sacerdotale, par
obeissance A ses superieurs, il passe A Smyrne, 4 Salonique, pour enseigner dans les colleges de la Congregation. La, sous les chaudes ijvitations du ciel oriental,

il voit se dessiner sa future mission.
En 1902, l'Universit6 de Bologne met au concours la
chaire d'Astronomie. M. Boccardi veut essayer et il
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est nonmm" par 40 voix. L'ann6e suivante; nouveau
concours. A Turin manque le professeur ordinaire d'astronomie qui est, en mnme temps, directeur de YObservatoire du Palais Madama. 3f. Boccardi prend part a
l'epreuve et A nouveau r6ussit, bien qu'on cherche a
contrecarrer les risultats. Le vainqueur est un pr&tre !...
un obscurantin. La loge maronnique ne peut le tol6rer:
mais son merite est une r6alit6 et enfirr it s'impose !
M. Boccardi, se rUferant sans doute au climat de ce
temps-IA, avec le style nerveux qui lui est propre, re
peut s'empncher d'ecrire :
( De monr temps, pour atteindre les sommets dans
I'instruction publique, pour se voir onvertes toutes les
portes, il fallait ftre affilh A la franc-mnagonnerie. Pour
obtenir quelque chose, celMi qui n'6tait pas inscrit sur
les listes, devait posseder une valeur scientifique si
grande, si indiscutable, si &crasanteque, A 'encontre des
francs-masons, les pierres se seraient lev6es pour Ia
proclamer.
Le jeune.pr6tre ne se troubla point. If avait obtenu
ses premiers succes aux observatoires du Vatican, de
Catane, de Paris, de Berlin. Turin devait- marquer I'ascension- de son genie et sa glorieuse renonmme dans le
monde astronomique depuis I'Italie jusqu'A Washington.
La pauvret6 de Iobservatoire du Palais Madame saisit
M. Boccardi; d&s le commencement, il constate qu'une
pareille situation manque de dignite et iI entrevoit le
d6veloppement ulterieur de ses etudes.
Le Catalogue des Etoiles. - M. Boccardi, homme de
grande initiative, eut tout de suite la claire vision et le
d&sir d'un emplacement ouvertet dfgag6: vne descollines
de Turin, pen eloignee de Ia vile, ecarterait tous ces
graves inconv6nients. Ce lieu fut la colline de Pino,
A 12 kilometres db Turin. Ce projet reucontra des oppositions, mafs M. Boccardi finit par en triompher, et apres
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des fatigues et de multiples soucis, le nouveau temple
de la science se dressa sur la colline. Les astronomes accourus de tous icctis le proclan-irent le premier par la
position, et le quatrinme par importance, parri tous les
ebservatoires d'Europe.
Sous un ciel plus favorable. M. Boccardi peut d&s lors
s'adonner avec toute I'ardeur de son Aime aux etudes, qui
deviendront :pour lui une mission : son nom s'tdjoint
desormais A celui de beaucoup d'autres qui, dans le
champ des sciences, ont rendu glorieux leur pays. 11
n'est pas une branche de l'immense science, a-t-on
ecrit de:lui, dont il ne se soit occupe et touj urs avec des
Yues.larges ef des m-ithodes originales. Dans le champ
moderne de l'astronomie, il avait dqjA organise A I'observatoise de Catane tout le travail de la reduction en
coordonnies celestes des mesures, des images d'etoiles
fix6es sur des plaques photographiques. Dans la doctrine
du calcul il-s'affirme par de nombreux mr-4oires, et surtout par l'ouvrage classique en la matiere: Guide du Caloulteur qui est aux mains de tous les astronomes.
Quant aux catalogues des 6toiles, il en ecrivit trois
fort consid6rables, A savoir: celui des Selle de Repire,
celui desascsions droites de 606 tfoiles nominees intermidiaires, base sur 12.000 observations miridiennes,
faites ,au Palais Madama,; celhi d'une srie de ro.ooo
s itoiles. Le second
observations.de.cddinaisondes nlden
de ces ouvrages lui permit de dkcouvrir A leurs passages
ala mieidien le phenomene -qu'il appela o iquation de
transpareace tamosphtrique ».
Quant a la theorie, il s'occupa beaucoup de eelle de
mmoires, sans -ompter son cours
la prcbabiliti writt
universitaised'astronomieen trois volumes.
Pour ce qui concerne la c kcanique celeste s, il s'occupa des'publications sur les orbites, de la thborie des
manres plastiques, de la rotatiow des planmtes intirieures,
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des satellites, de la stabiliti de la planite Pluton et des
satellites trWs &loignLs.
Dans la science et dans 1'art du calcul numnrique, il
proposa de nouvelles m6thodes et des inventions pour
rtsoudre plus rapidement les equations transcendantes
de Kepler et de Gauss. Puisque nous sommes dans les
nombres, j'ajouterai que, dans sa retraite de Savone,
en 1932, il composa les Tables logarithmiques, Les factorielles, qu'il porta de 3.000 A Io.ooo.
Mais son ouvrage le plus important, si en ne veut pas
l'appeler son chef-d'ceuvre, c'est Observations,discussions
sur la variationdes latitudes. En 1899, six ans avant I'astronome japonais, M. Hiraimi, il decouvrait que dans la
m6thode de Talcott, les variations de la latitude observWe augmentent en proportion de l'augmentation de la
distance z6nithale des 6toiles observ6es. De 1912 A 1921,
A l'observatoire du Pino, A l'aide d'un instrument qu'il
fit expressement construire en Allemagne et aide par
quelque assistant, il accomplit des observations tres
d&licates dans le plan vertical qui donnlrent comme
resultat la d&couverte d'une variation de la latitude
dans la periode , semi-lunaire n, et une variation diurne ;
variations qui furent confirmees, entre autre, par des
observations executees - l'Observatoire d'Odessa.
Timoignages d'estime publique. - En depit de ses adversaires, le Pi6mont et le Molise, moyennant une souscription populaire, donnaient A M. Boccardi, le premier,
par le journal La Stampa, une longue-vue photographique Triplet de la valeur de 8o.ooo lires ; le second,
une station radiot6l6graphique.
Une autre manifestation tres significative vint de
l'6tranger. Tandis que des personnes hostiles A M. Boccardi menaient campagne pour qu'il fft exclu del' Union
astronomiqueinternationale,et de toutes les Commissions,
en novembre 1916, I'Acadimie des Sciences de Paris,
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lui attribuait le prix Valz pour la plus grande d~couverte
astronomique de ce temps-l : l'action lunaire dans la
variation des latitudes ,.
Le 14 janvier 1921, le premier en Italie, il etait nomm6

membre du Bureau des Longitudes, fond6 a Paris en
1795. Au mois de mars 1928, il etait nomme membre

effectif de 1'Acadcmie des Sciences de Washington.
De plus et successivement, parmi plusieurs autres, Rome,
Hambourg, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux et Grenoble, virent M. Boccardi preter son concours lors de
congres scientifiques. A Grenoble, en 1922, et en francais, il fit une serie de confurences scientifiques.
Sa dernikre grande publicaticn, en 1935, s'occupa du
travail de Leon-Baptiste Beccaria sur la mesure de l'arc
m6ridien de Turin. Des lors, il ne faut pas s'etonner si
onze academies se sont fait un honneur de l'avoir comme
membre et si elles lui ont offert des sieges et la presidence. De meme, 1'an dernier encore, MM. Esclangon, de
l'Observatoire de Paris, Disan, de Greenwich, Strombon,
de Bruxelles, Coqff, de Berlin, Sican Orlot, d'Odessa,
Coculesen, de Roumanie, lui ecrivaient en se diclarant
honorss de son amiti6 ; d'autres ccll6gues lui soumettaient de meme, pour la revision, des travaux qui, a son
age, eussent fte trop fatigants pour tout autre esprit
moins lucide que celui de MI. Boccardi.
Sa foi. -

M. Boccardi ne fut pas seulement un sa-

vant, mais fut aussi un digne ministre de Dieu. Du sacerdoce il sentait d'une maniere sublime la dignite, la
grandeur. Durant ses plus belles annies et dans le bouillonnement des 6tudes et de ses publications, il kcrivit
dans un quotidien de Turin: , Je suis plus fier d'etre
prktre que d'etre savant ).

Son premier soin aussit6t arriv6 A 1'Observatoire
du Pino, ce fut d'amnnager une chapelle dans une des
pi&ces de sa villa, oi devant une tapissere qui repro-
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duisait la Vierge de Dolci, il cel6brait le Saint-Sacrifice
et se retirait pour prier. La priere etait pour M. Boccardi
l'indispensable nourriture de son esprit. Si les instruments scientifiques lui servaient pour decouvrir l'emplacement des ktoiles, par contre les 416vations spirituelles 1'aidaient . s'61ever par deli les astres.
II savait tres bien la theologie, I'histoire, I'Ecriture
Sainte : il les citait souvent, possedant une prodigieuse
m6moire, sans oublier les langues qu'il parlait, frangais,
allemand et anglais.
Tout en s'occupant aux labeurs de l'observatoire et
de 1'enseignement, M. Boccardi confessait, prechait aux
prktres et aux laics avec le succes qu'il est facile d'imaginer. Une annie, tous les veques de la region, rassemblWs en retraite, le demanderent avec instance comme
predicateur et l'obtinrent, A leur grande satisfaction.
De foi solide, il ne pliait point sous les coups des epreuves, que pourtant il sentait vivement. 4 Dieu soit bni ! )
lui 6tait familier ; il le redisait les larmes aux yeux lorsque la souffrance le tenaillait plus cruellement et semblait presque le faire succomber.
Un jour il m'adressait cette confidence : 11•n'est pas
facile de comprendre comment tant de malheurs peuvent s'abattre sur un seul homme », mais aussit6t aprms
il se ressaisissait et ajoutait : « Je remercie Dieu de
m'avoir donn6 la foi de l'homme du peuple ,.
S'il sentait fort vivement ses souffrances, il savait
aussi reconnaitre le secours de Dieu. Combien de fois,
en versant des larmes de tendresse, il me faisait part des
consolations spirituelles reques pendant la journke:
a Comme Dieu me console ! » Et ce disant, on sentait en
sa voix imue, toute la reconnaissance de son ime !
Je ne saurais oublier son attitude lorsqu'il se confessait. Taut que ses forces ne l'obligrent pas A s'asseoir,
M. Boccardi ne voulut jamais s'agenouiller sur le prie-
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Dieu, mais se prosternant A m6me le pave et profond6ment courb6, il se mettait a parler avec un tel sentiment
d'hunilit6 qu'il m'6mouvait et me confondait.
Savone fut t6moin de son zele apostolique. II prkcha
des retraites, donna des cours de conferences sur les
erreurs protestantes et, plus d'une fois, ne pouvant pas
sortir, il rassembla, dans son oratoire, des groupes de
personnes d6sireuses de s'instruire.
Quand il prkchait, on s'apercevait aisemeat qu'on
se trouvait en presence non seulement d'un savant,
mais aussi d'un ap6tre, a. cceur enflamme et brflant
d'amour divia.
Fin sersine. - Les ann6es et plus encore que l'Age, les
maux nombreux tombes sur lui, avaient doune A M.
Boccardi, suivant son propre tamoignage, la nette
vision de sa fin prochaine. II L'atteadait depuis longtemps avec s6r6eit, preoccupI seulement de mourir
assisth jusqu'aa dernier moment, par le pretre. II
avait pr6pare Ini-mnme le rituel avec le signet juste
a 1'endroit oi ii est dit : < Proficiscereanioa christiana
de hoc musndo

).

Ce disir de mourir ne provenait certes pas du desir
d'en finir avec les souffrances, it proctdait, tout an
contraire, d'un principe bien plus Olev6.
(<Mihi wivere Christus est, et mori iucrum, ma vie c'est
Jsus-Christ et la mort m'est un gain ), me disait-il,
it y a quelques anues, convaincu d'avoir donnm a sa
mission de savant et de pritre tout ce qu'il pouvait et
devait donner en toate conscience. Que li restait-il,
sinon l'attente de franchir les r6gions astrales an milieh desquelles il avait intimement vecu, familier avec
ce moonde si lowtaia. A ce supreme passage de la mort il
se pr6parait dans le silence et le reeneiliement. ( Je
veux me pr6parer A mourir en pretre », me disait-il;

et comme YI'motion se saisissait de lni, il ajoutait aussi-
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t6t : VoilA une chose que je ne veux pas, cette &motion
est une faiblesse, mais la mort est une chose bien sirieuse ) ; et sur cet aveu si touchant il se dressait avec
force comme s'il devait sous peu entrer dans cette lutte
supreme.
Bien qu'il n'estimAt pas que sa fin fit tout A fait imminente, cependant, pour 6viter les distractions, il se d6barrassa du piano dont il jouait agreablement ; il se
drtacha m6me de nombreux volumes qui emplissaient
sa bibliotheque. Ceux qui penetraient dans sa chambre
durant les derniers mois de sa vie, ne pouvaient s'emplcher d'eprouver une pinible sensation de d6solation
en voyant ces rayons vides, et devant cette bibliotheque M. Boccardi se d6tachait frcidement de tout
ce qu'il avait ici-bas le plus ch6ri, comme s'il n'avait
plus d6sormais le droit de posseder, devant par justice
restituer A d'autres cette bonne centaine de volumes.
M. Boccardi avait a peine achevW de mettre ordre a
ses affaires qu'il fut assailli de violents maux de tate;
c'etait le 21 octobre 1936 : , Je sens une douleur atroce
et si vive, me dit-il alors, jamais je D'en ai ressenti de
pareille durant toute ma vie: aujourd'hui peut-4tre la
fin... Que la volonti de Dieu soit faite ! ,
Le soir mkme, A 9 heures, il fut saisi d'une violente
paralysie et deux jours apres, son esprit, purifi6 par ces
ultimes souffrances, franchissait les spheres celestes.
Aujourd'hui, par suite de l'affectueuse intervention
du podestat de Savone, le commandeur Santino Durante,
et grace A la munificence de la municipalit6, M. Boccardi,
est enfin exhume de son modeste cercueil A meme la
terre ; il repose dans un digne tombeau, pres de Pierre
Giuria et de Pierre Sbarbaro, sous une grosse pierre
oi l'on pent lire :
Dans l'etude des astres
II vit toujours davantage la lumidre de Dieu
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En qui il vicut et s'dteigni'.
Jules FODDAI.

\Traduction Arthur FuGA.ZA].

(II Nuovo Cittadino, 25 mars 1937).

PAYS-BAS
JEAN BRANDS
PREMIER LAZARISTE HOLLANDAIS

(9 septembre 1798 -

er

juin 1857)

SJean Brands naquit a Berchem, proche Bois-le-Duc,
le 9 septembre 1798 ', premier enfant de Jean Brands

et de Wilhelmina van der Sande 31 mari6s le 25 janvier 1796. A son bapt&me, il eut pour parrain JoannesJoannis Brands et pour marraine Anna van der Sande.
Le ii fevrier i8oi ses parents lui obtinrent une petite
sceur Anthonia dont les parrains furent Nardus Kuyper
et Willem Brands ; -et enfin, le 17 aoftt 18o2, vint au
monde un petit frare Cornelius que Jean Aarts et
Gertrude Brands presenterent au bapt6me.
C'est dans la grange de la Harensche steeg 5, que

Jean a dfi tre baptise, puisque l'ancienne 6glise paroissiale, enlev6e aux catholiques en 1648, ne leur fut
restitude qu'en 18oo. C'est done en cette derniere,
1.

Neilo studio degli astri
Vide sempre piu la luce di Dio
in cui visse e si spense.
2. Les quelques d6tails sur la famille sont tir6s des anciens registres
baptismaux et matrimoniaux de Berchent, d4pos6s actuellement aux
Archives d'Eta (province du Brabant septentrional), A Bois-le-Duc.
3. Originaire de Nistelrcy, village non loin de Berchem.
4. Originaire de Schayk, proche de Berchem.
5. Du temps de l'oppression protestante, on devait se contenter de pauvres bitiments en guise d'eglise, des «Eglisks-grangcsv. -La karensche-.teec
est la ruelle conduisant au village de Harem.
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, batiment solide et bas avec un clceur beaucoup plus
leven, que Jean a dO en son temps faire sa premiere communion et suivre l'enterrement de ses pere et m&re,
peut-etre aussi de son frare et de sa sceur, car lorsque
Jean quitta pour toujours sa patrie, il est sir que nil
de ses proches parents n'ktait encore en vie.
Voloatiers nous aurions voul- le suivre durant ces
anndes de jeunesse; mais, hlas' nous n'avons pu trouver quelques donr.es ni sur cette 6poque de sa vie, ni
sur ses etudes. Nous savons seulement que le 9 dccembre
1827, il ktait recu A Paris au seminaire interne de la
Congregatioa de la Missiona; nous savons aussi comment il rencontra sa vocation.
Depuis 1817, les Lazaristes travaillent aux EtatsUnis : vaste champ de mission oi il n'y avait alors
presque pas de pretres, et oi les colons catholiques
couraient grand danger de perdre leur foi, isolds au milieu des sectes protestantes. Un de leurs missionnaires,
M. Leon de Neckere,'flamand', pretre tres vertueux
mais d'uae sante dlabre, "fut contraint, dans I'espoir
de sa guerison, de revenir pour quelque temps en Europe, au mois d'aoit 1826.
' Comme de Neckere 6tait originaire de la Belgique, pays
bien connu pour sa genprosit6 i 1'dgard des missions
etrangeres,' son iv&iqe, Mgr Rosati, lui confia une
lettre destinee aux catholiques de Belgique. Notons
ici q.u' cette 6poque Hollande et Belgique formaient
un seul pays, et dans l'esprit de cette lettre, l'expression
Be2gique catholique et ginreuse comprenait sirement le
Brabant septentrional. Voici ce que disait cette lettre :
a Joseph Rosati, par la grace de Dieu et par la faveur
1. Ne & Wevelghem, le 6 juia 18oo. 11 partit en 1827 conune etudiant
avec Mgr Dubourg, et fut ordonnf pritre en 1822, par cet eveque dans sa
nouvelle cathedrale. Etant encore etudiant au sAminaire de Sainte-Marie de
Barrens, il entra dans la Compagnie des Lazaristes. Coosacr 6veque de la
NouvelIe-OrIans Ie 24 juin r830; mort de la fiNere jaune, le 5 septembre
1833.

-

647 -

du Siege Apostolique, evcque de Tanagra et coadjuteur de la Nouvelle-Orleans, aux catholiques de Belgique:
Salut et benediction en Notre-Seigneur Jtsus-Christ.
Comme je suis oblige d'accorder A ILon de Xeckere,
C(
pretre de la Congregation de la Mission, dans les Etats
du Missouri en Amerique, la permission d'aller A son
pays natal, vu que, selon l'opinion des medecins, c'est
le seul iroyen pour lui de recouvrer la sant6, je croirais
manquer de confiance en la divine Providence si, A
cette occasion, je ne tentais pas d'implorer votre charit6 en faveur de la mission du Missouri. Plus d'une
fois, il est vrai, vous avez donn6 la preuve de votre
zeie en faveur de la Propagation de la Foi par les dons
genereux que votre bont6 a prodigu6s A l'adresse de
Mgr Dubourg et du regrett6 M. Nerinckx. Exigerais-je
trop de votre charit6 si, en ce moment le plus penible,
je ne faisais appel en faveur de la plus noble et de la
plus genereuse des entreprises qui se soit accomplie
depuis 1'erection de notre diocese, A savoir : la mission
parmi les pauvres Indiens que nous esperons aborder
l'annee prochaine.
a Vous ne connaissez que trop bien les privations
saus nombre auxquelles sont exposes journellement nos
missionnaires au nmlieu de ces d6serts, ainsi que les
difficultes inherentes A ce p6nible travail. Je n'entre donc
pas en ces. d6tails. Il me suffit de vous dire que la pieuse
generositE des catholiques europeens est le seul moven
qui nous reste pour trouver de quoi poursuivre cette
ceuvre apostolique. Vos magnifiques exemples dans le
passe me donnent de nouveau la hardiesse de m'adresser
A vous dans les circonstances pr6sentes. M'appuyant sur
vos sentiments de foi et de piete, je prie le bon Dieu
de repandre sur vous toutes sortes de b6nidictions'. »
r. Saint-Louis, Historical Review, taIte IV, page 270-o.
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Muni de cette lettre de recommandation, M. de
Neckere parcourut son pays natal, surtout les Flandres,
et non sans succes. En effet, A son retour en Amerique,
en 1829, il apportait avec lui quantit6 d'ornements
d'6glise, un orgue et meme une imprimerie. De plus
-

et ceci d6note ses grands merites -

M. de Neckere

venait d'etre ncmmW 6vvque de la Nouvelle-Orlkans.
(Bref de S. S. Pie VIII, du II aoft 1829). Enfin il
avait encore trouv6 pour la mission, 3 skminaristes
e trois Flamands n, comme on disait : Vitalis Vancloostere, originaire de Roulers, au diocese de Gand, cntre
au S6minaire Interne des Lazaristes A Paris le 6 avril
1828; Petrus Paulus Lefevere, egalement de Roulers,
et Joannes Brands, de Berchem, au Brabant septentrional; ces deux derniers avaient deja Wtt recus le
9 decembre 1827'

On comprend ais'ment que, Acette 6poque des PaysBas-Unis, avant la R6volution de 1830, Jean Brands
fut catalogu6~ Flamand a. Mais il n'en reste pas moins
originaire de Berchem, dans la Hollande actuelle.
A-t-il fait ses 6tudes en Flandre ? Nous n'avons pu
encore nous renseigner la-dessus. Mais il fut siduit par
l'id6e de mission, bien que les difficultis, certainement
entrevues apres la lettre de Mgr Rosati, ne l'aient nullement d6courag6, bien an contraire... Jean Brands
avait alors 29 ans, et il n'est pas impossible que son
retard dans ses 6tudes ne provienne des lois tracassieres
de Guillaume Ier qui, pendant un certain temps, avaient
pratiquement fermr les seminaires.
Peu avant l'arriv6e de Brands A Paris, la Congr-gation de la Mission avait recouvr6 son gouvernement r6gulier ; elle en 6tait priv6e depuis la Revolution frangaise.
Au lieu d'un vicaire g6enral, elle eut de nouveau en
z. Un mois avant cette dernisre date, le ixr novembre 1327, Mgr de
-Qu6len avait beni la nouvelle chapelle aa 95, de la rue de Sevres.
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la personne de M. de Wailly un Sup6rieur Gendral,
nomm6 exceptionnellement cette fois par le Bref du
6 janvier 1827; une Assembl6e gen6rale A cette epoque
ne pouvant y pourvoir que fort difficilement. Depuis
1817, la Congregation 6tait etablie au 95 de la rue de
Sevres, nouveau Saint-Lazare que M. Brands a donc
habit6.
La pensee des missions 6trangeres ne l'avait point
abandonn6. Aprbs six mois de siminaire interne, Jean
Brands partait avec ses deux compagnons, Vancloostere
et Lefevere. Avec eux s'embarquait igalement un quatricme Flamand, recu A Paris le 4 oztobre 1825. C'6tait
le diacre Pierre Doutreluingne', originaire de Herseaux, diocese de Gand; ce dernier dut assumer la
conduite de la bande. Doutreluingne, bien que dou6
de movens tres modestes, sera toujours connu dans
cette mission comme un pretre remarquable par sa
pi6t6 fervente. II mourut a Saint-Louis, le Io dicembre
1873.
Le 13 avril 1828, les quatre jeunes missionnaires
quitt6rent la Maison-Mere pour s'embarquer au Havre
et traverser 1'Oc6an. Une lettre de M. Doutreluingne,
dat6e de New-York, le 18 mai 1828, et adressee A
M. Etienne, procureur g6neral, donne de ce voyage une
rapide esquisse : < Nous sommes arrives ici le 17 de
ce mois avec tous nos effets, nous avons 6vit6 tous les
dangers qu'on court sur la mer, les plus grands que
nous avoas eus c'est un orage et de grosses montagnes
de glace sur les eaux; Dieu nous a preserves de ce
dangereux passage. Nous avons fait la traversee en
quatre semaines. Je crois que nous allons nous embarquer demain pour Baltymore et on espere assister a
la consecration de Mgr 1'Archeveque de cette ville qui
x. Ce nom on le trouve 6crit de diverses faons. Mais ce confrere signe,
toujours Doutrduingne. Peut-6tre, A son depart, ktait-il encore sous-diacre.
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aura lieu dimanche prochain, dapres ce que
rous a
dit 1Mgr I'evique de New-York, qui doit assister
B la
ceremonie. Xous avons eu i'honneur de diner aujourd'hui
avec lui... Nous avons encore environ 400
lieues de
chemin a faire pour arriver A notre destination'
,
Le 28 juin, 3M. de Wailly, suplrieur gOneral,
rebut de
nouveau une lettre de M. Doutreluirgne, lui anr.ongant
que pour aller de New-York au Seminaire de
SainteMarie des Barrens, il avait fallu sept semaines.
Au debut
les quatre Ficmands jouirent de la compagnie
de 4 Peres
Dominicains, missionnaires de Mgr Fenwick.
A Baltimore, ils avaient achet6 deux chevaux et
un
chariot
pour franchir 0oo lieues i travers les montagnes,
jusqu'a Williny. L, nos quatre Lazaristes prirent
le
vapeur jusqu'A Sainte-Genevieve o0 ils resterent
deux
jours, pour parcourir ensuite les 22 dernieres lieues
qui
les separaient des Barrens.

Seize rois plus tard, le 4 octobre 1829,
le mmme
M. Doutreluingne 6crivit A.M. Salhorgne, le
nouveau
Superieur general : <(
(essieurs
les novices Brands, Lefevere et Vancloostere se portent assez bien.
Monseigneur LRosati] m'a ordonni pr6tre le 26
juilet dernier, maigr6 ma grande indignit6
Un mois auparavant, le II septembre 1829,
3. de
Neckere, retourr. entre temps de son vo3age
en Enrope, ecrivait de son c6t A.M. Etienne, procureur
g6'.

P. U11 Poýt-scriAt7t
donne l'adressee de la familede JeanBrands.
SM. Simonsu Brencis nous
ous pre aussi informer
ses amis d ce t e adresse.
de I. SamonBr.A
h
isd
Berctem.

province de Braba t sept nrional, canton
de Ravenstej. -Anumeisdejuilletde
1936, nous avoes appris dex. Jean Van
den Heuvel ancien receveur municipal de Berem, que,
AP son d6part pour
la mission, Jean Brands n'avait plus de parents. Voi ponronoi cetluici
s'adresse

*.ses amis ..

i anclstere t
nentrrent pas dans la Congregation de la
Xission, Mgr Rosati, Iefeve
le 21
z831, leU
potrze. vital Vanclostere fut longtemps curdDoveWbre
de e Praiie di, Roc, rdonna
d. Pierre-Pa.il
Leeere
en 1840, accompagnait Mgr Rosati en Europe. II devint &6'ue titulaire
de
Zla, fut coadjuteur et adminicstrateur eDgoip.
Sa1c6 e22 OiUlabre de4
Mgr Lefevere mourut le 4 mars 8r69.
oi.
2.
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neral a Paris et mandait : a Nos quatre jeunes Belges
sont en bonne sant6 et se rendent utiles. On admire
le talent de 31. Brands ,.
Le Io decembre de cette meme annie -

1829 -

A

Sainte-Marie des Barrens, Jean Brands draettait ses
vceux perpetuels comme fils de Saint Vincent de Paul
et comme premier Lazariste hollandais, aprbs avoir
recu deja, le 14 mirs, la tonsure des mains de Mgr Rosati, au s6minaire de Sainte-Marie. Le 21 avril i83o,
ii ~tait ordonne pretre, 6galement par Mgr Rosati,
au mrme seminaire de Sainte-Marie des Barrens.
Mgr Rosati avait remarqu6 son aptitude pour les
etudes' ; aussi le garda-t-il comme professeur du
seminaire et du college : ces deux Instituts ktaient
juxtaposes, ce qui permettait de se rendre plus facilement compte des vraies vocations pour les diriger
easuite au s6minaire.
Jean Brands resta done pendant six ans environ au
s6minaire, jusqu'en 1836. C'est alors qu'il devint missionnaire missionnant; sa sant6 pendant ses annees
de professorat avait souffert. Plac6 aux Vieilles-MIines
(Old Mines), "'gr Rosati lui accordait le 17 novembre
1836, Ia juridiction a usque ad revocationem , pour les
missions de Merrimack, de Bourheuse et environs. Apres
dix-huit mois de service, M. Brands, le 17 mars 1838,
fut ensuite place au Cap-Girardeau,oi, de nos jours
encore, les Lazaristes ont un tablissement.
Cap-Girardeau.- Sur ses travaux au Cap-Girardeau,
nous sommes amplement renseign6s d'apres une sorte
de journal 2 , comme aussi d'apres une lettre auto-

graphe conserv.e aux Archives de la Maison-Mere.
C'6tait IA un vWritable travail de paroisse au milieu
x. M. Brands a est un trts bon sujet pour Fenseignement
Mgr Rosati, 24 avril 183o).
2. Saint-Louis Historical Review, tome IV.

(Lettre de
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des hbterodoxes qui l'importunaient souvent, mais dont
il eut aussi le bonheur d'en ramener plusieurs au giron
de 1'Eglise. II y fonda une 6cole pour les garcons et,
peu apres, une autre pcur les filles; celle-ci fut dirigee
par les Sceurs. II y batit aussi une nouvelle 6glise, entierement en briques, qui fut consacree par Mgr Rosati,
en grande solennite, en prisence d'environ 18 pretres.
C'est A cette occasion-li qu'il revit le bon M. Doutreluingne, son compagnon de voyage. Voici ce que disait
sa lettre du o2 septembre 1839 adress6e A M. Nozo,
Supirieur g6neral, et datie de Cap-Girardeau :
S... Voila dejA dix-sept mois que je suis ermploy
dans la mission du Cap-Girardeau et ses environs, od
il n'y a que 2oo Ames catholiques, dont la plupart sont
bien faibles et nOgligentes, le reste des habitants sont
des hUr6tiques, la plupart anabaptistes imbus du veritable esprit de Calvin ; d'autres qui ne pr6tendent
professer aucune religion, font gloire de leur philosophisme, de sorte que les pr6jug6s contre notre sainte
Religion soot bien forts, surtout dans notre village, d'ofvous pouvez conclure que je n'ai pas manqu6 de miseres ici, mais aussi il me faut vous avouer avec joie
que je n'ai pas manqu6 de consolation: les pr6jug6s.
diminuent, le nombre de nos v6ritables ennemis devient plus petit, et il parait que Dieu a bien voulu
jusqu'a pr6sent faire usage d'un si chitif instrument
que moi, pour rappeler quelques-uns au vrai bercail
et le nombre de ceux-ci augmente, et pour raffermir les
autres dans la pratique de la religion, il n'y en a que
trois qui n'ont pas fait leurs Paques cette ann6e-ci;
et maintenant j'espere que notre sainte religion fleuria bien davantage; jusqu'A pr6sent il n'y a eu qu'un
seul pr6tre ici, qui faisait les fonctions dans un miserable appartement, oa notre sainte religion devait
6tre exercee sans le moindre attrait. Maintenant nous
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faisons une petite communaut6, le sup6rieur m'a envoy6 MM. Cercos et Collins, qui sera ordonn6 pretre
dimanche prochain, et un pretre seculier, pour faire
1'6cole ; et nous pouvons maintenant faire les saintes
c6r6monies avec decence dans notre nouvelle eglise.
Tous les dimanches nous avons la grand'lesse et
Vepres, avec deux sermons et catcchisme, et aussi
voyons-nous chaque dimanche notre 6glise remplie de
plus en plus; j'ai 6tW charm6 d'entendre dire par le
Superieur que vous nous enverrez des tableaux; permettez-moi de vous supplier aussi pour des tableaux
du chemin de la Croix ; c'est une devotion A laquelle
les catholiques de ce pays-ci sont si bien attaches.
Vous etes dejA certainement averti que nous avons
commenc6 une 6cole pour les garcons et que nous avons
une communaute de Religieuses qui enseignent les
enfants de leur sexe, ces deux petits ktablissements
oat bien des miseres A combattre, ils oat une forte
opposition. Nos citoyens employent un precheur presbyterien pour maitre d'6cole qui jusqu'A present a
bien fait du mal A nos 6coles; je pr6vois qu'il s'en ira
bient6t, ses 6coliers commencent A devenir tres malcontents de lui. Outre la mission ofi je viens d'6crire,
j'ai encore trois autres stations dans le comt6 voisin,
o4 il y a moins de prijug6s et par consequence plus de
bien A esperer. C'est dommage que jusqu'A pr6sent je
n'ai pu.aller les visiter plus souvent; deux de ces stations sont parmi les protestants, ou pour mieux dire,
parmi du monde qui n'a point de religion. Tout ce
que j'y fais, c'est de leur expliquer nos dogmes qu'ils
ecoutent avec docilit6, quelques-uns les ont d6ji embrasses et d'autres sont sur le point de le faire ; la troisi6me est dans un petit voisinage catholique, oi les
habitants viennent de se batir une petite 6glise que j'ai
binie dimanche pass6 et d6dide A Dieu sous l'invo-

- 654cation de Saint-Franiois de Sales; ily
avait beaucoun
de monde present qui paraissent .tre
chez eu~ tris
satisfaits, et rdsolus -de venir aussi
souvent qu'il v
aura la Messe; j'oublie de di e qu'ils
etaient presque
tons protestants.
SVoici, mon Tres Honore Pre, I6tat
en abregj da
champ qui m'est donnx A cultiver.
; Graces A Dieu, j'ai entierement recouvr6
ma sant6,
qui atait bien faible pendant les trois
dernires annres
que j'6tais au seminaire, tout ce
que je crains c'est
que je me xende coupable devant D ieu de manquements
de mes devoirs ; A la maison nous
observe. s nos regles,
sans me glorifier, assez exactement,
mais qýand je
r6flichis combien ii
a A faire au dehers, combien
d'mes il y a A gagner A Dieu, j'ai tonjours peur .d'tre
en faute ).
[Suit la demande de ne pas changer
le Suprieur,
M. Timnon].
jean BRAzk•s,
,indigne] fi[rgi3] 4e] i1a] Cfongregao.ti
d-e] Ja) lt[issionl].
Le 15 juillet 184o, la petite communaut6
eut la visite honorable de Xgr Janson,
6v.que de Nancy, en
France, qui, pour des difficult6s politiques
avec LotiisPhilippe, avait d1f quitter son diocese.
Celui-ci, parcourant les Etats-Unis, arriva aussi
au Cap.Girardeau:
a Pendant le court espace de
temps qu'il a rest6 avec
nous, 6crit Brands, iil
a fait une impression salutaire
dans les coeurs de tout le monde et nous
a Mdifi6 par
son zMle vraiment apostolique, sa
grande piOt6 ·et sa
profonde humilit"'.D Mgr Janson
conf6ra encore A
quelques chr6tiens le sacrement de
confirmation. Dans
cette mnme lettre, M. Brands nous
dit qu'il a 0t6 de
I. Lettre du ier sep•tenbre•

4o • M.

ozo, supdrieurg6adj
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nouveau malade : Immn diatement apres Jle depart
de Mgr Janson], je tombais malade de la fiivre bilieuse,
et apres moi M. Collins et le F. ere Harrington avaient
leur tour, de sorte que je n'ai pas pn quitter la naison ;
je suis gu6ri mais encore faible, les deux autres sont
convalescents >.
Sainte-Geneviive. Au mois de mai 1841, quand le
seminaire interne fut transport6 des Barrens au Cap,
31. Brands fut envoy~6 a Sainte-Genevii've. II etait toujours en mauvaise sante. Avec deux confreres il v rendra
de grands services pendant trois ans, jusqu'au n:ois de
mai 1844. A I'occasion de son dcpart de Cap-Girardeau,
nous lisons la note suivante : XNotre sainte Religion
a fait beaucoup de progros, et le R. Pore Bra-ds etait
un homme trbs estimn dans la contrie. En 1840. il v
ent au Cap-Girardean, Iz4 communions pascales, , une
merveilleuse augmentation en pen d'annees ! n
Pendant les trois annres qn'il passera A Saiinte-GeneviEve, il n'aura pas moins de travail. Un des comptes
rendus annuels nous fournit le risultat suivant : Sur
une 6tendue de 144 lieues carries confie aux soins de
M. Brands et de ses deux compagnons, if y a une residence principale, Sainte-Genevieve, avec une 'glise,
une paroisse et des 6coIes ; ensuite, deux 6glises auxiliaires, e'est-A-dire celles de Sainte-Anne et de SaintVitalis; puis encore deux autres postes de Missions.
L'on comptait en tout I.6oo catholiques, I.ooo protestants, 2.000 non baptises. An cours de l'annte ]'on
avait fait 600o sermons r, 300 classes de catechisme,
administr6 153 baptemes, entendu 4.ooo confessions,
distribu6 3.000 communions de devotion et r.456 comr
munions pascales, 11 y avait eu 34 mariages, 89 enterrements et 5 conversions. Une seute chose etait regretz.

.es grands sermons devaient alors durer une heure entire.
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table - et ceci regardait M. Brands lui-mime - sa
sante ne marchait pas de pair avec son ardeur. Un changement de place pourrait-il amener par hasard une
amelioration ? M. Brands l'esplrait. Et A ce moment
meme ses suutrieurs avaient l'intention d'entreprendre
avec vigueur une nouvelle mission au Texas. En 1835,
cet Etat, dktache du Mexique, avait Wt6 annexe aux
Etats-Unis. Quelques anrz.es apr&s cet evenement,
M. Timon, Visiteur des Lazaristes, s'y rendit pour connaitre la situation. En 1840, M. Odin, confrere franýais, avec M. Brands y firent 6galement une visite;
on eut bon espoir. Rome nomma bient6t un prifet
apostolique en la personne du visiteur lazariste M. Jean
Timon et Jean-Marie Odin comme vice-prefet'.
En 1842 la prefecture devenait Vicariat et M. Odin
6veque titulaire de Claudianopolis, en etait le premier
Vicaire Apostolique.
Vu la rapide visite qu'il y avait faite en 1840, cette
mission du Texas n'6tait pas inconnue A M. Brands;
aussi demanda-t-il lui-meme A ses Superieurs la permission d'aller y travailler, esp6rant y recouvrer la
sant6. Cette permission lui fut accordee.
/ Galveston. - Avec M. Paquin, comme Superieur,
M. Brands, le 1I mai 1844, arrivait A Galveston, son
nouveau poste. Le travail n'y 6tait point commode,
et l'on ne peut assurer que la contrie 6tait propice pour
la sante. Nous poss6dons encore, datle du 23 octobre
1844, une lettre que M. Brands 6crivait de Galveston
a M. Etienne, Superieur gen~ral. Cinq mois environ

x. N6 le 25 f6vrier 18oo, 1 Armbierle, diocese de Lyon, Jean-Marie Odin
entra dans la Congregation de la Mission le 8 novemzbre 1822, 6nit ses
veux le z2 janvier 1825. II avait 4t6 ordonne pr.tre le 4 mai 1824 et fut
sacri iv6que &la Nouvelle-Orlhans le 6 mars 1842. Quand, en 1847, le Texas
fnt irig
4 en &v4ch6,Mgr Odin en devint le i0 6vque et fixa sa r6sidence
Galveston. Promu le 15 novembre z86r, archevqcue de la Nouvelle-Orleans,
it mourut a Ambierle le 26 mai 1870 et fat inhumA dans I'elise paroissiain
de son baptame.
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apres son arrivee, il y d6crivait sa propre situation et
celle de Galveston:
( J'ktais envoyv,le mois d'avril dernier(i84 4 ),au Texas
avec M. Paquin, avant fait depuis ftvrier dernier deux
dangereuses maladies, mais la grande chaleur m'avait
toujours tenu dans une si grande faiblesse que je n'6tais
pas capable de commencer le ministere et de dire la
Messe tres rarement, quand, au surcroit, notre ville
6tait visit6e de la fievre jaune, de laquelle M. Paquin
tomba victime le 13 aoCt pass6, et je manquais de
faire de meme. II est mort sans que je pusse lui donner
aucun secours spirituel, 6tant moi--mme dangereusement malade. Au mrme temps, et craignant d'etre
oblig6 de paraitre devant mon juge supreme sans avoir
6tW muni des derniers sacrements, pourtant j'y ai 6chappI
contre l'attention de tous et meme du m6decin. Je
commence A aller mieux mais je ne suis pas bien ercore,
ces trois maladies ont sapI ma constitution. j'ai 6crit
trois fois au Visiteur pour qu'il daignat me remplacer,
parce qu'on a besoin ici de missionnaires robustes, et
i toute 6preuve de fatigues et de miseres. C'est ce que
je suis loin d'etre, quoique les missions ont toujours
ft6 l'objet de mes ambitions, et elles Ie sont encore,
mais mes forces et la sant6 me marquent. ,
Dans cet 6tat, rotre missionnaire resta tout seul
pendant quelque temps. Le Visiteur qui faisait souvent montre d'une gratde estime pour sa pikti et son
zele, ne lui envoya du secours que plus tard seulement.
En attendant, M. Brands fut oblig6 de servir tout seut
la paroisse principale du Vicariat, et ce qui est curieux,
c'est que le faible M. Brands assistera, trois anr.ees
plas tard, au d&ces de son jeune collaborateur : M. Rollando, age alors de 35 ars, nouvelle victime de la fi&vre
jaune. Cette meme anrxe la terrible 6pid6mie sevissait
a Galveston ; en 3 mois pas moins de 17 victimes avaient

- 658 succombk. Aussi en 1922, A l'occasion des fetes jubilaires cdelbrant le 75e anniversaire de la cathudrale
de Galveston, une plaquette commemorative mentionne
ces trois premiers pionniers dont fait aussi partie
M. Brands, prtres-viicties de la fi&vre jaune i Yellowfever-Priests). Heroiques, nonobstant le peril menacant
de cette maladie, ces pretres continur-ent sans relcihe
leur travail parmi les ames. Dans les registres de la
cathedrale se trouvent mentionnrs plusieurs mariages
et bapt6mes administr6s par M. Brands.
L'an 1847, le Vicariat de Galveston devint diocese,
o-. travaillaient alors 13 pretres. L'on commenqa sans
retard par poser les fondements de la nouvelle cath&drale, et l'eveque, Mgr Odin, choisit alors M. Brands
comme vicaire general, confiance tris honorable pour
ce bon ouvrier.
A la construction de la. cathedrale M. Brands eut
aussi sa part. Comme vicaire g6enral et aussi comme
cure, il a dfi surveiller les travaux, bien que nulle mention en soit faite. C'est certainement avec une speciale
satisfaction, qu'il a contempl cet 6difice, car les mat6riaux de la construction 6taient venus de Belgique.
Deux ans auparavant, en 1845, Mgr Odin avait parcouru la France, en compagnie de M. Timon ; partout
il avait d6ployd un grand zdle pour sa mission. En Belgique on lui avait specialement fait cadeau de 500.00ooo
briques, transporties gratuitement 1 Galveston. Ces
briques lui rappelaient done les Pays-Bas-Unis, son
pays qu'il avait si g6nereusement quitti 20 ans auparavant : et certainement cette evocation du pays lointain lui-causa de la joie.
Le 14 mars 1847, en la premiere annie du Pontificat
de Pie IX, Mgr Odin, assists de M. Timon, Visiteur des
Lazaristes, et de M. Jean Brands, Vicaire g&neral, posait la premire pierre de la cathfdrale dont la cons6-

-

659 -

cration eut lieu le 26 novembre 1848. Dans cette cer6monie, M. Brands assistait comme diacre, et de plus
signa le proces-verbal de cette consecration.
Malgr# sa faible constitution, M. Brands demeurait
toujours le pretre zMl6 dont les desirs allaient plus loin
que les forces physiques ; A la longue, il fut oblige d'abandonner sa tache, en grande partie. Mais 6tait-ce la
veritable cause de ses malentendus avec Mgr Odi ?
L'6veque, on l'a note ailleurs, ktait certes un ardent
missionnaire, mais tres vif de caractere et s'impatientani
tres facilement lorsque ses projets ne se realisaient pas
assez vite. Parfois les Superieurs eux-mimes trouverent
Mgr Odin par trop exigeant. Aussi, vers 1851, ron estima
que M. Brands ne devait plus rester A Galveston.
I1fut alors plat a Assomption, faubourg de la Nouvelle-Orlians : les Lazaristes dirigeaient la paroisse et
tout ensemble le s6minaire dioc6sain. C'est IA que,
6puis6 bien avant son temps, M. Brands passa les dernitres annees de sa vie. Par une-lettre de M. Maller,
vice-visiteur, adressie le 22 f6vrier 1851 A I'un des
assistants du Superieur g6neral, nous apprenons en
effet que ,<Mgr Odin n'6tait pas tres content du pauvre
M. Brands qui, A Galveston, a pourtant sacrifi6 sa
santi pour le reste de sa vie ). De son c6te, en 1853,
le superieur local, M. Andrieux, donne A M. Etienne,
SupIrieur general, les d6tails suivants:
( M. Brands doit vous etre bien coniu ; c'est 1'homme
de bonne volont6. Mais s'il a rendu beaucoup de services, son age, sa sante, son grand defaut de prononciation ne lui permettent plus de nous aider que m6diocrement. L'habitude qu'il a contract6e d'agir precipitamment exerce souvent la patience des autres, et .
occasionne des plaintes et des murmures ».
Quelques mois plus tard, en janvier 1854,le visiteur,

-66oM. Penco ecrivit a Paris : 9 M. Brands, bon, vieux, vertueux, mais presque hors de combat a.
Autant qu'il lui 6tait possible, il rendait encore quelques petits services. Dans les registres baptismaux de
I'eglise Saint-Etienne de la Nouvelle-Orleans, M. Brands
est mentionni plusieurs fois conmme un pretre en foaction : une fois le 31 aoat 1851 ; 15 fois du 7 aoiCt au

2 octobre 1853 ; en outre il est cite une fois pour un
mariage, et trois fois pour un enterrement ; enfin, entre
le 23 mai et le 2 juillet i856, il a administri 6 fois le
bapt~me et bWni une fois un mariage.
Onze mois plus tard, sous la signature de M. Delcros,
recteur de 1'4glise de Jefferson-City, autre fiubourg de
la Nouvelle-Orlaans, nous lisons 1'acte du d6ces et
"
enterrement de M. Jean Brands: •
L'an mil huit cent cinquante-seg et le deux juin,
L
je soussign6 ai donnI la s6pulture ecclesiastique au
corps du R6v. Jean Brands, Pretre de la Congregation
de la Mission, decidi hier A la Maisoa de Sant6, Nouvelle-Orlaans, A l'Age de cinquante-huit ans. 11 a Wtd
enterr6 dans le to-mbzau des Soeurs de Charit6.
J.-M. DELCROS, C. m.

Le tombeau des Soeurs (il s'agit ici des Filles de la
Charit6) occupait une partie du cimetiere Saint-Louis
no 2 : il existe encore de nos jours, mais depuis, les
d6pouilles mortelles de ceux qui y reposaient ont Wt&
exhumbes et transporties A la partie no 3 du m~me
cimetiere, dans le terrain qui appartient 6galement aux
Sceurs, A 1'Esplanade AVE. Cette derniere partie, bien
d6termin6e et s6par6e du reste, est le propre lieu de
s6pulture des sceurs et occupe environ 50 pieds carrts.
Les ossements exhumes reposent au fond et A gauche:
I'on n'y trouve aucune inscription, si ce n'est pour ceux
qui y ont 6t6 deposs depuis le transfert des d6pouilles.

Au milieu de ce carr6 a Wte 6rigee la statue de saint

Vincent de Paul, dont Jean Brands fut le premier fils
venu de Hollande.
De tous ces details, patiemment amasses et recueillis
avec piet6, il ressort tres suffisamment que la figure
de ce pr6tre, dont jusqu'ici le nom 6tait A peine connu,
m&rite bien d'etre tir6e de l'oubli sous lequel il s'6tait
cach6e

nos yeux depuis 80 ans.

Pr6tre d'une haute vertu, pendant trente ans il
d6pensa et 6puisa ses forces dans la mission de 1'Am6rique du Nord: il se sacrifia complktement aux travaux apostoliques jusqu'a la derniere heure de sa vie.
Les supirieurs de Jean Brands, premier Lazariste hollandais, ont justement attest6 qu'il fut et demeura
( bon, vertueux et homme de bonne volont6 ). Quel plus
bel 6loge pouvons-nous done 16gitimement d6sirer pour
un chacun de nous ?
Nimague, mars 1937.

Corneille VERWOERD.

AFRIQUE
MADAGASCAR
LA

LIPROSERIE

DE FARAFANGANA (1)

Madagascar pourrait rdunir une ann6e de 12.000
I15.ooo
lepreux, pr6lev&s sur une population totale de 3.772-500 habitants. Depuis 1'occupation frangaise, en I895, cette maladie
est comibattue, avec pers&verance et un certain succCs, par I'isolement relatif d'un grand nombre de l1preux, ce qui tend a
diminuer la contagion du mal.
L'Administration civile et les MIissions catholiques et protestantes rivalisent pour combattre la l1pre.
I. Au suiet de la 16proserie de Farafangana, voir dans les Annales;
1902, pages 544-549; x903, pages 210o-2T, 434-444; 1904, pages 459-46 ;
1905, pages 496-501 ; x9o6, pages 77-79, 539-543; x9o, pages 247-248:

1923, pages 671-674; 1924, pages 408-413; 1927, pages 648-653 : 928.
pages 143-146; r929, pages 18o-182, 365-367; 1930, pages 818-828,
Note des Annales.

Certaines 14proseries ont I'aspect d'un h4pital oi chaque
malade a sa cellule; d'autres forment des villages dont les
cases renferment un ou plusieurs lIpreux. Celle de Farafanplusieurs
gana. qui est la plus populeuse, forme un ensemble de
villages. Etant dans le sud de l'ile et offrant descaract&ristiques
utile
toutes particulires d'organisation, je crois interessant et
de la faire connaltre.
D'aprts un Rapport publiW dans le Journal officiel de Madaa
gascar, a la date du 9 juillet 1904, M. le )DBruas estimait
Farafangana,
de
province
la
de
l1preux
des
nombre
3.00oo le
lo lece qui, pour une population de 260.ooo habitants, ferait
esticette
de
soit
en
Quoiqu'il
c
habitants.
preux pour 1o.ooo
la
mation, poursuit l'Officiel, il est cependant indeniable que
lpre s6vit 1 avec vigueur. Au reste, la rapidit6 avec laquelle
la
la l1proserie des PNres Lazaristes a et6 remrplie indique que
province est tres contamin6e. Dans une contr6e aussi peuplee,
aussi torissante, aussi riche. il fallait un mouvement puissant
d'assistance m&dicale pour les d6sh6rites du sort, membres
genants au milieu d'une collectivit6 travailleuse et vivant de
ses propres ressources. *
C'est dans ce but que, lors de son inspection dansla province,
en g901, le Gouveineur gen6ral Galliini se preoccupait de linstallation de tous les l1preux de la region en un asile unique.
M. Bbnvent, administrateur de la province, prit a coeur cette
ceuvre d'humanit6 et entra en pourparlers avec la Mission catholique.
Mgr Crouzet 6crit dans son livre Dix ans d'apostolat: a Au
mois d'octobre itjo, M. Iasne, superieur de la Mission de
Farafangana, fut charg6 de me transmettre la proposition de
crier une leproserie immense et, pour que la discussion ne
trainst pas en longueur, on rre mit sous les yeux les secours
sur lesquels j'avais ia compter de la part de la colonie. Ce fut
plut6t decourageant.
a On m'accordait une concession gratuite de 25 hectares d'un
terrain inculte, la somme de i.8oo francs une fois versee,
15 a 20 boeufs et une subvention de I fr. par jour de presence
pour chaque malade. [Actuellement, pour chaque lepreux,
I'Administration verse 5 fr. par jourl. Tous les autres frais
demeurent a la charge de la Mission. J'ai oubli6 les visites mr
dicales et les principaux remtdes qui demeurent i la charge de
la colonie.
SA moi d'accepter ou de refuser. Accepter me paraissait
humainement parlant le comble de l'imprudence; refuser 6tait
sirement, dans la circonstance, une Ilcheti. Je me prononqai
pour l'imprudence et je fis bien... I'ceuvre eilt dt6 cr6ee; elle
n'efit 6tW ni frangaise ni catholique.
a Le 26 dicembre prox, M. Lasne arrivait de Fort-Dauphin,
accompagn6 de deux jeunes filles, Mesdemoiselles Margueiite
Gettliffe et Marie Payet, qui s'6taient offertes avec une abn6gation h6rolque pour affronter les ddbuts de la 16proserie.
Je remis en m6me temps i mon missionnaire la somme de
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12.ooo fr. qui, dans ma peusee et dans la sienne, devait suflire
pour douze mois. H6las 1 l'honune propose...
aM. Lasne se mit i. l'oeuvre. D'abord, avec M. Ben6vent, il
choisit un vaste emplacement, ni trop loin ni trop pres des
centres habites. Ce terrain se trouve sur la rive droite de la
riviere Manambato qui en baigne les contours. Les manielons
Btaient tout indiquds pour les constructions; les parties basses
immergees seraient transformies en rizieres. De nombreux
ouvriers eurent vite d6broussaill6, nivel6, trace routes et sentiers.
Un village s'dleva, puis deux. En meme temps les charpentiers
les plus habiles construisaient les maisons et les d6pendances
destindes au personnel plus nombreux que nous enverrions d&s
que la Conniunaut6 nous accorderait des Filles de la Charitd.
<La l6proserie a et6 fondee et ouverte officiellement le
zo mars 1902. Un mois plus tard elle hospitalisait ddji 6o 14preux. )
Depuis ces premiers temps de l'installation, des amnliorations ont 6t6 faites avec la plus grande activitd. Le personnel a
.eu aussi bien des inqui6tudes et des soucis pour accueillir un
nombre toujours croissant de l6preux, les soigner, adoucir I'amertume de leur r6clusion en leur montrant au loin, sinon
l'esp6rance d'une complete gudrison, du moins celle d'un r6el
soulagement A leurs maux. II y aurait beaucoup h dire pour
louer, comme il le m6rite, le d6vouement des Soeurs et de leurs
coop6ratrices, d6vouement qui, ", lui seul, est une excellente
apologie de notre sainte religion. Leurs bons anges doivent en
faire le rapport, an jour le jour, dans le Livre de Vie : I'ambition
des Filles de Saint Vincent de Paul ne desire pas davantage.
Voici comment se pr6sente aujourd'hui la 16proserie : On
y accede par deux voies diffirentes. La principale est une route
venant de la ville de Farafangana et traversant la riviere, large
d'environ ioo metres, aupres du village d'Ambahibe. Pas de
pont, il faut se confier a la dextdrit6 du piroguier et a sa vigueur
pour pagayer et vaincre le courant assez fort a I'4poque des
crues de la riviere. Une autre route, au sud de Farafangana,
permet de passer la riviere sur un bac plus rassurant que la
pirogue et conduit iala l6proserie que l'on aborde ainsi du c6te est.
En venant par la premiere route, qui est la plus fr&quent6e,
on s'engage dans une avenue qui parcourt la leproserie du nord
au sud. Elle est bord6e d'arbres varies, assez rapprochds les
uns des autres, ce qui contribue a donner a 1'6tablissement un
aspect de propret6 et de gaiet6 tout particulier. A droite et h
gauche, autour des batiments, s'dtendent des parterres de
fleurs aux corolles multicolores : roses, lilas, daturas, sourires
6ph6meres de toutes nuances, tandis que de riantes capucines
s'elevent en d6me sur les haies entrelacees d'hibiscus aux p6tales
jaunes ou rouges et de mimosas aux boutons d'or.
Le coteau d'Ambatoabo est ventild perp6tuellenent par les
vents d'est ou de sud pendant la saison tempp6re, de mai i
octobre ; et par les vents de nord ou nord-est, pendant la saison
chaude qui rdgne, dans I'h6mispphre, d'octobre i mai. Parfois,
un 16ger brouillard s'dlevant de la riviere, persiste durant une
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heure ou deux apres le lever du soleil et rend le temps lourd. La
tristcsse et I'ennui s'ensuivraient sans retard, si le vent et It
soleil ne faisaicnt rapidement leur apparition.

La foret qui borne la 16proserie a I'est et au sud protege les
malades contre la fraicheur trop vive des vents qui pourrait

leur 6tre n6faste. L'organisme anemie de ces pauvres infirmes
supporte difficilement le froid. C'est dans cette for6t que les
16preux s'approvisionnent en bois de chauffage et enterrent
leurs morts, suivant la coutume des tribus de la cGte, qui est
d'enterrer en foret.
Le choix d'Ambatoabo pour Atablir la lIproserie a e6t tres
heureux et rien de mieux ne pouvait se trouver dans les environs.
Sans vouloir poftiser un paysage qui ne le serait pas naturellement, en comparant aujourd'hui ce mamelon cultiv6 et habit6
a ce qui l'entoure, il offre l'aspect d'un jardin cr6 au milieu
d'une nature sauvage : plaine de brousse, coup6e de rizieres
a l'ouest, et ocean souvent dechain6 en tempete h I'est.
Sur les marais draines on combl4s poussent a merveille des
plantations d'eucalyptus, de cocotiers, de lilas de Perse, d'orangers, de mandariniers, etc... Les parfums des fleems de ces diverses essences embaument I'atmosphere et ce n'est pas sans
une certaine admiration qu'on pdn6tre dans cet asile de la
souffrance.
A droite de l'avenue principale, djia mentionnie, se trouve
le logement des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui assurent
le service de la leproserie. C'est une grande case aux cloisons
en a falafa ), c6te de la feuille de I'arbre du voyageur, recouverte en tl6e, exhaussde d'un mntre au-dessus du sol pour 6loigner l'humidite d'un terrain fr6quernment arros6 par la pluie.
Une large veranda court sur les quatre c6tes.
Assez pres se trouve la chapelle des Sceurs. Sur la m6me ligne
s'Ilevent ensuite les d6pcndances, r6fectoire, office, grenier'i
riz, logement des demoiselles infirmieres, cases pour enfants
non contamin6s, magasins divers, etc...
La Communaut6 des Seuwrs de la 16proserie cultive avec un
zele 6gal les vertus de modestic et d'abn6gation, parmi bien
d'autres, d'aillcnrs, car il faut des Ames d'une haute spiritualit6
pour vivre longtemps dans une a ladrerie n. Le snobisme y serait
tres vite atteint d'un virus mortel. Les Soeurs , tiennent le
coup x avec un allant qui parait 6tre le propre des anges plut6t
que celui des hommes. On a dit que le chef-d'oeuvre de la cr6ation 6tait le cceur de la femme. Si la femme est doublee d'une
religieuse, que ne peut-elle pas ?
Ce fut Soeur Vollaro, d6ja aguerrie en Abvssinie et tres estim6e de Mgr Crouzet, qui vint diriger la leproserie, en 1903.
Lorsqu'elle se retira en Italie, une autre fille de ce pays, oi
toute personne cultiv6e est aussi quelque pen diplomate, vint
la remplacer : ma Sceur Maze. Si elle 6crivait ses souvenirs, elle
pourrait montrer que la diplomatie n'est pas inutile dans la
direction d'une oeuvre aux multiples rouages, conume la lIproserie : il faut amadouer les lIpreux, les m6decins, les administrateurs civils et d'autres encore. Smqur Maze a c~lebr6 ses noces
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d'argent de pr6sencte a Anmbatoabo. sans aucun rctour en u Iie-,
;
et ses administrts, Scwurs et lepreux, dcsircnt la conserv\er
leur tate ad multos annos...
Mile Marguerite Gettliffe, aprvs vinIt-cinq ans de dclvtuedes
ment total au service des lWpreux, est allee cucillir la paln.e
a bene merenti x dans le paradis. Mais sa co.:pagne, Ml i e Alarie
Pavet, est toujours l8, cAntinuant sa vie heroique dans sa simplicit6 de servante des membres soutfrants de Jesus-Christ.
Je ne serais pas 6tonn6 que, quelque jour, I'Acad6mie ne lui
dkcerne un prix de vertu : mais cc n'est pas elle qui le sollicitera et elle en serait aussi embarrassee que le fut le saint C ur°
d'Ars de sa l6gion d'honneur. Elle veut mener longuement cc
combat afin de s'abriter sous une palme plus brillante dans le
sejour des Blus.
Toujours sur la droite de I'avenue principale, cn allant vers
le sud, se trouve 1'eglise des leprcux, batie et inaugurie le
Ier avril 1923, par le regrette Pore Castan. Elle fut wralbnence
par le cyclone en 1933 et a fte restaurce et agrandie par l'intr6pide bAtisseur que fut le Pere Henriot (t 21 janvier i 93f),
I'aum6nier de la leproserie dont la maisonnette est tout proche
de celle du bon Dieu.
Encore sur la droite de la mene avenue, nais en dehors du
quartier des habitations, se trouve le cimetiere des l:tres et
des Sceurs qui ont termins leur carriere apostolique a Farafangana.
Au sommet d'un petit mamelon, un enclos de 15 metres sur
12 renferme leurs restes mortels. La repose Son Exc. Mgr Lasne,
qui a fonde et dirige la Mission de Farafangana de 1i8,7 i lot ,1
6poque oil il devint coadjuteur de AIgr Crouzet, n:ais continua
de resider h Farafangana jusqu'5 sa mort le 23 juin 1927.
A c6te de lui, reposent les RR. PP. Hiard, Coindard et }iarty.
De l'autre c6t6 de l'allIe centrale s'alignent aussi les ton bes de
quelques Soeurs. C'est dans ce cimetiere quese passa un drame
macabre en 1904.
Les tribus de !a c6te est et du sud, a peine pacifite depuis
deux ans, tenterent une insurrection qui, heureusement. causa
plus de peur que de mal et fut vite reprimne. Quelques 1Ipreux,
influences par des agitateurs, vouluxent nalmener les Sukurs.
Ne pouvant rien sur les vivantes qui etaient sous Ibone garde,
ils se rendirent au cimetiere, ouvrirent la tomb ede la scule
Soeur dejA enterree l• et en retirerent les restes qu'ils jcttrent
A la riviere. Acte de sauvagerie accompli en un moment de folie.
L'ceuvre n'en continua pas moins et l'ituluence des douces
Filles de Saint-Vincent de Paul n'a cess6 de s imposer a ces natures frustes. Elle finit presque toujours par les conquer :
la plupart des 16preux meurent apres avoir acccpt le baptime,
et ceux mime qui restent tenaces dans le paganisme deviennent plus sympathiques a mesure qu'ills h)enacient de lacharitd.
A gauche de I'avenue s'etendent les cinq villages des Idpreux, s6pards les uns des autres par une route bordee de haies
vives. Les deux principaux villages, un pour les hon'ies et
un pour les fenmnes, sent places a proxinite des biti: ents de

l'administration. Ils sont occupes par les grands infirmes, les
impotents, qui doivent etre visites A domicile.
Au centre de chacun de ces villages s'61ve une salle de pansements, fort bien amnenagee, avec clairevoie circulaire, porte
et fenctres pennettant I'aeration permanente, canalisation
assurant le drainage des liquides souill&s A l'occasion des soins
donnes aux malades.
Les trois autrcs villages renferment chacun une vingtaine
de cases donnant asile aux lepreux que la maladie a quelque

pen epargnes.
Tous ces villages ont leurs - cases correctement align6es,
distantes les unes des autres de o1metres pour diminuer les
risques d'incendie, separbes par des alltes larges qui aboutissent
a l'avenue centrale.
Afin de r6pondre aux besoins des 16preux, leurs cases sont toutes elev6es sur un modl6e uniforme ne diffirant pas des habitations des gens du pays. Is peuvent ainsi continuer leur existence d'autrefois, vivre selon leurs habitudes ancestrales. Chaque case est construire en ,fa!afa a avec v6randa sur deux facades et sur4lev4e de 50 centimetres au-dessus du sol. Les couches d'air superieur sont continuellement renouvel4es grAce a
deux portes situees sur les facades est et ouest. Les planchers
en 6corce de pandanus developpee a plat sont recouverts de
nattes et laves frequemment. L'indigene ne fait point usage de
lit qui est remplac6 par une simple natte d6roul4e sur le plancher. La t&te repose sur un oreiller dur, bourr4 de fibres de
raphia.
Rien n'est done change aux vieilles habitudes des hospitalis6s. C'est une bonne pr6caution, car il faut des m6nagements
pour les apprivoiser avec l'Europ6en et habituer A vivre c6te A
c6te les sujets des tribus de la c6te est : Antaisaka, Antaifasy,
Antaimoros et Baras.
Leurs moeurs et leurs habitudes, en contradiction avec les
rigueurs d'ordre et d'hygiene obligatoires dans une -vaste salle
d'h6pital, eussent totalement emnipch la reunion et la cohabitation dans un m6me local de gens que des querelles de bleufs,
de rizieres ou d'interfts particuliers de toutes sortes, ont rendus,
pour longtemps encore, ennemis irreconciliables.
Une maison d'isolement, en cas d'6pid6mie, et une chambre
mortuaire ont kt6 construites en dehors de ces villages.
11 ressort de cette description rapide que I'isolement des
16preux est A pen prds complet, qu'ils se suffisent a eux-memes
dans les villages et ne peuvent guere avoir de relations avec
l'extdrieur. Le danger de contagion est ainsi conjure. En gn&nral,
le Malgache partage la r6pulsion instinctive du paysan d'Europe pour l'h6pital et surtout pour l'internement definitif.
D'autre part, lui, si moqueur et mIme cruel parfois A l'6gard
d'un faible, d'un estropi6, supporte facilement la pr6sence d'un
malade contagieux atteint de syphilis, de tuberculose, de cancer ou de 16pre. On voit encore des villages oi les lpreux sont
nombreux et personne n'y prend garde. Les 16preux qui sont
internes ont 4t6 repr6es par le medecin de colonisation, en tour-
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n6e d'inspection sanitaire,et signalis ia 'autorit6 civile qui leg
appelle ou les envoie chercher par la police. Bon gr, mnal grd,
il faut suivre les gendarmes !
La famille du lepreux l'accompagne jusqu'i la liproserie,
avant de lui dire Ie , vcotina , I'adicu definitif.
Le nombre des lepreux internes vare suivant le zile des i~decins et de l'Administration civile pour les requerir. On l'a done
vu osciller entre 200ooet 400.
Porteur d'une fiche individuelle sur laquelle se trouvent son
nomn, son lieu d'origine, son etat signalItique. la date de l'examen midical, le r6sultat du diagnostic, le visa de I'Administration, le lepreux se presente i letablisscment oi il est iummidiatement admis.
II visite le village occup6 par les tIpreux de sa tribu et pout
ainsi trouver des connaissances ou des gens avec lesquels ii
lui sera plus facile de vivre. Les celibataires pcuvent vivre en
communautd de plusieurs hoinies ou de plusieurs femmes dans
la meme case. Si le mari et la femme-sont 16preux, ils vivent
ensemble. Parfois il y a des demandes de mariages entre 16preux et elles sont autoris6es si les garanties de perseverance
sont suffisantes.
Peut-6tre favorise-t-on la procr6ation d'enfants qui viendront
au monde dans des conditions particulibrerrent favorables . la
r6ceptibilit6 morbide. Mais notons que l'imnnense n-ajorite des
hunains se soucie pen de l'eugi-nisme. Et enfin, on peut discuter
sur la question a de droit * quand il s'agit de limiter 1'exparsion
naturelle de la vie.
Voici quelle est l'existence quotidienne des 1epreux valides.
A 6 on 7 heures, suivant les saisons, 1'horwme va aux champs,
cultiver sa riziere ou s'occuper de plantations diverses : manioc.
haricots, patates, cannes a sucre, pistaches. Le produit de son
travail lui revient entidrement. A son arrivee dans I 'tablissement, une parcelle de terrain lui a te pretee et il en sera le
d6tenteur tant qu'il voudra s'en occuper.
Les femmes r-stent au village, s'occupent de la propret6 des
cases on de leur basse-cour. Elles confectionnent des nattes dont
elles tapissent leurs habitations ou qu'elles vendent aux autres
hospitalises.
!a for&t
Chaque 16preux assez valide va chercher son bois
voisine et prepare lui-meme ses repas dans sa case. Le nobilier est peu compliqun : une mannite pour cuire le riz, une
autre pour cuire la viande et les legunmes, un plat, une louche en
bois, un bambou creux qui sert de cruche, etc... Les meubles
aussi sont des plus simples : une natte qui tient lieu de lit est
roulde le matin au r6veil et plac6e dans un coin de la maison;
point de table ni de chaises encombrantes, le plancher les remplace avantageusercent.
Les malades par trop invalides ne peuvent aller an bois ni
s'occuper de leur cuisine ; ils sont assistes par les soins et sous le
contr6le de la Sceur charg6e de chaque village.
Les enfants ne.restent pas inactifs. Une Sreur les r6unit en
classe et leur donne quelques elements d'instruction. Deux fois
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par semaine, Ie e1re aumonier reunit enfants et grandes personnes pour un cours de catichisme, r6unions familires et
instructives qui sont generalement tres suivies, car ces pauvres
nalades out besoin de vie commune et d'expansion.
Vers to hi.tres, on distribue aux malades valides le riz de la

journ6c

: 700 gr. par personne. Les infirmes sont servis chez

cux et bentficient de preference de quelques supplments- On
aj4;ute, une ou deux fois par semaine, une ration de haricots ou
d'autres l-gumes. Trois fois par mois, il y a une distribution de
viande. L'Administration civile alloue I50 gr. de sel par mois.
Chaque 16prcux peut &lever des volailles et meme des porcs
dans le but d'ambliorer son ordinaire. Dans l'apr-s-midi a
lieu la visite m6dicale, les pansements et les soins divers donn6s
dans la vaste case qui, dans chaque village, sert de dispensaire,
ou A domicile si les malades ne peuvent quitter leurs demeures.
Cotnme traitement spcifique, les injections intra-musculaires
d'cthers ithyliques, de chaulmoogra, donnent une amdlioration
assez sensible chez les malades dont 1'etat est encore remediable.
Pour ceux dont les membres sont dejk en decomposition, il
n'y a guere que des soins de proprete a leur donner.
Chaque hospitalis6 recoit en entrant une couverture en laine
grise qu'il utilise pour la nuit et meme durant les journ6es froides
ou pluvieuses en se drapant dedans. Les hommes recoivent
aussi une blouse et une ceinture qui sont remplac6es une fois
par an. Les femmes sont dotees d'une blouse a la coupe plus
soign6e et d'un a lamba n ou piece de toile dont les indigenes savent se draper avec l66gance. Pour l'entretien de ce modeste
vestiaire, chaque malade reooit une fois par mois, un morceau
de savon. Le linge des infirmes est blanchi par les soins de
1'Administration.
Les 16preux passent done une existence aussi agreable que
possible dans des conditions de bien-itre que la plupart n'auraient jamais eues chez eux.
Is sont d'ailleurs satisfaits et le manifestent en maintes circonstances. )ans les premiers temps, les evasions 6taient cependant assez nombreuses et motivies generalement par des
questions d'intrtr&s particuliers concernant leurs rizieres ou
leurs bceufs, ou encore a I'occasion'de funirailles de parents.
I'autre part, les hospitalises venaient de tribus soumises
depuis tres peu de temps a I'autorit6 francaise et quelques-uns
conservaient le desir de secouer le joug de la domination 6trangore et surtout de leur internement tres peu volontaire.
11 advint parfois que quelques fortes tetes surexciterent
1'esprit des camarades plus r6signis. C'est surtout dans leur
incompr6hension des soins dont ils 6taient l'objet et dans leur
d6sir de libert6 qu'il faut chercher les causes de ces manifestations d'insoumission qui d'ailleurs sont devenues de plus en
plus rares. Les anciens, qui sont hospitalises depuis

o1, 15, 20

ans et plus, comprennent la necessit6 et la grandeur de I'oeuvre
poursuivie par I'Administration francaise et la charit6 catholique.
Le divouement, disons I'affection maternelle des Seurs,
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touchent ces infortunes ct aussi, pour tout dire, la bienfaisante
influence de la religion leur aide h supporter leur ii.al avec plus
de patience. Beaucoup d'entre eux deviennent des chritiens
pleins de foi et confiants en la recompelnse celeste de leurs mdrites
acquis par la souftrance.
Beau chapitre que celui de l'influence de la grace sur 1'esprit,
le coeur et le corps minme de ces pauvres infortunes. Pour eux,
la consolation, la joie, ne sont plus des etrangeres inconnues
ils se sentent aimes, soignbs, chovys. Avant de gofiter les bienfaits de la priere et de la sainte Communion, on les voit languissants, moroses, inquiets ; leur regard terne et attrist~e I'erxprin- e
que la douleur et I'angoisse. Devenus fervents chLdtiens, ils
se montrent gais et confiants, ils recherchent un mot et un sourire du P&re AumOnier on de la Soeur infirnniire. A D ietn tout
honneur et toute gloire !
Du haut des cieux, les nombreux 6lus qui doivent leur b3ati
tude 6ternelle a leur hideuse maladie, qui les fit interner dans
cet 4tablissement religieux, du haut des cieux, ces centaines de
bienheureux protegent leurs anciens compagnons d'infortune,
leurs charitables meres adoptives, et aussi intercedent pour les
gendreux bienfaiteurs.
En somme, ces infortunes malades sentent profonddment
combien il est doux et r6confortant de s'approcher de Cclui
qui a dit : i Venez A moi vous qui ftes dans la peine et la souffrance, et je vous soulagerai.
C'est I'apologie vivante et perp6tuelle de la soutfrance salvatrice.
Ambroise ENGELVIN.
(Les Missions Catholiques, 1 er juin 1937)-

ASIE
CHINE
VICARIAT APOSTOLIQUE DE HANGCIIOW
MORT TRAGIQUE ET EDIFIANTE : NOTICE DE NOTRE
CHER CONFRERE BERNARD

\VANG (1891-1937)

Le vendredi, 2 avril [1937], A i h. i /2, apres diner,
me trouvant dans le jardin de la Residence, je vis venir
A moi un de nos pretres la tate enveloppie de linges maculks de sang. Un temps pour le reconnaitre... (Ah !
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c'est vous, monsieur Wang ! Vous avez eu un accident
d'automcbile ? --- Non, j'ai ttd nmordu par un chien

enrage, j'ai l'oreille presque completement d6chiree...
Mordu par un chien enrage ! A l'oreille ! Heureusement
M. Faucheux est lA, il a accompagn6 M. Wang et nous
raconte 1'aventure. C'Utait ce matin, vers 1o heures. Un
chien entre dans la r6sidence de Linan et se precipite
sur le chien de la maison ; celui-ci se refugie dans la
chambre de son maitre dont la porte restait ouverte.
M. Wangn'ecoutant queson courage etpensant au danger
que court Ie personnel de la r6sidence, saisit un baton
et, de toutes ses forces, court sus au chien enrage. Le
malheur veut qu'il glisse sur le pavw de ciment et tombe
lourdement A terre. La bite se precipite sur son visage,
le mord firocement... Enfin il se relkve, et poursuit
quand meme le chien qui s'enfuit.
Que faire ? Quel remdde appliquer ? rentrer a Hang-

chow est encore le parti le plus stir. Et M. Wang avecson
confrere M. Faucheux, apres un pansement sommaire
appliqu6 par les seurs du Sacr6-Cceur, prennent I'autobus pour Hangehow...
Nous d6cidons d'agir sans retard. M. Wang a encore
le temps d'arriver au train de 2 heures : il sera A Shanghai ce soir A 6 h. I /2. M. Moulis, notre procureur, est

averti par tel6phone, il vient prendre M. Wang en automobile et le fait ir.midiatement hospitaliser.
Le samedi, 3 avril, commence le traitement Pasteur.
Jusqu'au 20 avril, rien i signaler. La blessure se cicatrise, M. Wang n'eprouve aucune douleur. Dans l'apresmidi du dimanche, 18 avril, il fait une conference a tout
le personnel de l'Isolation : conference tres gofit-e, car
M. Wang parle de fagon trbs vivante et avec beaucoup
de feu. Le 19, il se promenait encore dans le pare et allait
rendre visite A ses confreres malades a I'h6pital SainteMarie. !1 s't.ait acquis djia 1'affection de tous par son
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entrain et sa gaiet6 et continuait par lettres A s'occuper
des affaires de sa Mission...
Cependant, le 23 avril, vers II heures du matin, je
recus un t6l6gramme de M. Legrand : c Bernard extr6mis6 ,.Stupeur ! que s'tait-il done pass6 ? Nous le
saurons par le journal de M1.Legrand lui-im6me qui se
trouvait providentiellement present A Shanghai en ces
jours de d6tresse.
Mardi 20 avril, M. Wang ctlKbre la messe de la Translation des Reliques de Saint Vincent (ce sera la dernire!).
II a passe une mauvaise nuit, I'oreille lui fait mal... on
pense que c'est 1'effet d'un remade nouveau qu'on lui
a applique et qu'on cesse aussitat.
21 avil. Deuxikme nuit sans scnuneil. On commence
A s'ioquidter : les Sceurs propcsent A . . Wang de mettre
sa confiance en Notre-Dame de Lourdes et lui font boire
quelques gorg6es d'eau de la Grotte. Dans I'apres-midi,
il confie A M. Legrand qu'il n'a pas demand6 A la Sainte
Vierge ,sa guerison, mais sa sanctification ). II restf
tres calme bien qu'il souffre cruellement de la t&te, .
I'endroit blesse et jusque vers 1'6 paule.
22 avril. Dans la matinde, les souffrances augmentent ;
le terrible mal, la rage, se confirme de plus en plus,
et c'est encore 31. Wang qui s'en rend le mieux compte :
il demande a se confesser, mais toujours tranquille et
souriant, il entretient de Icngues ccnversations.
Le soir vers 7 heures, il fait appeler M. Legrand. II
a refllchi et mnditA durant I'apres-midi et veut mettre
ordre A toutes ses affaires. - 'i Eh bien, M. Wang,
comment vous sentez-vous ? n. Ses deux mains saisissent la main de son directeur, et les veu:: dans les yeux:
u Vous savez, je vais partir ! - A!lons. allons ! si vous
ktiez en danger, on vous le dirait bitn !- Si ! si! depuis hier, je sens bien que c'est cela... C'est la rage qui
a commencd. - N'avez crainte, si nous en sommes cer-
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tains, nous vous le dirons franchement ! - Oh ! je n'ai
pas peur ! ,. Alors, avec la plus grande lucidit6, il parle
tie ses affaires temporelles. Tout est d6ja bien rang6
dans son esprit: premierement... deuxiemement...
trcisikmement...
, Maintenant, je me suis bien confess6 ce matin,
mais je voudrais faire encore une confession generale.,
Apres la confession, M. Legrand va s'6loigner : ( Allons,
sovez tranquille, M. Wang, vous avez fait un bon repas
ce soir; une tasse de lait, des biscuits que vous avez
vous-m6me demand6s, c'est bon signe - Ah ! les chiens
enrag6s ont aussi bon app6tit ! - Non, quand la rage
est d&claree, on ne peut plus rien avaler. - Justement,
c'est si p6nible d'avaler... la gorge me fait si meal !...
Plus aucune illusion !
23 avril. Cette nuit. il avait soif, il a voulu boire un
peu d'eau, mais la gorge est serr6e, 1'eau ne passe plus.
Au matin, il demande au pritre qui distribue la Communion de la lui donner en viatique. La sceur entre dans
la chambre apres quelques minutes d'action de graces :
a Eh bien, mon bon pire Wang, cela ne va pas ? »
Ses yeux se klvent : ' C'est le Ciel, ma sceur ! - Je voudrais bien 6tre A votre place, vous voila si bien prepare !
- Ah ! ma sceur, et mes pich6s !... , La sceur le rassure,
lui parle de son sacerdoce, des merites qu'il a accumul6s
au service de Dieu, pour sauver les ames... II est bien
,tranquille... il demande les derniers Sacrements.
A 7 h. I /4, M. Legrand reparait. , Je souffre beaucoup ! - Ofi done ? - Partout !... vous allez me donner
une derniere absolution, puis l'Extreme-Onction, et
enfin l'indulgence pl6niere, tout de suite ! ». Les prieres
termin6es, M. Legrand se prepare a enlever l'Ntole,
M. Wang le retient d'une main ferme : R
R6novation
des.Voeux !... dites la formule, je m'y unirai en disant
A Jesus : oui, oui, c'est ma volont6 ! ,. Mais M. Legrand
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en pareil moment ! M. Wang y pense : cLa formule, IA,
dans mon br6viaire n et il prend lui-meme le livre,
trouve la formule, la tend A son Directeur. A la fin, il
repond A vcix trrs haute, a Amen ! ,.
Encore quelques ditails oublius sur des affaires temporelles, puis, comme pour une confidence: a je vous
demande pardon ! MI. Legrand se r:crie : , Si, si !
quand vous reviendrez A Hangchow, denandez pardon
pour moi aux confreres, A tous ! Pardon pour les peines
que j'ai pu causer, pour les scandales que j'ai donnrs ! »
... Enfin, de ses deux mains retenant le bras de son Directeur et le regardant fixement : cJe suis content!
Je suis content ! ). Au moment ou il va franchir le seuil,
encore une fois: t Reviendrez-vous me voir ? je suis
content ! ,.11 veut A tout prix que M. Legrand emporte
cette impression, sans doute la deriere : cette mort
atroce il 1'accepte, il est content !
Cette acceptation n'allait pas sans lutte, c'etait un
effort continu, une tension inouie de la volont6 pour
resister A la maladie et ne pas se laisser aller aux crises :
il se prit A dire aux infinniers : v Je suis pritre, je ne
l'oublie pas. Ah ! si je n'ktais pas pretre, il y a longtemps
que je me serais jete sur vous !... priez, priez pour moi,
que je ne donne pas de scandale ! ,On lui fit quelques
piqfires somnif&res, mais on n'eut pas A le lier comme
tant d'autres. Vers ii heures, il demandait aux infirmiers de prier pour lui la Sainte Vierge et saint Joseph
patron de la bonne mort. 11 les exhorta A1'ob6issance...
clui-meme 6tait IApar ob6issance, et il voulait continuer
a obeir ainsi jusqu'ala mort. ,
Dans 1'apris-midi, M. le Visiteur vint le voir. M. Wang
paraissait assoupi et demi-conscient; mais quand
M. le Visiteur lui dit qu'il allait lui donner la benediction de saint Vincent, il r6pondit en esprit ! ,La Soeur
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approcha un linge de ses yeux pour les essuyer: a ce
contact, il poussa un cri : mal !... et un moment
aprbs joignant les mains :

(,J'ai

peur! 1.

Puis ce fut le silence. Dans une sorted'assoupissement
ses livres murmuraient, et souvent l'on entendit, dans
son souffle, passer distinctement le nom de Jesus.
II mourut le matin du 24 avril A3 h. 3/4. Si le dernier
mot de la saintet6 est 1'acceptation totale, absolue, de
la Volont6 divine, comme Jesus au jardin des Olives,
comme Marie au jour de 1'Annonciation et au pied de la
Croix, nous pouvons dire que les trois derniers jours de
M. Wang furent ceux d'un saint, et sa mort fut de tout
point celle d'un saint. Saisi en pleine vie, en pleine
activit6 apostolique par cet accident inopin6, puis, au
moment oel il 6tait d6jA presque sir de la guirison, par
les sympt6mes de l'affreux mal, il accepte, il est content
tout est bien en rtgle, il s'en va an ciel. g Ah! surtout,
qu'on ne croie pas qu'il a quelque peine, non, il est,
content! aSa seule preoccupation est de mourir calme
de ne rien laisser voir de cette lutte inthrieure, atroce,
de la volont contre le poison... et it reussit. Le mal
'a terrassk,mais lui l'a vaincu quandmeme,et ilemporte
dans un monde meilleur cette paix 6ternelle qu'il a
conquise an prix de si terribles efforts.
Puisqu'on dit g telle vie, telle mort ), nous devons,

semble-t-il, trouver dans la vie de M. Bernard Wang
les oeuvres qui ont m&rite une telle grace.
M. Bernard Wang naquit le 12 mai 1891 dans le village de Mapong, c61ebre dans les annales de 1'Eglise du
Tch6kiang. Ce village, en effet, est compose de families
d'anciens chr6tiens descendus du Kiangsi et dont la
foi remonte, disent-ils, A plusieurs sikcles. Le p6re de
M. Wang 6tait un de ces chretiens de vieille roche, et
m6decin r6put(. II mourut combie de jours et v6enir
de tous. M. Bernard Wang, suivant les traces de son
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frWre ain6 Joseph, entra au petit seminaire. Le 19 aofit
1912 avant achevi
ses etudes seccodaires il se dirigea
vers notre maison de formation de Kiashing. II y prononga les saints voeux en 1914 et y recut I'ordination
sacerdotale des mains de Son Exc. Mgr Favean, le 26
octobre 1919.
II fut appliqu6 aussit6t au Ministere comme missionnaire missionnant. Je I'eus comme collaborateur A
Hangchow, d'octobre 1921 A octobre 1926. Je ne lui vis
jamais refuser un travail ou une mission difficile. II
6tait surtout attir6 vers les enfants, les humbles et les
simples : il aimait A partager la vie frugale et dure des
paysans, son attention se portait surtout sur I'instruction, 1'6ducation et la vie chrttienne. I1voulait avant
tout des fideles srieux et conscients de leur foi et de
lers devoirs.
En 1926, il fut transf4r6 dans une Mission assez dure
et ingrate, et se trouvant au carrefour des routes parcourues par les armies en R6volution. II eut de grosses
difficuitis, fut en danger de mort, dut se cacher et changer fr6quemment d'asile, et finalement se r6fugier A
Hangchow. Il fut ensuite A deux reprises directeur
de la belle et vaste chrktient6 de Kiangshan A 1'extr6mite Ouest du Vicariat.
I1avait, depuis octobre 1936, sous sa direction immediate les chr6tiens de 4 sous-pr6fectures; il habitait
Linan, A 50 km. de Hangchow et pouvait ainsi, presque
chaque mois, au jour de la retraite, se retremper dans
la iie de CommunautL. II 6tait rest6 conme dans ses
premieres ann6es de sacerdoce d6tach6 de tout, mortifi6,
ne craignant pas la peine et ne voyant que le bien spirituel de ses ouailles...
Eh bien non! humainement parlant, je ne trouve
dans cette vie, rien d'6clatant, rien qui fit pr6voir la
fin d'un predestin6, Dieu l'y a trouve cependant: son
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regard omniscient a d6cel6 la solide trame d'h .roisme
qui soutenait la terne apparence des devoirs quotidiens. C'est ce qui consolera d'autres missionnaires.
Pour meriter une telle mort, il suffit d'etre fidele A l'Appel, de mettre toute sa conscience dans les plus simples
et rudes taches, et de faire, comme notre divin Maitre,
, sa nourriture de la Volont6 divine.
Qui ne dirait, des lors, que les 3 derniers jours de
M. Bernard Wang ont kt6 le resum6 de toute sa vie et
qu'il a m6rit6, A ce moment, pour ses confreres et les
ames qui lui 6taient chores, plus que pendant un long
minist&re. C:est la consolation qu'il nous laisse au milieu du deuil indicible, caus6 par la privation d'un ouvrier si courageux,arriv6 A la maturit6 et sur laprudence
et la fidelit6 duquel on pouvait se reposer en toute
confiance. Que Dieu qui nous I'a ravi en suscite d'autres
aussi saints que lui pour le remplacer !
Jean-Joseph Georges DEYMIER. C. M.
Vicaire apostolique de Hangchow.

MALAISIE
MANILLE
AUTOUR

DU CONGReS EUCHARISTIQUE
INTERNATIONAL (1937)

LETTRE DE MGR ANDRt DEFEBVRE,
VICAIRE APOSTOLIQUE DE NINGPO A SES MISSIONNAIRES

Bien chers amis,
a Au pays des Baguios,, ainsi 6tait intitul6 le r6cit du
voyage a Manille fait par Mgr Reynaud et publi6 dans
le Petit Messager de Ningpo en 1913 et 1914. 11 avait en
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raison de lui donner ce titre, car les < txphons ,, qui pour

nous viennent souvent des Philipphies, l'avaient gn(,
a1'aller et au retour. Conune les premiers mois de l'annie
ne sont pas classts parmi les plus fertiles en typhons,
vous ne serez pas dtonn6 que j'aie choisi un autre titre
pour vous raconter le voyage que j'ai eu le bonheur de
faire A l'occasion du 33e Congres Eucharistique International.
Le Tjisadane,c'est le nom du bateau de la ( Compagnie
hollandaiseJava-China-Japana qui nous prit a Shanghai
pour nous conduire A Manille, via Amoy et Hongkong.
II faut prononcer Tsisada ; ce mot , Tji , signifie riviere
en langue malaise, et la Compagnie a donn6 a ses nombreux bateaux le nom des rivieres de File de Java. Ce
fut le ( Tjikembang qui nous ramena de Manille.
Le Tjisadane,bonnavire de 7 A8.000 tonnes, est jeune
d'age, a de l'allure, marche bien et nous menera a Amoy
en 44 heures; il faut dire que nous avions bon vent
arriere.
Un de mes premiers soins, aussit6t a bord, fut de voir
comment nous pourrions organiser l'ordre des messes
pendant la trvers&e. Avec le P. Lennon, S. J. et le secretaire de l'Apostolat de la Priere de Shanghai,j'allai voir
le commandant. Celui-ci, plein d'amabilit6, nous donna
toute libert6 quant au temps et aux lieux; celui du
Tjikem.bang fit la meme chose au retour.
Et c'6tait n6cessaire, vous allez le voir. Que je vous
presente tout de suite l'aimable compagnie avec qui j'eus
le plaisir de faire ce voyage. Au d6part de Shanghai,
nous 6tions un 6veque et douze pretres ; a Amoy, trois
Dominicains espagnols vinrent nous rejoindre, et en quittant Hongkong nous 6tions 42 A celebrer la messe dont
deux 6viques et un pr6fet apostolique. Au retour
jusqu'a Hor'gkong, nous ffumes 29 pretres; jusqu'A
Amoy 14, et en arrivant a Shanghai encore ii. Parmi

ces pretres la diversit6 etait parfaite quant a la nationalit6 et aux Ordrcs religieux ; nous alliors vraiment a
un Congr6e international : Chinois, An'iricains, Polonais,
Alemands, E.pagaols, Italiens, Hollandais, Frangais
appartenaient au Clerg, suculier, aux Ordres et Congr6gations des J6suites, Dominicains, Franciscains, Missions
ktrangeres de Paris, de Milan, Saltsiens, PWres du Verbe
Divin, Lazaristes et j'en oublie peut-6tre ! De Ia Chine,
nombreuses 6taient les provinces reprtsenties au depart
de Hongkong : Tch6kiang, Kiangsou. Chaatong, Hopei,
Houpai, Soeivuan en Mongolie, Seutchuan, Foukien,
Kouangtong, Kouangsi, Koueitcheou. Java nous rejoignit a Hoigkong avec le Vicaire apoýtolique de Batavia
et un groupe de Jcsuites et Franciscains, tous Hollandais.
II fallait donc penser aux messes. Nous n'efmnes pas
a nous occaupr des Javanais qui, pour la plupart, 6taient
en premiere classe oA ils avaient installU un veritable
autel. Au depart de Shanghai, de Hongkong et de
Manille, nous etmes entre nous une reunio n pour faire
l'inventaire de tout le materiel necessaire pour la
celebration de la messe : pierres d'autel, linge, hosties,
cierges et vin. io caisses de mission permirent ainsi au
moment of nous 6tions le plus nombreux de n'avoir qua
trois tours de messes et quelques messes a 7 heures pour
les fiddles qui d6siraient ne pas se lever trop t6t.
I Voila pour ce qui regardait les ecclksiastiques. Les
fiddles augmenterent avec les escales comme les pretres.
Au depart 5 FiUes de la Charit6, quelques families portugaises, des Chinois de Shanghai et un de Ningpo, un
groupe tres sympathique de Io 6tudiants de 1'Universit6
satholique de P6kin avec le jeune recteur, le P. Rah,
mann, et trois autres professeurs dont deux pritres,
constituaient le pelerinage. A Amoy, les Dominicains
espagnols nous aienerent une trentaine de chr4tiens
de Formose; et a Hongkong avec le groupe de Java,
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monterent des boys-scouts, quelques Chinoises, des
6trangers et un s4minariste canadien. Des lors tous les
passagers 6taient catholiques et nous constituions, sans
I'avoir trop pr6vu, un vrai bateau de pelerinage.
La vie a bord fut celle que vous connaissez avec cette
caracteristique que nous formions une grande famille,
unie par les memes idWes de foi et de piet6. Le matin,
beaucoup de communions aux messes cel6brees de-ci
de-lA. Puis, dans la journme, de l'entrain, au moins sur
le Tjisadane qui avait un pont convenable. On pouvait peut-etre trouver bruyant le groupe des 6tudiants
de PWkin, bruyants oui ! mais ils mettaient de la vie et de
la bonne I et puis, c'etait la jeunesse estudiantine;
nous avons fait un peu partie de cette gent-IA, nous savons qu'elle a besoin de d6tente. D'autre part, n'est-ce
pas Pierre Termier qui disait, lui, le savant toujours
jeune : Kque la jeunesse des vivants, la jeunesse de la
Terre, la jeunesse du Monde, sont des reflets, de pauvres
et fugitifs reflets tout de m&me, de l'immarcescible
jeunesse de Dieu. o
Un point noir! Devinez lequel ? Mgr Reynaud raconte que de Hongkong A Manille, sur le Taming, la
nourriture n'6tait guere varide. La n6tre au commencement manquait et de variet6 et d'abondance ! Sur nos
reclamations, on finit par nous donner du fromage,
pensez done, c'6tait dans le ton, sur un bateau hollandais ! Nous eimes done un jour, mais au petit dejeuner
seulement, de cet aliment champetre juste de quoi pouvoir dire qu'il y en avait. Nous dtions 7 A notre table
et on nous donna 4 tranches de fromage qui faisaient
honneur au decoupeur : elles valaient des cartes a jouer.
Avant Manille, on arriva A 8 tranches, peut-etre que si
le voyage avait continu6 jusqu'A Java nous aurions fini
par avoir les 32 cartes. Cette question si importante de
la nourriture a bord fut un vrai point noir, cer ceux qui
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mangeaient A la chinoise 6taient encore moins bien partags : riz tris dur et seulement trois petits plats pour
le faire passer. Vous utes assez vieux chinois pour savoir
que c'ttait insuffisant. Au retour heureusement il y eut
pour tous amtlioration sensible.
Amoy. Partis le jeudi 28 janvier A Ii heures du matin
de Shanghai, le samedi suivant vers 8 heures du matin
nous etions dans la rade d'Amoy, en avance sur l'horaire
annonc6. D'ailleurs cette avance eut lieu dans tous les
ports, A I'aller et au retour. Cette baie d'Amoy, au
dire de Jurien de la Gravi-re, est un des plus magnifiques
mouillages que I'on puisse voir. Elle nous plut en
effet beaucoup, par cette matinee delicieuse. Mais avant
de jouir de l'escale, il fallut attendre le medecin. et la
visite fut severe; car Shanghai la petite vCrole tournait
A l'6pidemie. Les certificats de vaccination furent tous
examints par le midecin du port ; ils devaient Ctre personnels, et tel voyageur qui en avait un pour lui et sa
femme fut menacb de se voir interdire la descente A Manille. II eut beau protester que, vaccinds quelques jours
auparavant, ils portaient tous deux le meilleur t6moignage possible, celui des croftes toutes fraiches, le medecin resta sur ses positions, et signala le fait dans son rap-

port. Etait-ce de sa part exces de zMle ou exhibition
d'autorit6 ? Le fait est que ni a Hongkong, ni A Manille
notre compagnon de voyage ne fut inqui6t6.
En descendant a terre, j'eus le temps de saluer dans

leur barque Mgr Prat d'Amoy et Mgr Labrador de Founing, ils allaient aussi A Manille, mais par un bateau
direct. Promenade delicieuse par un temps trcs printanier dans l'ile de Koidangzu qui est une concession internationale. Les Soeurs allerent visiter la femme du
Consul de France, Mme Roy, ningponaise de naissance
et ancienne 6lve des Filles de la Charit6. Nous la retrouvimes A Manille avec ses deux filles, nees Legendre.
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Au retour, M. et M 1m e Roy vinrent me chercher pour dejeuner chez cux. Le temps de l'escale etait trop court
malheureuscment ; je fus cependant au Consulat ofC
M. Roy voulait montrer quelques vues cinimatographiques qu'il avait prises lui-meme. Son appareil Kodak
me fit bien envie : bon marchU relativement, pratique
et commode. Que M. Pech serait content avec cette
machine-la. Mais les 700 dollars environ qu'il faudrait
pour avoir, et d'occasion encore, I'appareil de prise et
de projection ne se trouvent pas dans notre bourse.
Le palais episcopal s'l6&ve aussi I Koulangzu, et la
chapelle de l'.veque sert de paroisse pour les fid&ks de
I'ile, la vraie cathldrale ftant bitie dans la ville d'Aioy,
de l'autre c6t6 de la rade.
Hongkong. Avant le d6jeuner nous disions au revoir
pour 15 jours A ce port qui coupe le voyage. L'apres-midi
fut douce et l'animation monta sur le pont oi dejA les
toilettes de printemps et meme d'6tt commencaient a
paraitre. Oui ! mais pendant ce temps une d6pression
passait sur Hongkong, et quand le lendemain, a 8 heures,
nous arrivames dans ce port, nous ehunes I'nipression
qu'un typhon nous menacait de pros.
Ce jour-la, dimanche, la messe Abord fut un peu plus
solennelle. Dans notre reunion en quittant Shanghai
il en avait 6t6 question et j'avais parl6 d'une prddication A faire. Tout le monde avait ete de cet avis, mais
en quelle langue precher ? anglais, francais, chinois ?
L'anglais aurait 6ti compris de tous les 6trangers et
de quelques Chinois, le francais avait les ninmes chances,
disait-on, et il fut adopt6.
cTres bien, dis-je, volontiers je dirai quelques mots,
mais est-ce que les dames portugaises comprennent
suffisamment le frangais ?
- Mais oui, r6pondit le secritaire de l'Apostolat de la
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Priere, en tout cas, elles doivent le savoir car elles 1'ont
appris chez les Soeurs.
- C'est parfait, mais il serait peut-etre bop que vous
le leur demandiez avant dimanche. Et puis il faudrait
encore une petite instruction en chinois. Qui veut bien
s'en charger ?
LA ce fut autre chose ! En chinois 6ui, mais quel chinois ? mandarin, dialecte de Shanghai ? chacun se r&cusa avec raison. Enfin, je priai le P. Zi, S. J. de vouloir
bien s'en charger, ce qu'il accepta de bonne grace,
c'est d'ailieurs un orateur tres estim6.
Je c61lbrai la messe A 7 h. I /4,
1 messe de paroisse ,,,
et apres l'6vangile je dis quelques mots A la nombreuse
assistance; mais nous arrivions A l'entr6e du port de
Hongkong,et pour ne goner personne on omit la predication en chinois.
Vers 8 heures nous jetions 1'ancre au fond du port,
A la station de quarantaine, pour attendre patiemment
la fin des longues visites du m6decin et de la police, si
bien qu'A II heures seulement j'arrivais A la Procure
des Missions Etrang&res de Paris. Un taxi me conduisit
aussit6t ANazareth chez Mgr Deswazieres oil je retrouvai
une autre famille. Vous connaissez Son Excellence et
vous savez les liens de vieille affection qui nous tiennent
tous les deux depuis notre enfance, inutile done que
j'insiste sur la cordiale reception qui me fut faite, j'6tais
vraiment chez moi.
L'apris-midi se passa en visites, chez Mgr Valtorta,
le Vicaire apostolique, A la Procure des Missions Etrang&res, chez les Sceurs de Saint-Paul de Chartres qui ont
a Hongkong un magnifique 6tablissement, comportant
orphelinat, 6coles de tout genre et hopital, enfin chez
M. Leurquin, Consul de France, que je n'eus pas la
chance de trouver chez lui.
En passant, laissez-moi vous raconter deux histoires,
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qui auraient pu aussi bien arriver A Shanghai et ailleurs,
et qui montrent bien que le monde est le m6me partout.
Avant de prendre la voiture pour descendre de Nazareth, nous voyons arriver Mgr Albouy, Vicaire Apostolique de Nanning, qui tout 6mu nous demande si nous
n'avons pas vu sortir de Bethanie une femme portant
sur son dos un enfant dans un chile rouge et ayant A
la main un chapeau fendu. ( Non! mais pourquoi ?
- Elle m'a vol6 mon chapeau. Tandis que je causais
avec un missionnaire malade je l'ai vue r6der et puis...
mon chapeau n'6tait plus A la patere oi je l'aVais d6pos6.
- Rien apereu, mon pauvre ; A Hongkong vous en trouverez un autre. - C'est que difficilement on en trouve un
qui aille A ma tote... u Le plus sage 6tait de partir... la
voiture roula quelques minutes et tout A coup, au detour de la route, un chile rouge se profila. o VoilA la
femme, dit Monseigneur, stop ,. On roula encore un peu,
on d6passa la femme qui eut un recul en nous apercevant et se d6nonca ainsi. Mais la route tournait et
quand Monseigneur arriva aupres de la personne pour
lui dire : <(Rends-moi mon chapeau ), celle-ci de l'air le
plus innocent lui r6pondit : ( Comment voulez-vous que
j'aie votre chapeau. - Tres bien, nous irons ensemble A
la police et tu sais ce qui t'attend. Allons, dis-moi ou est
mon chapeau. > Enfin la voleuse le conduisit sur le bord
de la route, ou au pied de la colline, dans une petite rigole,
elle montra le couvre-chef en question qu'elle avait eu
le temps d'y jeter pendant que la voiture tournait le
coin du rocher... Le plus beau c'est que des promeneurs
qui avaient arsist6 A la scene dirent A Monseigneur:
a Pourquoi la manaciez-vous de la police, elle avait peutetre trouv6 ce chapeau n....
L'autre histoire se passa A Manille. J'avais A ma disposition, comme les autres eveques, une automobile
complaisamment pret~e par un commerant, jusqu'A
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la fin du Congres. Tout alla bien au debut, chauffeur
adroit, aimable, fidcle aux rendez-vous donnes, parfait
quoi. Le samedi dans la soirie, au milieu d'une course,
il dit au confr6re qui m'accompagnait : (c
J'aurais besoin
de gazoline et d'huile. - Tres bien, dit M. E. ,Et 1'on
fit le plein d'essence pour o1pesos (5 dollars am6ricains)
et I'on acheta un bidon de mobiloil. Encore 4 ou 5 kilometres de route dans la soiree et la nuit, et puis je donnai
rendez-vous pour le lendemain A 9 heures. Le lendemain
j'attendis en vain, pas de voiture, nile lundi. Vous jugerez comme moi que si le charitable propri6taire de
l'automobile avait eu besoin de sa voiture, ou si le chauffeur avait e6tmalade, un mot serait venu m'en avertir
comme 1'avait fait 1'aimable carte qui mettait le vehicule
a ma disposition. Peut-on penser que le chauffeur profita
de la gazoline et du dimanche pour rendre service A
des c amis , ? Ce n'est sfirement pas un jugement temeraire.
Manille. Le ier fevrier, avant le depart nous efimes
une bonne heure pour admirer le panorama de la ville
de Victoria, unique au monde, comme vous le savez.
Enfin, les hilices se mirent Anous secouer et vers I1heures nous 6tions en route. 45 heures de travers6e, elle fut
dure et beaucoup payerent leur tribut Ala mer. Certaines
passag&res meme ne parurent sur le pont que le matin
de l'arriv6e A Manille.
Notre monde avait augment6 et notre bateau etait
devenu vraiment catholique et international. Toutes les
langues se faisaient entendre, mais 4 dominaient : francais, anglais, chinois, latin, celle-ci nous aidait a parler
avec les pr&tres des provinces lointaines de Chine et ces
conversations mrlangdes 6taient plut6t amusantes.
Au sujet de langues, je fis une constatation qui me
surprit. Les Portugais parlaient surtout anglais entre
eux et j'en demandai la raison A un de ces Messieurs.
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a Oui, me dit-il, c'est la tendance moderne, nous d6laissons notre langue inalheureusenient, parce que nous
n'avons pas d'6cole portugaise A Si-.rgi:ai ; nos enfants
apprennent surtout l'anglais, c'est ia lar.gue qui assure
l'avenir au point de vue commerce . Le lendemain,
il ajouta cette remarque : ( Voyez, Monseigneur, je vier s
de parler en portugais A ma fille et elle me repond en
anglais. , J'avais vu plus fort. Voyageant un jour de
Ningpo A Shanghai avec un Portugais, je remarquais
qu'il parlait anglais i son jeune fils et il m'avoua que
l'enfant ne savait pas le portugais, parce que c'etait inutile.
Pendant ces deux iours de traversee, malgr6 la grosse
mer, j'eus le loisir d'une longue conversation avec Mgr
Willekens, Vicaire Apostolique de Batavia. Les problmes missionnaires sont a l'ordre du jour la-bas aussi,
les controverses y ont leur repercussion 6galement, et ce
n'est pas pour le plus grand bien des missionnaires.
Monseigneur me racontait qu'avant sa nomination il
eut l'occasion de dire un mot dans une conf6rence missiologique ou certains groupes d'ouvriers 6vangeliques
avaient &tepris A partie. II avait un argument de premier ordre et il ne manqua pas de le servir. ( On discute
les m6thodes et on fait des categories, dit-il, on est arriv6
scientifiquement A 6tablir que telle nation ou tel ordre
religieux sont moins aptes A 1'6vangelisation que tel
ou tel autre. Voici un fait au sujet duquel je serais content d'avoir l'avis du bureau. Dans les Indes NMerlandaises, nous avons 6t6, jesuites hollandais, les seuls A
travailler depuis 1842 jusqu'en 1905. Done une seule
nationalit6. un seul ordre religieux et meme une seule
province, celle de Hollande, d'oi meme formation, meme
mentalit6. Comment se fait-il qu'il fallut attendre jusqu'en 1903 pour voir A Java le premier indigene confirm6,
tandis que dans 1'ile de Flores, toute voisine, les missions
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se developpaient au point que la noitie de la population 4tait deji catholique ?i Et Monseigneur ajoutait
que cette ile est actuellement presque toute convertie.
La ryponse nous la conraissons ; en delors des mithodes,

ii y a aussi le fond a considerer, il n'est pas le meme partout, mais c'est bien lui le plus important, apres la grace
divine.
Enfin, le mercredi 3 ftvrier,de grand matin. on se mit
a longer les c6tes philippines, et vers 8 heures Manille
s'estompa sous un beau ciel pour devenir tout A fait
distincte, tandis qu'un avion venait nous souhaiter la
bienvenue, en tournant plusieurs fois autour de nous.
Manille, le but de notre pelerinage ! Deja on apercevait sur la droite le d6me elev6, construit sur la Luneta
pour abriter l'autel des cer6monies. Des cris r6p*tes
saluerent cette apparition : Manila, Manila ! C'6taient
les etudiants de l'Universite de P6kin qui, comme les
crois6s devant Jerusalem, manifestaient leur joie et leur
enthousiasme. Nous fiumes bient6t ". quai, au Pier no 3,
et au milieu de la foule je reconnus bien vite notre confrere, M. Smet, ancien missionnaire de Chine, maintenant cure i Soerabaia, dans 1'ile de Java. La descente
fut rapide, on 6tait heureux. L'auto me fit passer par la
Luneta et bientot j'ttais chez les confreres Espagnols,
recu avec les plus grandes marques d'affection fraternelle par M. Tejada, visiteur de la Province des Philippines. J'avais hate d'aller adorer le Saint-Sacrement
dans 1'eglise Saint-Vincent, consacree en 1913, par Ygr
Reynaud. C'est un beau monument, surmontW d'une
coupole et de deux tours. L'intirieur est bien orne, avec
gofit, tres clair grace aux nombreuses fenItres; 1'autel
n'est pas en marbre, comme le note Monseigneur, mais
en bois du pays, le < macanoy » aussi dur que le fer.
Peut-etre a-t-il et 6rig6 apres la consecration.
J'avais lu dans les notes parues a I'cccasion du Con-
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gres que l'tglise des Lazaristes est celle ouf les grandes
families de Manille veulent toutes cel6brer leurs mariages;
j'interrogeai M. le Visiteur A ce sujet. a Oui, me dit-il,
on l'aime A cause de sa lumiere et de son orgue qui vient
de France. Dans ce pays tres oriental, les mariages se
font avec une pompe inouie. Imaginez-vous que quelques
jours avant la date fix6e, tous les invites A la noce,
fiances en tkte, viennent faire une rep6tition de c6remonies. C'est des plus curieux A voir. Au son de l'orgue tout
le monde entre solennellement et si, dans la marche,
quelque chose vient A clocher, le ceremoniaire fait recommencer jusqu'A ce que tout soit parfait n... Ne serait-ce
pas A citer en exemple A nos s6minaristes ?...
Nos confreres sont tous gentils, c'est A celui qui me
rendra les meilleurs services, un en particulier, M. Egeda,
professeur au seminaire de Jaro-Iloilo, dans l'ile de
Panay, rivalisa avec M. le Visiteur, pour me venir en
aide en toute chose. Ils ne parlaient pas francais, ce
me fut une occasion de d6velopper mon anglais. La maison en bois dont parle Mgr Reynaud a fait place A une
magnifique construction en ciment armn que l'on achevait lors du Congres. Mais elle n'a pas disparu compl&tement, je 1'ai visitee et je vous assure qu'elle n'avait
rien de luxueux. Les oeuvres des Lazaristes dans les
Philippines sont en pleine activit6 : outre la paroisse
Saint-Vincent qui comporte aussi des retraites, ils ont
5 seminaires avec petits et grands seminaristes r6unis ;
et deux autres : l'un pour les sciences eccl6siastiques,
l'autre pour les etudes classiques. Le nombre total de
leurs dlves est de 698. Les iles Philippines ne poss&dent
en tout que 12 s6minaires avec I.oo8 seminaristes. On
comprend que le Cardinal Dougherty ait voulu fMliciter
les Lazaristes - les Paules, comme on les appelle lAbas - a avant tout pour leurs sacrifices et leurs succes
dans l'enseignement des snminaires -et la formation
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du clergd. ), Plusieurs 6v&ques philippins sont scrtis de
nos sil.inaires, en particulier Mgr Reyes, archeveque
de Ccbu, et Mgr Sancho, 6vWque de Nueva Segovia, tous
deux les hbtes de nos confreres pendant le Congres.
Ouant aux Filles de la Charit6, leurs ceuvres sont admirables ;je n'ai pu visiter tous leurs dtablissements de
Mlanille, mais j'ai vu l'h6pital Saint-Jean-de-Dieu, les
colliges de la Concordia, de Santa-Rosa et de Santa
Isabella et j'ai kt6 6merveill. Le Cardinal exprima < sa
sincire admiration pour leur travail. , Les Soeurs ont
dans les Philippines 3.364 dlives et 840 orphelins et orphelines. Ces jeunes filles des 6coles d'autre part travaillent de leur c6te et font le catichisme i 1.o4o enfants

dans 43 centres.
Avant d'en venir au Congres, que je vous dise quelques
mots de la ville ofi il eut lieu. La premibre cit6 fut entource de murs, elle existe encore, baign•e au nord
par le Pasig. L' < intramuros n, comme s'appelle la ville
ancienne, fut d6truite plusieurs fois par les tremblements de terre, mais ses maisons ont gard6 un caractere
antique qui me plait beaucoup. Elle est pleine d'tglises
et de couvents; tous les religieux, premiers pionniers
de l'tvangdlisation aux Philippines, y ont leur residence
avec leurs dglises : J6suites, Dominicains, Franciscains,
Capucins, Recollets, Augustiniens. C'est li que se trouve
aussi la cathtdrale. Les dglises avec leurs autels, of tes
statues sont 16gion, orit un caractere tres espagnol. C'est
celle des Augustiniens qui m'a le plus interess6; il est
vrai que c'est Apeu pros la seule qui ait resist6 aux tremblements de terre, ainsi que le convent adjacent, grace
aux murs qui ont deux m6tres d'cpaisseur.
La ville moderne a pouss6 sur les deux rives du Pasig
et elle compte actuellement pros de 300.000 habitants.

Le port de commerce se trouve en face de l'intramuros,
au sud de la rivikre, tandis que le port de guerre s'6tend
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plus au sud, borde par la magnifique avenue Dewey.
La Luneta, jardin public, fait la liaison sur la rive entre
les deux ports.
Maintenant que vous connaissez sommairement la
ville, parlons du Congr&s. Les journaux out dit qu'il y
avait go archevcques et 6veques, 15 prtfets apostoliques,
ho pr6lats, 1.300 prftres, 6oo s6minaristes, 3.800 pPlerins etrargers et 700.000 philippins venus de toutes
les iles de I'archipel. Les c6r6monies ext6rieures avaient
kt6 fixees de maniere a ce que le soleil ne genit pas les
congressistes. Elles avaient lieu - la Luneta oi 300.000
places avaient k6t pr6parees. De grand matin, une messe
de communion generale: pour les femmes le jeudi,
pour les enfants le samedi. On avait rdserv6 aux hommes
la messe de nuit, le vendredi. Chaque soir, a. 6 heures,
r6union internationale, avec discours en toute langue,
les uns, deux ou trois, assez longs ; les autres, 6 ou 7,
de 5 minutes chacun, en principe. La b6n6diction du
Saint-Sacrement vers 8 h. I /4 cloturait cette c6remonie.
Le vendredi soir malheureusement, a cause de la pluie,
chacun dut rentrer chez soi pour 6couter les discours
prononc6s devant le micro de la station radiophonique.
Le matin, a 9 heures, avaient lieu les riunions particuliires pour chaque langue, pour les Francais c'etait
au collkge de filles tenu par les Sceurs de Saint-Paulde-Chartres ; les Flamands et les Hollandais i '1'tablissement des Chanoinesses de Saint-Augustin, juste en
face de la maison des Lazaristes. Dans l'apr&s-midi A
4 heures se faisait l'heure sainte a la cath6drale pour les
eccl6siastiques, et dans diff6rentes 6glises pour les laiques.
Le dimanche, jour de la cl6ture, eut ses c6r6monies
particulieres. D'abord A 7 heures, messe pontificale
solennelle, celebr6e par le Cardinal-l6gat A la Luneta.
Le soleil se mit aimablement de la partie tandis qu'an

avion survolait la foule et I'autel, pendant presque toute
la messe. Et le soir A 3 heures nous efimes la magnifique
procession. Je ne puis vous la d&crire completement
ne l'ayant pas vue parce que j'en faisais partie, mais tout
A la fin. On peut cependant juger de ce qu'elle fut :
elle commren<a sa marche un peu apres 4 heures, et a
5 h. i /2 seulement les &vEquesqui terninaient le cortege
devant le Saint-Sacrement purent -se mettre.en route,
pour arriver a 8 h. i 4 a l'autel de la Lwieta. Tout le
long de la procession une foule immense, recueillie,
priant et s'agenouillant devant I'hostie, et puis sur la
Lunela une mer humaine. A quel chiffre l'ivaluer ?
I1n'y eut point de controle aux portes, vous pensez bien,
mais avec la base de 300.000 places prepar&es on ne

trouve pas exagir le chiffre d'un demi-million, donn6
par les journaux. Ajoutez A cela les deux immenses
ranges le long du parcours et vous jugerez de l'hommage
public rendu Jesus-Hostie. Que Mgr Reynaud aurait
joui d'etre prisent a ce spectacle, lui qui d6sirait tant
pouvoir assister A une procession A Manille. Imaginez
aussi 1'effet produit par les cierges allumu s, vus du haut
de l'estrade.
Et sur cette foule, quand on annonga que le Pape
allait parler, le silence descendit de l'estrade avec les
paroles, plus un bruit, le silence seul I Aussi quelle emo.

tion 6treignit les coeurs quand le laudetur Jesus Christus

du Souverain Pontife retentit, sonore, dans la nuit.
Ceux d'entre vous qui suivaient les c6rmonies a la
radio I'ont ressentie, mais pour nous qui etions IA,comment exprimer ce que nous avons 6prouvW. Oui que
Notre-Seigneur soit lou6 et que le Pape le soit aussi !
Dieu seul et le representant de J6sus-Christ sur la terre,
quoique invisibles, sont capables de commander de la
sorte a 500.000 personnes dont les nerfs sont tendus

par plusieurs heures d'attente et de fatigue. C'est avec
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cette impression que je quittai Manille le lendemain.
Pendant le Congres le peu de temps libre fut consacr6 a des visites nucessaires. Je ne voulus pas manquer
celle de l'Exposition missionnaire situie juste derriere
la maison des confreres et sur leur terrain. Je fus charm6.
En peu de temps, les organiseurs avaient reussi A
grouper dans les diff6rents stands les principaux documents concernant les missions, celles de Manille et les
autres. Le Congres en effet 6tait comme un Congres en
aux Lazaristes et
pays de Missions. Le stand reserv;
aux Filles de la Charite brillait entre tous : photographies, tableaux comparatiis, ouvrages execut6s par nos
divers orphelinats, livres sortis de nos imprimeries ou
concernant nos oeuvres, il y avait tout ce qu'il fallait
pour instruire et interesser.
La colonie chinoise de Manille tint aussi A honneur
de recevoir ceux qui venaient du pays. Des le mercredi,
A peine arriv6s, nous 6tions tous invites A un dejeuner ;
je ne pus y aller pour la raison que l'on me remit la lettre
d'invitation une heure trop tard: elle etait rest6e en
souffrance chez le procureur de la maison. Puis le samedi,
la Chambre de commerce chinoise et le Consul gen6ral
de Chine prdparerent un magnifique dejeuner A l'Oriental Club. Nous etions une dizaine d'6veques avec tout
le pelerinage chinois. J'eus l'honneur de presenter mes
hommages A M. Osmena, le Vice-President des Philippines, ancien dleve de notre s6minaire-college de CUbu.
Ces Messieurs avaient eu la delicate pens3e de l'inviter
avec nous. Apres le repas, r6union ginerale avec discours,
et r6ponses, le tout empreint de tres grande sympathie.
Puisse cette reunion avoir des echos en Chine !
Ce meme jour, apres la reunion du soir, j'assistai A
un diner chez un riche Philippin. Ce fut un diployement
de luxe oriental. Les tables 6taient installees dans le
jardin 6claird A giorno : 44 convives etaient 1, et il y
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avait encore de la place pour .une vingtaine d'autres.
Dtail interessant, on se serait cru en Chine: le maitre
de la maison etait assis parmi les derniers et aucune
dame n'6tait pr6sente au repas. On me dit ensuite que
c'6tait la vieille coutume des Philippines.
Andr6 DEFEBVRE.
(A suivre)
(Le Petit Messager de Ningpo, mars-avril 1937).

LES FILLES DE LA CHARITE AU CONGRES EUCHARISTIQUE

INTERNATIONAL (1937)

Au Congres Eucharistique de Manille, la chire Province de Chine 6tait vraiment tout entiere, en la personne
du petit groupe de Soeurs chargees de reprnsenter la
Communaut6, et qui se sont efforc6es de s'acquitter de
ce mandat avec tout leur coeur.
Ces simples notes de voyage ne pourront donner qu'un
pile reflet des magnifiques cer6monies auxquelles elles
ont eu le bonheur d'assister, mais nous savons faire plaisir a -nos Soeurs en les reproduisant dans ce petit Echo
de famille.
Jeudi 28 janvier. Nous laissons la Maison centrale
plong6e dans le silence de la retraite que conduit notre
Respectable Soeur Visitatrice, et, nous arrivons avant
9 heures au remorqueur ofi se pressent joyeusement de
nombreux pelerins avec insignes et fanions. Mgr Defebvre est d6jA la, representant les Lazaristes de Chine,

et voudra bien se faire notre devou6 aum6nier durant
toute la traversee. Mont6es sur le Tjisadane, nous prenons connaissance et possession de la cabine qui nous
servira de demeure pendant une semaine : 5 couchettes,
juste le necessaire, mais le superflu serait un meuble encombrant pour un pdlerinage. D'ailleurs le pont des
secondes est a notre disposition et c'est la que, de pr6f6-

-693rence, nous allons mener notre vie de Gommunaute.
Vendredi 29. C'est tout un collige apostolique que nous

avons A bord : un eveque et 12 pretres de diverses nationalites: frangais, americains, allemands, polonais,
chinois, etc. De 5 h. 1 /2 7 h. I j2 du matin la bruyante
salle A manger des secondes B qui est la n6tre, se transforme en silencieux Cenace oh 4 messes se celebrent
A la fois. On n'y entend que la ricitation des pri.res liturgiques et le son des clochettes qui s'entrem1ent pour
annoncer la pr6sence de Notre-Seigneur. Nous ne quittons le Cenade qu'apres la derniire messe, puisque la
pri~re est notre principal devoir de ces jours-ci.
Samedi 30. Escale a Amoy, face a l'ile Formose:
site ravissant, rappelant Hongkong, en plus reduit,
plus paisible et plus sattvage ; murailles fortifiees autour
d'un magnifique rocher dont la forme donne l'illusion
d'un gigantesque lion couchi. Nous suivons a terre la
caravane de plerins, ma Seur Berkeley, intrepide, ne
veut rien perdre ! Est-ce la premiere fois que la cornette
est vue a Amoy ? Non, puisque, en 1854, nos premieres
seurs missionnaires s'y arriterent, se rendant de Macao
A Ningpo ; mais il n'y a plus de survivants de cette epoque lointaine,et on nous regarde avec une sympathique
curiosit. Comme nous errions sur le quai» A la recherche
d'une eglise, sans pouvoir nous faire comprendre, la
Provi/dece nous fait rencontrer un bon Pore espagnol
qui prend iktete de I'exp&dition et nous conduit a la
Mission catholique. Aprýs une visite au Saint-Sacrement
dans la tres modeste cathidrale, sous nous diaigeons
vers le Consulat de Frace od nous avons d'anciennes
connaissances de ShangBia Puis, retour au Tjisadane'
qui se remet en marche a

hB.

1/2.

Dimanche 31. Un groupe de pelerins de Formose et
du Fokien est venu se oiadre au notre avec trois pretres.
16 messes sont done dites ce matia avec nombreise
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assistance, dans notre oratoire improvis6. Mgr Defebvre
c6dlbre la messe pontificale A 7 h. I /2 et fait une petite
allocution apres 1'Evangile, exhortant les plerins A
s'unir aux dispositions du Magnijicatde la Sainte Vierge,
comme pr6paration aux grices du Congris Eucharistique. Arriv6e A Hongkong A Io heures. La Superieure
des Maryknoll vient A notre rencontre avec une compagne et nous emmene aimablement A sa maison de Kowlon jusqu'au lendemain matin. Dans I'apr6s-midi, malgr6
une pluie torrentielle, nous allons visiter le beau Tatsuta
Maru, amenant au Congris 6 6veques et une centaine
de pr6tres. Par les soins du capitaine japonais, fervent
catholique, un des salons a 6t6 transform6 en chapelle
ot est conserv6e la sainte Reserve ; les ev&ques y celkbrent leur messe et le salut du Saint-Sacrement est
donn6 plusieurs fois par semaine. 12 autels sont dresses
dans le grand salon oi les pretres se succedent chaque
matin pour la c616bration du Saint-Sacrifice. Les
4.000 hosties apportees d'Am6rique n'ont pas suffi,
parait-il, a satisfaire la pi6t6 des fideles se rendant aux
fetes eucharistiques. N'est-ce pas vraiment la marche
des nations vers le Christ-Roi !
Lundi Ier fevrier. Notre Tjisadane continue sa route;

c'est la dernire 6tape du voyage. Le soir, la mer devient
houleuse et fait craindre pour la messe du lendemain
2 fivrier, que nous avons cependant un ardent\ d&sir
de ne pas manquer... Notre-Seigneur veut bien nous
exaucer. Quand messe et communion ont pu 6tre assur6es, peu importe que la journ6e soit plus ou moins
agr6ment~e par le mal de mer ! Le calme revint dans
la soir6e. Les passagers reprennent leur entrain; nous
nous endormons, berc6es par la recitation du chapelet
en chinois et le chant des cantiques sur le pont.
Mercredi 3. De 9 heures A I1 heures, entr6e dans la
superbe baie de Manille.Nous trouvons sur lequaitroisde
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nos Soeurs espagnoles - la Visitatrice de la province,
son assistante et une compagne - qui nous accueillent
avec la plus grande cordialit6. A l'arrivee ala Maison
centrale, la ( Concordia ", nouveaux transports d'effusion de la part des Soeurs et des enfants qui nous regoivent en battant des mains. Examen, diner avec lecture
de table (et Benedicamus en notre honneur), da pacem :
nous retrouvons tous les exercices et usages de la Communaut6. A part quelques divergences ext6rieures, ce
sont bien les m6mes R6gles ; nous nous sentons en famille, et cette fraternelle affection, nos Soeurs ne cessent
de nous la temoigner pendant tout notre sejour qu'elles
cherchent a nous rendre le plus agr6able possible. Nous
visitons la belle Maison centrale dont l'oeuvre principale
est un important college de plusieurs centaines de jeunes
filles. Puis, nous cous rendons Al'exposition missionnaire
oa le pavilion de la double famille occupe un bon rang
avec les travaux, photographies et statistiques de nos
Missions; nous sommes heureuses de remarquer A la
place d'honneur, un peu au-dessous des portraits de
saint Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac,
ceux de leurs successeurs, N. T. H. Pere Souvay et N. T. H.
Mere Chaplain, que nos Soeurs ont tenu A faire figurer A
1'Exposition, A d6faut de leur r6elle pr6sence qui eit W6t
pour toutes et pour tous un si grand bonheur !
A 6 heures, seance d'ouverture du Congres de la Luneta
dans le cadre unique d'tue immense esplanade, bordee
par la mer ; lecture du bref papal; discours de l'archev4que de Manille, enongant la triple intention du
Corgres Eucharistique: 1 o honorer Notre-Seigneur au
Saint-Sacrement; 20 demander la paix pour le monde
boulevers6 ; 30 procurer l'extension du regne de JesusChrist dans les Missions d'Extreme-Orient. Le 16gat
apostolique, Son Eminence le cardinal Dougherty,
ancien missionnaire lui-m6me, dans quelques mots pleins

de cceur, appuie sur le sens et I'opportuaite de ce premier Congres de Mission : 'Eucharistie n'est-elle pas
le soutien, la joie, le reconfort du missionnaire dans
ses heures d'isolement, de labeur souvent ingrat et
d'jpreuves. Au moment solennel de la besediction du
Saint-Sacrement sur la foule recueillie, nous mnttons au
pied de l'ostensoir toutes nos cheres Missions d'ExtremeOrient : Chine, Indochine et Japon, dont le souvenir uOus
suivra partout ailleurs encesjours de grace. Nouscorfions
instamment a Notre-SeigneurleS intentionsde osVeneris
Superieurs, de la Communaut6, et toutes celles qui nous
oat kt6 recoAmandees en gatival, comme en particulier.

wudi 4 Jivrier. Des 5 heures moins le quart, nous
repartous Ala Luneta pour la messe de communion g6nerale des femmes ; nous somues tres bien plac(fs en face
de l'autel monumental que domine un d6me lumineux
reposant sur trois colonneS elanctes qui rep-rsentent les
twois iles principales des Philippines. Pendant la grandmesse poptificale, plusieurs messes basses se disent autour de l'estrade sur des autels portatifs, pour 4j co .dcration des 300 ciboires qui vont servir i la distributio'
de lacommuaiqo. Apres l'6elvation de la messe solennelle,
des centaiaes de pr6tres se dirigent veys tous les pints
de l'~unense esplapade, portant un ciboire Tecqyert
d'un purificatoire et d'une pale, accopnagnes par ua
siniariste et guides pjr de jeunes manilpises dans leur
elegant costume national, chargees chacUne 4'une sectiPn. Tout se passe dans un ordre parfait nialgr le pombre des assistantes - 75.o00, dit-on. - Sur I'estrade
on remarque une femme, ayant deux petits anges A ses
c.tts, c'est une damp japonaise de distinctip, ca.vertiv
penu e iours auparavant sur le Tsas44a-Maru pi, eUe
voyageait par curiosit ; baptisee a M^anile a son arrivie,
elle fait qujourd'hui (fete des martyrs ijponais) sa premiere conununiop.
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L'apres-giidi toutes nos intentions sont emportCes de
rouqveau a 1'heure sainte qui se fait pieusement en public
tous ces jours-ci devant le Saint-Sacrement expose,
dans diAfrentes paroisses de la ville. En allant visiter
celle de San Aarcellino, desservie par les Lazaristes, nous
voyons les confessionnaux assieges par les hommes et
par les jeunes gens. C'est que la nuit suivante doit avoir
lieu la wiesse de communion g6ndrale des hommes, A
minuit, ceiriQonie splendide avec 45.000 communiants
au moins. Cette journme du vendredi 5 est consacree par
no.us A la visite des diff"rentes maisons de nos Soeurs,
cinq ea dehors de la Cocorwdia. Partout nous recevons
ieame aimable accueil; A 1'Asile Saint-Vincent, orpheliat d'enfants pauvres; A I'hospice San Jos6 of sont
riunies tQutes les mis'res et categories d'indigents;
SI'hipital San Juan de Dios, vieille construction rajeunie avec tous lessperfectionnements et le confort des hopitaux modenes ; A Santa Isabella et Santa Rosa, deux
grands collkges de jennes filles, parfaitement am6nages.
Nous constatons et admirons voMoatiers le bien qui se
fait dans ces beaux ktablissements, mais est-il besoin
d'ajouter qu'ils ne prennent pas dans notre coeur la
place de nos ch6res ceuvres de Chine, que nous aiuerons
davantage encore apres les avoir quittees quelque temps.
Dams k soirge le ciel s'gbscurcit: l.pluie tombe A verse
tQste la auit... Faudra-t-if faire le sacrifice de la messe
de coqmkus~in genrate des enfants qui doit avoir liRu
le samedi matip ? La prirre des petits a sans doute 0t6
bien fervente, c4r les ondeps s'arr4tent vers 3 heures,et
dUs 5 heues de aongues files blanches commencent A
s'achemainer vers la Lineta, en depit de 1'hiamiditW et de
la houe. N~us rencontrons de noTpweux groupes dans
l'obscuritW aatinale en nous rendant nous-memes a la
avec les enfants de nos Soeurs. Bient6t le
cr~~mnier
jour parait,et la vaste esplanade s'6maille defleurs toutes
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blanches- 25.000 petits gargons et petites filles au-dessous de 14 ans - nombre relativement reduit A cause
du mauvais temps. On prie, on chante avec ferveur.
Le haut-parleur suggere les actes avant et apres la Communion. Tout se passe comme les jours pr&cdents, avec
recueillement et ordre - m6me laborieuse distribution
de petits pains et tablettes de chocolat A toute cette
jeunesse pour laquelle, sans oublier nos enfants de Chine,
nous avons ardemment demand6 la conservation de la
foi.
De cordiales agapes nous r6unissent A midi, a 1'hopital
San Juan de Dios. LA nous apprenons que le cardinal
Igat, precddemment archeveque de Manille oui il a
connu et appr6ci6 la double famille de Saint Vincent,
invite sceurs et missionnaires A venir le saluer au palais
presidentiel, sa residence pendant la duree du Congres.
Les cinq cornettes de Chine y accompagnent nos soeurs
espagnoles. Accueil tres bienveillant de Son Eminence,
puis... photographie... et enfin petite seance de cinema
des premiers films du Congres.
Dimanche 7 fevrier. Mgr Defebvre, que nous avons le
plaisir d'apercevoir de temps en temps au cours des
c6r6monies, vient ce matin cel6brer la messe de communaut6 A la Maison centrale d&s 5 heures, car il doit 6tre
A la Luneta A 7 heures pour la messe pontificale du cardinal-16gat. Nous nous y rendons aussi scus un chaud
soleil qui donne la sensation du mois de juillet. Toujours
la mime foule recueillie. Au retour nous visitons 1'antique
et int6ressante cath6drale batie une premi6re fois en
1581, d6truite A plusieurs reprises par incendie, typhon
et tremblement de terre ; reconstruite actuellement dans
le style ancien et rappelant les belles basiliques romaines.
L'apres-midi, c'est la trbs longue et imposante procession de cl6ture A laquelle nous prenons part. Vers 4 heures nous rejoignons A l'endroit indiqu6 les groupes des
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diff6rentes communaut&s religieuses (tres nonbreuses
a Manille), et attendons patiemment ju-qu'A 5 h. I ,2 le

signal de la mise en marche. De toute part affluent d'interminables corteges d'enfants, de jeunes gens, de jeunes filles, de deputations officielles ou paroissiales, avec
multitudes de fanions, drapeaux et bannieres. Pendant
une heure, nous suivons une superbe avenue bord6e de
palmiers magnifiques et longeant la mer. A 6 heures
un 'splendide coucher de soleil jette ses rayons de feu
sur cette nature incomparable, et fait jaillir spontan6ment du coeur la parole des psaumes : ( (Euvres de Dieu,
benissez le Seigneur ! , A 7 h. moins le quart nous atteignons 1'esplanade ; mais le clerg6 et le Saint-Sacrement,
sent bien loin encore. Lorgue attente de plus d'une
heure et demie, quedivisent chants et prieres en commun.
On ne se lasse pas de rnp6ter 1'hymne officielle du Congres (en espagnol, mais de traduction facile) : < Venid
pueblo de oriente, Nationes, todas venid. Y en abraso de
fe ardente. A Dios Hostia bendecid ,. Vers 8 h. I/2
enfin, dans la nuit kclairde par de puissants r6flecteurs,
apparait le char blanc et or, domind par le dais, ofi est
port6 le Saint-Sacrement. II avance lentement sur
huit roues que poussent des pr6tres. A 9 h. moins le
quart l'ostensoir se lve pour benir une dernimre fois
cette immense foule, 6valu6e a un million de personnes.
De nouveau, nous confions instamment ANotre-Seigneur
toutes les intentions dent nous sommes d&positaires.
Acte de consecration du genre humain au Sacr6-Coeur.
Puis nouvelle attente de virgt-cinq minutes dans un
silence impressionnant pour obtenir la connexion radiographique avec le Vatican. C'est le Saint-PNre, en
effet, qui veut cloturer lui-meme le Congres Eucharistique de Manille. Un peu apres 9 heures et pendant dix
minutes environ, on entend tres distinctement la voix
du Vicaire de J(sus-Christ, adressant un message de
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paix, de benediction et d'encouragement A la multitude
assembl6e, voix vinerable qu'on sent alt6ree par la maladie et qui se fait plus 6mue, plus 6mouvante encore en
prononcant lentement les paroles de la benediction.
Aprbs avoir tant d6sir6 ce Congres missionnaire d'Extr6me-Orient, le Saint-Pere ne semble-t-il pas pressentir
que sa realisation sera une de ses joies d'ici-bas ?
II est o1h. /2 quand nous regagnons la Concordia,
sans penser A la fatigue inevitable de ces longues et
imposantes ceremonies qu'on ne voit qu'une fois dans son
existence !
Lundi 8. Ce matin ce sont les adieux A nos chores
Soeurs d'Espagne, dont le fraternel accueil nous laisse
le plus 6difiant et meilleut souvenir. Sur notre bateau
nous apprenons des d6tails bien consolants sur les cohversions qui ont eu lieu en ces jours de grace : si on a pti
chiffrer approximativement le nombre des conmmuniots,
on ne peut compter celui des retours au bon Dieu...
Soeur HENRY.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
M.

PATRICE

MC IHALe

(1854-1937)

Le 12 mars 1937, A Philadelphie, M. Mc Hale 6tait
appelk A l'6ternelle recompense, apres une vie de devouec
ment an service de notre divin Seigneur et Maitre. La
mort de cette grande persorinalit, a 4ti une perte pour
l'Eglise, pour la Congregation de la Mission, pour sa
province et pour ses nombreux amis disperses dans le
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de M. Mc Hale etait connu
monde entier. Le anq
non seulement dans la Province Orientale des
Etats-Unis, mais encore dans toutes les contries oil se
troutent des. ceuvres de la fanille de Saint Vincent.
Depuis si longtemps il 6tait aiu nýlieu de nous l'ami
qui avait assist6 A tant de changements dans ce monde
toujours chapgeapt.
Jouissant de sa vieille reputation d'lle des Saints et
des Savqts, 1'Irlande 6tait destin6e A.ajouter un nouveau feurop 4 la liste de ses illustraticns, lorsque le
19 janvier 1854 naquit Patrice Mc Hale. C'est dans les
natiopales d'Irjalde, an cQmt6 de Mayc, que le
1cqlea
futr sprviteur de Dieu copnmenga soniducation. Apparent6 A Mgr John Mc Hale, archev que de Tuam, de
pieus 4emoire, !j jeune Patrice dans l'ardeur de sa
foi g'avoit pas besoin d'un plus &clatant exemple A
intiter. LqrsqLe, jeqne itudiant, il quitta 1'Irlande pour
l, Canada, t alla continuer ses 6tudes d'abord au College Saupte-Marie A Montr.al, et plus tard au College
Cap-Girardeau. Le 14 aoit 1872 il
Saint-Vincent
entra aq ppviciat de la Congregation de Ia Mission A
Germantown, pt deux ans plus tard, le 15 aofit 1874,
il y 6mit ses voeux. Avec une dispense d'age, le 12 aofit
X877, ji recevat la prktrise dans la cathddrale de Phi14adelplie.
Pp.dg4t les deux premieres annees de son s.cerdoce,
M. Ni Hale fut occup6 A epseigner au Collge SaintJean dfe Brookl-yn. Dans sa charge de professeur il fit
preuve d'qp sens psychologiqpe approfondi, qui le
rendit capable de resoudre promptement les difficultis
particulires. Cotte connaissa.ce approfonpie se maifesta dans une aptitude peu commune 4 ipanier les
gens, et lii valut sa nomination a I'pfice de directeur
des tt"diants et des simjna;istes.
Au lout de cinq annpes il fut enyoyd par ses supe-
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rieurs au collage Saint-Vincent, A Cap-Girardeau. LA
grace au grzTnd credit qu'il y conquit et A la parfaite
satisfaction de ses subordonnes, il prouva qu'il etait
splendidement 6quip6 pour remplir le poste de Sup6rieur. Pleinement conscient des devoirs de sa position
et de la dignit6 qui lui est annexee, il n'6tait pas homnme
A r6gliger ses devoirs envers ceux qui travaillaient sous
sa direction.
La maladie interrowpit brusquement sa charge et
l'obligea A quitter Cap-Girardeau pour prendre du repos
et suivre un traitement.
Apres sa guerison, en octobre 1886, M. Mc Hale fut
nomm6 cure de la paroisse de l'Immaculee-Conception
a Baltimore. L., son intelligence remarquable jointe
A son amour de l'6tude lui gagna de nombreux amis.
Bien vite il se fit une place distingu6e dans le clerg6
de Baltimore. Dans la paroisse de 1'Immaculee-Conception beaucoup de choses rappellent M. Mc Hale ; l'agrandissement du presbytere, la sacristie et le hall paroissial
sont des souvenirs materielsqui y conservent sam6moire.
Il resta , la t6te de cette paroisse jusqu'A sa nomination
au poste de pr6sident de l'Universit6 de Niagara, en
septembre 1894.
A Niagara il deviat bient6t evident qu'au talent de
lettr6 M. Mc Hale avait ajout6 celui d'administrateur.
Durant son sup6riorat de remarquables am6liorations
furent introduites dans l'organisation et l'administration de l'Universit6 elle-meme. II ne fit aucune brillante
innovation, il apporta plut6t les changements que lui
sugg6r6rent la pr6voyance et le bon sens. Sous son gouvernement les progres continus de Niagara ont suivi
tous ses actes administratifs.
L'ann6e 1901 trouve encore M. Mc Hale president de
college, nun A Niagara, mais A Brooklyn of il avait
et6 nomme president du College Saint-Jean. Ici, sa
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charge administrative ttait considerablement accrue: en
plus d'un college et d'un sdminaire dont il etait charge,
il ,tait cur6 d'une des plus importantes paroisses du diocese de Brooklyn. En meme temps qu'il recevait sa novicemination de president du college, il 6tait ncmmn
visiteur de la province. Les devoirs de cette derniere
charge, qui exigeait de frequentes visites aux diff6rentes maisons de la province, itaient rendus plus lourds
du fait du mauvais ftat de sant6 du visiteur, M. Mc Gill.
Pendant son supIriorat de Saint-Jean M. Mc Hale
rebut du T. H. PNre Fiat, Sup6rieur genrral, de hautes
marques de confiance. Peu apres la conclusion du conflit hispano-am6ricain, il fut envoy6 avec M. Harnett
A Cuba, pour y examiner la situation de la Compagnie
dans ce pays.
De nouveau, en 1905, M. Mc Hale uht charge de faire

une semblable enqufte aux Philippines. Il y fut requ
tres cordialement par les confreres espagnols, et, grace A
leur cooperation, il put envoyer A Paris un rapport tres
complet. Apres l'heureux achevement de sa commission aux Philippines, en 1906, il fut appel6 A prendre

la charge de superieur du seminaire A Germantown.
Puis, de nouveau, il fut invite a faire la visite officielle
des 6tablissements d'Irlande. Son retour au pays natal
lui procura la joie d'etre bienvenu par ceux qui avaient
respir6 le mrme air de foi et de pi&te qu'il avait connu
dans son enfance.
Son grand age et ses infirmit6s croissantes obligrent
en 1909 M. Jacques Mc Gill A r6signer la charge de Visiteur qu'il remplissait depuis le 8 septembre 1888. Ce
fut M. Mc Hale qui assuma les responsabilitis de cette
vacance. Comme chef de la province Orientale des EtatsUnis, M. Mc Hale inaugura un programme qui d6veloppa
les ceuvres de la province. Les catholiques d'Alabama
accueillirent en 190o les Lazaristes A Opelika. L'ann6e
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suivante fut fond&e la paroisse de Sainte-Catherine pour
la population negre de Germantown. L'annie 1914 vit
l'envci de Lazaristes sur la zone du canal de Panama
et a Bocas del Toro dans la Rkpublique de Panama.
C'est 6galement en 1914 que fut fondee la mission de
Bangor en Pensylvanie, et que '&cole apostolique fut
transport6e de Germantown A Princeton. La fondation
de 1'Association Centrale de la M6daille miraculetse
et le transfert de la residence du Visiteur du skminaire
A la paroisse Saint-Vincent, datent aussi du mandat
de M. Mc Hale.
L'Assembl6e G&rirale, r6unie A Paris en 1919, get
M. Mc Hale comnme assistant du Sup~iieur gi-nrai.
D6sormais en r6sidence A Paris, if remnplit les devoirs
de sa nouvelle charge avec le meme esprit progressif
et le m6me doigt6 qui avaient caract6ris6 son administration dans la province Orientale. On ne pouvait desirer un homme plus capable pour prendre en main, A
la Maison-Mere, les besoins des Lazaristes de langue
anglaise. Dans sa nouvelle situation M. Mc Hale eut A
visiter des provinces dans toutes les parties du monde.
Encore maintenant c'est avec un sentiment de haute
estime que s'en souviennent les Lazaristes d'Espagne,
de Budapest et de Syrie, qui tous ont recu tant de pretUves de la sympathie et de la modestie de ce aoble esprit.
Mais les anrees prenaient leur droit. Sentant qu'il
n'6tait plus en 6tat de remplir les pInibles devoirs de sa
charge, M. Mc Hale la resigna. En 1932 il retra en Am&rique en qualitW de superieur de l'6glise Saint-Vilscent
a Germantowh. Ses fonctions mirent tellemedt ses forces
A l'epreuve qu'il dut cesser toute occupation, tout en
continuant A r6sider A Saint-Vincent. Utie malheureuse
chute, qui pour un jeune hemme, n'aurait pas eu de
suite, le reduisit A une demi-paralysie.
Le 12 mars 1937, M Me Hale, fortifi6 par les sacre-
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ments de 1'Eglise, passa A une vie meilleure, A l'hopital
Saint-Joseph de Philadelphie. C'est ainsi que dans sa
quatre-vingt-troisieme ann6e terminait une illustre
carribre le doven des Lazaristes am6ricains. 1 ne lui
manquait que cinq mois pour accomplir ses soixante ans
de sacerdoce.
Le mardi, i1 mars, ie corps futtransport6 au lieude son
repos, au skminaire de Germantown. Le cardinal Dogherty presida les funerailles et donna 1'absoute ; Son
Eminence etait entour6e de AM . Joseph Nonan et
Martin Blaie en qualitW de diacres d'honneur. Le visiteur, M. Slatterv chanta la messe, assist6 de MM. Thomas Madden et Michel Higgins, comme diacre et soasdiacre. M. Periy Conroy prononga un be! eloge funebre.
Plus de 8b prktres et 25 Filles de la Charits assisterent

aux obseques.
Ainsi. pleur6 par la Communaut6 et par tous ceux qui
avaient connu le prftre et 1'homme, M. Mc itale a quitte
ce monde pour se jeter entre les bras de son Sauveur.
Prions pour qu'il ait 6t6 accueilli par son Dieu par cette
parole : C'est bien ! bon et fiWdle serviteur !I .
La vie qui vient d'etre r4sumne a ete remarquable
A cause de ses diverses phases de nature bien tranchee.
M. Mc Hale fut professeur, curf, visiteur provincial,
assistant du Superieur g4neral. Pendant tout le cours
de sa canrire, mrme dans sa retraite et durant sa maladie, l se montra un autre saint Vincent. Dans sa vie
sacerdotale, A I'autel, en chaire, an confessioaal, dans
l'exercice de la charit6 envers les malades et les malheureux, partoot il se montra un , autre Christ ».
I1 est difficie de parler de ses vertus ; =a il en possedait btaueoup. Ses talents naturels itaient au-dessus
de 'ordinaire : ii 4tait le plus &ruditde nous tons. Ses
dons Srnaturels, tels q'ils noas oat appPfu t qu'il
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dpplovya durant sa longue existence et dans ses importantes situations, furent la charit6 et la justice.
C'est pour cela qu'il 6tait aime. A sa mort,
tout le monde remarqua le calme de son jugement,
cette charit6, semblable A celle du Christ, qui
inspirait toutes ses relations avec ses semblables.
Ceci est vraiment remarquable quand on songe aux
longues annees durant lesquelles il eut A diriger et A
gouverner, ofi il fut appel6 A prononcer d'innombrables d6cisions. Sa pond6ration de jugement et sa charit6
dans les d6cisions A prendre ont frapp6 tout le monde :
ce fait seul suffisait A sa louange, et il est attestW par
tous ceux qui I'ont connu. Cette estime suffit A elle
seule : car la fin de notre vie de communaut6 est I'union
A Dieu, dont le fruit est la pratique du second commandement, semblable au premier: t Tu aimeras ton prochain comme toi-m6me. ,
Consid6rons maintenant les diff6rentes circonstances
qui mettent en lumiere ces deux vertus de prudence
et de charit6. Pour nous il n'existe pas de perfection en
dehors de l'observance des regles et constitutions de
notre Compagnie. Le Christ a donn6 A tous une regle
de vie. Sa loi est pour tout le monde; par suite, nous
n'avons besoin que d'un guide qui l'applique A notre vie
quotidienne. Cet hormme nous le possedons en la personne
de saint Vincent, tout comme les autres soci6t6s religieuses en la personne de leur saint fondateur. Notre
regle est I'ceuvre d'un Saint; elle nous a W6tdonn6e par
le pouvoir enseignant de 1'Eglise et a kt6 tir6e de Finpuisable sagesse de Notre Seigneur et Maitre J6susChrist. La fidelit6 A la regle est d&s lors pour nous la
pierre de touche de la grandeur d'un homme.
Pendant soixante-cinq annies M. Mc Hale observa
la regle jusque dans ses plus petites prescriptions. On
ne peut pas calculer combien de fois il a assist6 aux prie-
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res matinales et A tous les autres exercices que renferme
notre ordre du jour. De voir comment I'accomplissement de ces divers exercices faisait partie intigrante
de sa vie, c'etait pour nous une 6difiante lecon. II s'acquittait de ce devoir comme un homme qui est convaincu
que l'unique voie de progres spirituel se trouve dans la
fidliti i nos saintes Regles. Tous, depuis le plus jeune
jusqu'au plus fig, 6taient encourag6s et affermis par le
spectacle de sa r6gularitW. MWme en sa vieillesse, et
courbý par la maladie et les infirmitts, il perseverait
dans son inviolable fiddlit6 A la Regle. Voici un simple
exemple qui me revient en mtmoire: peu de temps avant
sa mort, M. Mc Hale, entendant sonner la cloche de
1'examen particulier, faisant effort pour se lever, et se
dirigeant avec grand'peine vers la chapelle, et lA, prenant place au milieu des confreres reunis.
Comme je l'ai dit, M. Mc Hale, 6tait un des pretres
les plus 6rudits de la region. Lorsqu'6tait jeune celui
qui 6crit ces lignes, il 6tait 6merveillU de voir la facilite
avec laquelle M. Mc Hale maniait la langue latine. En
cette circonstance il nous raconta que, dans sa jeunesse,
il avait l'habitude de patiner avec un vieux prktre
canadien qui ne savait pas un traitre mot d'anglais.
La conversation se faisait en langue latine ; ce fut ce
qui donna A notre regrettW confrere cette aisance a
s'exprimer en latin que l'on admirait en classe. Les
jeunes confreres furent dans l'admiration lorsqu'ils
apprirent un jour que M. Mc Hale lisait son chapitre
de Nouveau Testament dans le texte grec. Un eccldsiastique 6minent du diocese de Brcoklyn, dans lequel
M. Me Hale travailla pendant quelques annees, racontait que le plus ancien souvenir qu'il avait garde de
lui, c'etait une chambre oil des livres etaient toujours
en 6vidence. En fait, une de ses questions favorites,
pendant ses visites, portait sur les lectures que l'on fai-

-708salt. A un jeune confrere il resumait le contenu des meilleurs auteurs de philosophie, d'histoire et de thiologie;
il lui indiquait quelles 6taient les meilleures sources.
Dans le vaste champ de la science humaine il 6tait
vraiment un homme capable de guider pour faire le
choix de ce qu'il y a de mieux. Quand il discutait sur
la constitution de notre petite Compagnie, il etait dans
son fort : personne ne semblait plus capable de comprendre aussi complktement son esprit. II nous enthousiasmait lorsque, A l'ouverture et A la conclusion des
visites, il nous entretenait sur les devoirs et les obligations de notre vie religieuse.
Ce talent de charmer son auditoire avec un mot avait
6te note non seulement par ses confreres, mais aussi
par beaucoup d'6minentes personnalites eccl6siastiques
des Etats-Unis. Dans une r4union de pr6tres du dioc6se
de Buffalo, ce don fut relev6 par le chancelier de 16v&ch6 qui en fit ensuite la remarque, disant que tout le
monde avait ite 6clips6 par l'6loquence et la culture de
ce pretre. En cette circonstance, M. Mc Hale eat A improviser l'6loge funebre du plus 6minent docteur de ce
diocese. LA se trouvait une nombreuse assistance de
pretres et de m6decins venus de tous les c6t6s de 1'Etat
de New-York. M. Mc Hale 6tonna tout le monde par un
savant et habile discours sur les relations de la science
et de la foi. En une autre circonstance, invite par un
6veque au cours d'une c6r6monie de confirmation,
il prit pour matiere de son sermon a 'nfluence du SainiEsprit sur I'dme i et d6veloppa son sujet de main de
maitre. Des pretres distingu6s assuraient qu'en cette
occasion, en fermant les yeux, on avait I'illusion d'entendre pr&cher le cardinal Newman.
It possedait ce rare don de psychologie qui lui faisait deviner les besoins de son auditoire : il semblait
vraiment sentir quand sa maniere de traiter le sujet
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in'tait pas a Ja partte de ses auditeurs. Alors graduellemept il ramenait I'int6ret, et ceux-ci restaient ravis et
demeuraient atteitifs. Aprcs l'avoir entendu, un ecclsiastique repuarquait que c'6tait la premiere fois qu'il
avait recontre un predicateur capable de s'adapter
si rapideinent a son auditoire. Merveillepse manifestation d'adaptation intellectuelle chez M. ceHale.
Cette extraordinaire sup6riorit6 intellectuelle se Inanifesta.t encore en clahse. II n'y a plus personne pour se
rappder les jours anciens oi M. Mc Hale 6t4it jeune
prafesseur ; mais on conserve vivant le souvenir des
he.res 4licieMýes oi il remplaGait le professe4r 4e th6ologie dogpnatique, tant ses explications 6taoent cl4ires et lucides, tant 6tait frippant son talept de se faire
coxnprendre de toys. Quele que fft la classe de cette
science delicate, A1laissait l'impression d'un homem
tous les jours; quel que f4t le trait6, ii
qui e4nseiej
n'y avait rien qui ne lui fit familier a I'gal de la plus
simple quest4qp des sciences humaines.
A tons peux auquiels il epseigpait, ij ipspirait la volont6 de se perfectionner. II leur faisait tpucher du doigt
combien etait importante leur bonne formatiPn, en tant
que pretres du Christ et mermbres de la farille de saint
Vipcent. Plit A Dieu que nous ayons bien xmis profit
ces eversples de labeur sacerdotal, tant est grand je
besoin de boas ouvriers dans le service de Dieu. Ce besoin se fait de jour en jour plus sentir, tant se multiplient les demandes d'aide de la part des d6fenseurs
de la v4#t6 divine, de cette verite de toutes parts perskcut6p.
Etant lui-m6me par nature un homme d'etqde,
M. aMe Hale s'interessait A toutes les initiatives dans le
domainp de 1'educatiop en ce qui concerne les celvre$
de notre province. Sa vie durant, les aptivites de la
Congregatioa dans le ch;m4p de l'6ducation prirent 4e
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notables accroissements. Les besoins du temps exigeaient
ce travail. II donnait 1'exemple et il s'y interessait..
Plut A Dieu que tous aient possd6 le meme amour de
1'6tude, y aient porte le meme int&ret, le meme dtsir
de se perfectionner que M. Mc Hale qui, semblable
A Jean-Baptiste, le precurseur du Divin Maitre,demeura
Sla lampe qui brile et qui luit ,.
Tout le monde a 6t6 impressionn6 par l'extraordinaire esprit de charit6 qui se manifestait dans sa manikre de traiter le prochain. Chacun de nous a remarque
que le trait distinctif de la vie de M. Mc Hale etait I'esprit de charite. I1 ttait ainsi fait que pour prendre une
decision il voulait d'abord s'informer. Ceci proc6dait
de son sens de la justice : 4onner A chacun son di.
C'est qu'en effet, bien que la justice et la charit6 soient
deux vertus distinctes, dans la plupart des cas, lorsqu'il
y a faute contre la charit6, on ne peut s'empecher de
penser qu'il y a ghneralement faute contre la justice.
Tous nous avons constat6 avec admiration qu'en M. Mc
Hale la justice 6tait temperbe par la misericorde. Si
l'on demande A l'un de nous quel est, selon lui, I'attribut
qui caractirisait M. Mc Hale, la rcponse reconnait que
c'6tait sa d6licatesse et sa charit6 envers tout le monde.
Une foule de faits viennent A l'esprit, qui prouvent
comment il a pratiqu6 ces vertus. Peu avant sa mort,
dans June causerie intime, il etait question du d6part
d'un des n6tres. I1 6tait attrist6 de cet ev6nement autarit que saint Vincent 1'6tait de son temps en pareil
cas, autant que saint Paul le fut au depart de DWmas. II
passa en revue toutes les circonstances : nous 'fimes
frappls de [sa patience et de sa justice. Sftrement
dans 1'autre monde, son jugement a di b&n6ficier
de la misericorde, parce qu'il a mis en pratique la
priere que nous adressons A Dieu si souvent dans le
cours de notre vie : ( Pardonnez-nous nos offenses,
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comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offens6.
M. Mc Hale dcoutait toujours. On ne pouvait prejuger quelle serait sa d6cision du seul fait que l'on avait
et6 le premier A lui parler. II 6coutait poliment tout ce
qu'on lui disait ; mais il ne prenait jamais de d6cision
avant d'avoir entendu les deux parties. Lorsqu'il
jugeait n6cessaire de donner un avertissement, il le faisait avec une grande bienveillance et un esprit de charit6 qui n'appartenait qu'A saint Vincent, son modele.
II 6tait tout A la fois ferme et indulgent. Ses admonitions
etaient donnees en esprit de charit6, sans apporter A
personne une humiliation demesurbe.
Sa. clairvoyance 6tait 6vidente dans les divers 6v6nements qui se sont produits au sein de la province, durant les longues annees de sa carriere religieuse. Pour
certains les changements sont regardes comme de brusques et complets tournants, et ils les considrent uniquement en vue des circonstances presentes. M. Mc Hale
s'occupait toujours de l'avenir, sans cesser d'interroger
le passe. Sa connaissance du monde, ses amities avec
des membres de la Congregation dans toutes les parties
du monde l'aidaient considerablement quand il donnait
un conseil. II 6tait au courant de tout ce qui se pratiquait, non seulement dans le cercle 6troit de notre milieu, mais encore dans toutes les autres provinces. C'est
ainsi qu'il pouvait traiter les questions sous un point
de vue independant de tout prejug6 et de toute consideration personnelle. Car nous ne formons tous qu'un
seul corps ; ni les maisons particulieres n'ont d'existence
personnelle, ni les provinces ne sont autonomes; mais
toutes existent en vue du bien de la Communaute
fond6e par saint Vincent, tout comme les Congregations
religieuses existent en vue du lien de 1'Eglise.
< Dans tout changement il estimait qu'il fallait garder ce qui 6tait bien, respecter tout ce qui n'6tait pas
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mauvais, et a l'&gard de ce qui avait besoin de reforne
ou de renouveau, il fallait proceder avec la plus grande
attention ; ne pas se hater, et iýviter de jeter le discredit
sur la conduite du pridAcesseur. 11 respectait l'opinion
de tous ceux qui avaient travaille avant lui, ainsi que
celle de ses collaborateurs ; et chaque fois que la chose
etait faisable, iladoptait leur avis et leurs suggestions, en
vertu de e principe de sens commun,qu'oo doit tenircompte de I'experience et.des talents de ses collaborateurs.
On pourrait citer une foule d'exemples de cette
conduite. Quand une question 6tait posse, M. Me Hale
6coutait. Apres avoir fait connaitre sa pens6e sur le
sujet, st les raisons apportees s'opposaient A son sentiment, ii n'hesitait pas a s'y rallier des qn'il en avait
reconni la justesse. 11 ne s'entetait pas dans ses idees
personnelles, mais 6tait toujours prat a examiner les
arguments d'autrui, et cela m&me avec ses plus jeuneS
confreres.
Saint Vincent n'avait rien de plus Acceur que i'ceuvre
des Missions. M. Mc Hale diveloppa cette enuvre, ndh
seulement dans 1'Est des Etats-Unis, mais encore dant
les r6gions les plus lointaines de l'univers. La Mission
de Panama fut fondde di temps oiX il tait visiter ;
elle continue a 6tre florissante et a donner d'ihportants
risultats. n aida son successeur A fonder la Mission de
Chine, qui, modestement commencoe avec qielques
pretres, occupe en ce moment nombre de nos confirres
dans l'deuvre du salut des pauvres gens de la campagne.
Maintes fois fl a r6pIt, que, tout en poursuivant d'tutres
entreprises, il ne fallait jamais perdre de vue la fin de
notre Institut. On peut le faire en manifestant 1'intistt
que I'on porte au travail qui se fait, et en priant 'pour
que la grace divine accempagne ceux qui travaillent
loin de leur patrie.
La carri-e de M. Me Hale fut r·eement varie :
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il fut prolesseur, suprrieur, assistant du Superieur g&neral. Au cours de sa longue existence it exerra aussi
avec succes les fonctions de cure d'une des plus florissantes paroisses de Baltimore. II fut un pasteur qui
rdalisa ce portrait trac6 par saint Pierre Canisius' :
a Dams 1'Eglise A la suite de saint Paul, le pasteur doit
se faire tout A tous : il doit tre le remade da malade, la
consolation de 1'afflig6. 1'espoir du d&sespIre, le savoir
de 1'ignorant, le conseiller dans le doute, le pardon et le
reconfort du coupable ; bref, tous en lui doivent rencontrer ce qui est conforme A leur besoin et n6cessaire
a leur sahit. ,
La tAche d'un pasteur est une tAche de devouement :
les longues stations au confessionnal, les secours A por-

ter aux malades et aux mourants, la preparation A l'important labeur de la predication, la redaction de rapports
obligatoires, tout cela exige une vie excessivement r6gl6e. M. Mc Hale ne faillit A aucun de ces devoirs. Ils
ne sont pas rares ceux qui encore aujourd'hui font son
eloge en rappelant le temps oitM. Me Hale 6tait cur6 :
tous purent voir l'Cclat de cette vie etalie au grand
jour, vrifiant cette autre parole de saint Pierre Canisins : a Le Chnist <dans sa vigilance et so fid6litO
de pre
de famille a volou et, en ses pritres, ses mioistres, ses
enveyds, vent toujours trouver allum6 :le flambeau de
l'Evangile : il faut non pas le cacher sous le boisseau,
mais le poser au sommet du candelabre pour chasser
les erreurs et les t6enbres des juifs et des Gentils 2 . ,
I. aTalem enim pastorem decet esse in Ecclesia, qui, more Pauli, cmnibus amnia *iat, ut in illo reperiat aeger curationem, maestus laetitiam,
desperafs fiduciam, imperitus doctrinam, dubius consilium, paeitens
venialu atque solacium, et quidquid tandem ad salutem est cuique necessarium .

2.

t Voluit enim Curistus ut vigilantissimus ac fidelisesius paterfamilias

per tales ministros ac legatos lucernam evangelicam igne caelitus derisso
accendi, et accensam nom modio supponi sed supe cAtlelabmam coistitai,
quae sumn splendozem longe lateque diffunderet amnesque turn Judaeorum
turn gentiuri tenebras t et es pitftigartt .
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Ce fut la, dans cette parcisse, que M. Me Hale attira
I'attention du cardinal Gibbons de vtnt6re mtmoire.
Le Cardinal avait le plus grand respect et la plus grande
confiance en M. Mc Hale ; et cet interet de la part de
Son Eminence s'etendait sur la Congregation tout entiere. Nous tenons d'un ancien 6veque que le nom de
M. Me Hale fut inscrit plusieurs fois dans la liste des
candidats a 1'6piscopat. Mais si cet honneur lui fut re-

fuse en ce monde, sfirement le Seigneur qu'il a si bien
servi, lui conferera dans le Ciel des honneurs qui surpassent tout ce que l'esprit humain peut imaginer.
Edouard F. DOHERTY,
[Traduction Jean-Marie PLANCHET].

COSTA-RICA
MGR CHARLES-ALBERT WOLLGARTEN,

Evique titulaire de Cusira, Vicaire apostolique de Limon
(1897-1937)
Le 29 avril 1937, a l'annonce de la mort de Mgr Woll-

garten, eveque titulaire de Cusira,Vicaireapostolique de
Limon, la consternation de la communauth de Cologne
6tait visible, generale. Il y a uri an, jour pour jour, Mgr
Wollgarten se trouvait au milieu de nous. A chacun ii
semblait que la mort venait de l'arracher du milieu meme
de notre maison, tant son souvenir 6tait vivant et present
a la m6moire de tous. On 6voquait volontiers r'un ou
l'autre de ses faits et gestes, l'une de ses paroles on spirituelles reparties qui 6gayaient tout 1'entourage.
La petite Excellence, conune on l'appelait ici, n'6tait
done plus ! Aussit6t, un des compagnons d'etudes de
Mgr Wollgarten fut charg6 d'annoncer la triste nouvelle
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A la famille, A la vieille mnre agee de 74 ans. Ce jour-IA,
elle 6tait tout heureuse de fournir des nouvelles r6centes de son fils, d'apres la lettre recue quelque
temps auparavant. Albert allait bien, surcharge de travail, il se r6jouissait neanmoins de recevoir bient6t du
renfort. Quand notre confrere lui avoua alors que les
nouvelles qu'il venait lui communiquer n'6taient pas
aussi bonnes, elle comprit de suite. < II est done mort ! a
s'ecria-t-elle, et ce disant, s'6vanouit dans son fauteuil.
Revenue A elle, cette vaillante mere chr6tienne accepta
son dur sacrifice. Un fils mort A la guerre, un autre accidentellement nov6 dans la Moselle, et enfin son Albert
plrissant dans un incendie... vraiment le bon Dieu
l'tprouvait durement, mais la chr6tienne trouvait dans
ses sentiments de foi la force d'accepter avec une admirable ginhrosit6, ce nouveau coup inattendu...
La mere et la sceur de Monseigneur vinrent dans notre
chapelle de Cologne assister, le 4 mai, au service fun6bre
celebr6 pour le repos de l'ime du cher d6funt. Un grand
nombre d'amis et d'admirateurs du Vicaire Apostolique
s'6taient joints A nous. Le Cardinal de Cologne, retenu
ailleurs, 6crivit ses condol6ances; le Consul de CostaRica 6tait venu de Bonn, de meme aussi le Directeur de
la Propagation de la Foi d'Aix-la-Chapelle. On remarqua
particulirement la representation avec drapeau des
anciens camarades, catholiques et protestants, du r6giment de Mgr Wollgarten.
I
Le samedi 8 mai eut lieu un office funebre, A Viersen,
paroisse de Mgr Wollgarten. LA aussi affluence de pretres
et de fidles : Monseigneur vivait vraiment dans les
cceurs de ses compatriotes ; l'an pass6 A pareille 6poque,
ii c6I6brait pontificalement ici-meme, lors du premier
anniversaire de sa consecration 6piscopale... et aujourd'hui nous pleurions notre cher defunt.
Les premieres nouvelles reques de Costa-Rica permet-
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tent de reconstruire, en leurs grandes lignes, la suite de
ces evneenents tragiques. Depuis quelque temps Monseigneur ne se trouvait pas bien. Le dimanche 25 avril,
il avait encore cedlbr6 la messe militaire; . Limon,
comime a San Jose, les soldats assistent 4 la messe :
officiers, soldats, drapeau, musique, bref tout le r#gimept. Le lendemain, Monseigneur se fit examiner par
le Dr Salisbury, de 1'hfpital amsricain. A la proposition
de rester a l'h6pital, Monseigneur ne crut pas pouvoir
acquiescer; et a peine rentri chez lui, se mit an lit.

Le mardi z7 avril, vers a heures de 1'apres-maidi, se d6clara un incendie caus, A ce qu'il semble, par un courtcircuit sous le toit. Des passants ayant va de la fumee
pepserent qu'on brulait des herbes derrire la maison :
dans la maison, on n s'en apertrut que lorsque les flam-

mes jaillissaient. Une brise, s'levant A ce mopmient,
activa le feu de sorto qu'en vingt minutes tout le p4dais,
une maison uonstruite en bois, Rtait devenu la proie complate des flammes. Monseigneur qui s'6tait endprmi ne
se rendit pas immndiatenent conmpte de ce qui se pas-

sait. RWveilJ par I'icre fumee, il saute do son lit, saisit
sa soutane et pherche 3 sortir. Du deutxime etage, en
quelques bonds, Monseigneur fut en bas, devalant I'escelier en flammes

ii avait de nombreuses briOures aux

mains, ain pieds et Ala tate. Upe auto le transporte 4
l'hbpital: trois mddecins firent tout ce qui fut humainement possible. On put nourrir un espoir jusqu'au mercredi apres-midi. Au dire du docteur, Monseigneur,
par suite des bjlssures, r'aurait pu exercer des fonctions
sacerdotales ou 6piscopales, si on avait reussi 4 luf sauver

la vie. Mercredi, a 6 hepres du soir, quand la nuit tombait, le malade devint plus agit6, il voulait se lever, son
6tat empirait. M. Acosta 1i a&dministre l'extreme-onction, et lui donne la dernipre benediction. A 9 h. o2tout
6tait fini, Monseigneur avait erndu son Ane A Dieu.
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A Sah Jose, la capitale de Cor.ta-Rica, 1L Gouvernement avait decidt de faire A Monseigieur des fundrailles
aux frais de 1'Etat, avec honneurs militaires et deuil national. A r heure, un train special conduisait a Limon Son
Excellence le Nonce Apostolique et les pr6tres de San
Jos6. La lev6e du corps se fit a l'h6pital amiricain. Un
immense cortege accompagnait le defunt A sa derniere
demeure dans sa cathedrale, les soldats en deuil, musique
militaire en tete, les prnlats, les pretres et, sans aucune
exageration, tout Limon entouraient le cercueil. L'6glise
ne pouvait 6videmmnent contenir cette foule. Sur le seuil
de l'eglise le representant du President de la Republique pronona son discours. Son Excellence le Nonce
Apostolique pontifia (il y a deux ans, il avait sacr~ Mgr
Wellgarten). Mgr Zanabria, Vicaire General de San Jose,
dit quelques mots sentis devant ce cercueil que fleurissaient quantit6 de couronnes. A c6t6 de Mgr Blessing
(1868-1934) qui repose dans la cathdidale du c6t6 de
1'Evangile, Mgr Wollgarten, au c6td de 1'6pitre, attend,
lui aussi, la resurrection future.
Charles-Albert Wollgarten naquit A Diisseldorf-Unterraht, le 27 janvier 1897. II fit ses humanit6s au College
de Theux : ses notes d'alors, comme le timoignage de
ses professeurs survivants, attestent un bon 61tve. II
entra dans la Congregation le 20 novembre 1914, mais

la grande guerre vint interrompre ses 6tudes. Jusqu'en
novembre 1918, Oit le trouve stir le front, en France, en
Galicie, en Russie. Plusieurs fois bless6 et plusieurs
fois d6core, promu aspirant-officier, il portait avec fiert6
sa croix de fer de t r e et 2 e classe. II lii fut enfin donnh
de reprendre la vie de tommunaute. Le it avril 1920.
il fut admis aux saints vceux, et acheva ses ettudes de
philosophie et de theologie dans notre inaison de Niederprim et re9ut a Treves l'drdination sacerdotale le 6 avril
1924. Destine A la maison de Sai Jos6 de Costa-Rica
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ses Suprieurs l'envoyerent d'abord en Irlande pour s'y
familiariser avec la langue anglaise. II y fit de si rapides
progres que, au bout de quelques mois, il pouvait
rendre aux confreres quelques services dans le ministire paroissial. I1 n'a jamais oubli6 ce sejour en Irlande
dont il aimait A parler, et ses confreres a leur tour ne
paraissent pas avoir cubli6 son entrain et sa bonne humeur. Arriv6 en 1925 A San Jose, il apprit I'espagnol
aussi facilement et aussi bien. Professeur au CollUge, on
lui confia en mime temps la charge de pr6fet de discipline. Deux ans apris, en 1927, il fut attache au Vicariat
apostolique de Limon : dure 6cole d'abord, mais les succAs lui 6taient bient6t acquis. A la mort du premier
Vicaire apostolique, Mgr Blessing, le choix de ses Sup&rieurs et de Rome, en parfait accord d'ailleurs avec la
voix unanime du peuple de Limon, l'appelerent A prendre la succession de Mgr Blessing. Le Ier mai 1935, dans
la cathedrale de San Jose, Mgr Wollgarten recut la
consecration Cpiscopale des mains du Nonce Apostolique Mgr Chiarlo, qu'assistaient I'archeveque de San
Jose Mgr Castro et I'veique d'Alajudla Mgr Monestel.
Les fftes qui eurent lieu A cette occasion temoignent
dans quelle estime on te.ait le nouveau Vicaire Apostolique. Etaient presents . la certimonie, le Pr6sident de la
Ripublique, le gouverneur de Limon, le corps diplomatique tout entier, le cerg6 du pays, 6oo catholiques de
Limon venus en train sptcial, la colonie et le charg6
d'affaires d'Allemagne. Le lendemain, quand le nouvel
6veque fit son entr6e en son Vicariat ce fut de la jubilation. Ag6 alors de 38 ans, un des plus jeunes et, si je
ne me trompe, le plus jeune reprisentant de l'6piscopat
catholique, Mgr Wollgarten promettait un long et fructueux apostolat. Deux ans apres, a peine entr6 dans s•
quarantieme annee, et A la veille du second anniversaire
de sa consecration 6piscopale, la mort nous le ravit.
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Les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu !
, Miles Christi regis sum ,"ttait sa devise. Elle resume
sa vie. II avait ete un valureux soldat au service de sa
patrie. Les camarades de r-giment lui avaient conserv6
un affectueux souvenir. On put le constater I'an dernier
lors de sa visite au Vincenlinum. Ils se l'arrachaient
pour 1'avoir au moins quelques heures au milieu d'eux.
La touchante lettre de condcl6ance envovye au Visiteur
A l'annonce de sa mort et la part qu'ils voulurent prendre A l'office funebre en donnerent une preuve nouvelle.
Mgr Wollgarten de son c6te ne manquait pas, quand
I'occasion se presentait, de t6moigner des sympathies
qui le liaient, lui 6veque, A 1'arm6e. Peu de temps avant
de mourir, le jour meme de ses 40 ans, Mgr Wollgarten
fut recu et particulierement f&ti en rade de Limon par
le commandant et les officiers d'un navire allemand,
pour lors en visite officielle A Costa-Rica. Les marins,
eux-memes, admiraient surtout cet iveque ddcor6 de
la croix de fer de Ire classe, se melant a eux et s'interessant A leur navire depuis les machines jusqu'aux tourelles.
Ces qualiths militaires, son entrain, son m6pris du
danger et des difficultis, son inalt6rable bonne humeur,
Mgr Wollgarten les avait apportes au service de la cause
du Christ. II faut l'avoir vu pour se faire une id6e de la
popularit6 et de l'affection qu'il s'ktait acquise parmi son
peuple.
Depuis son retour d'Europe, au d6but de 1936, Monseigneur s' tait de nouveau mis a l'oeuvre. Les dons qu'il
avait regus et une offrande genereuse du Saint-PNre lui
permettaient de raaliser certains de ses plans. Du Sal6
vador, il avait fait venir une communaut de seurs pour
leur confier l'iducation de la jeunesse. II leur batissait
une maison et les locaux de l'ecole. La semaine sainte
avait Wte, cette annie, particulierement p6nible pour
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hl. Que1ques missioxnaires faisant inopinement d&faut
par suite de maladies, il s'6tait mis en quatre. Ses dernitres lettres, pleines d'humour malgr6 tout, appelaient
d'urgence de nouveaux collaboxrateurs. Sa derniere

lettre donne les dates et les itineraires de ses voyages
apostoliques prkvus jusqu'en rovembre. 11 ne se doutait
pas que ces itineraires seraient brusquement modifies
par ce voyage inattendu dans 1'6ternit6.

La province d'Allemagne, tout sp6cialement le Vicariat de Limon et ses nombreux anas sont en deuil;

i's prient pour Mgr Charles-Albert Wollgarten, cber et
tres regrette confrere,

Christ.
(•eorga,

mai 1937-

IQONOGIRAPHIE

toujours vaillant sodat du
Guilaume STIENM.

DE SAINT VINCENT DE PAUL

(Tableaux et 6pitaphes de Saint-Iazare)
Comme suite et compl6ment aux notes iconographiques sur
les tableaux de la Canonisation (Annqies 1937, pages 491-504 ;
voici le texte du Mercure de France d'avril 1732, pages 820-822

que j'ai eu trop tard pour pouvoir l'utiliser dans l'article pr6cedent. s La Vie du Bie.heureux Vincent de Paul •n tableauc. a Apres la beatification du Bienheureux Vincent de Paul, premier instituteur de la Congr6gation des Pretres de la Mission
de Saint-Lazare, M. Bonnet, qui ep est aujoqrd'hui le Sup6rieur gen6ral, homme d'un mkrite distingue et rempli de zdle
pour la gloire du saint fondateur, a entrepris de faire peindre
l'histoire de sa vie en plusieurs tableaux places dans le chceut
et dans la nef de 1'gglise de la Maison de Saint-Lazare de Paris,
par plusieurs peintres c6lbres.
Le premier et le plus grand de tius ces tableaux s5 voit
actuellement dans la nef. 11 a &t6 peint par le Frdre Andre,
Parisien, religieux Dominicain du Noviciat. Ce peintre s'est
acquis une grapde reputation par quan.~it6 de beaux et pieux
ouvrages que les curieux visitent avec empressement dans
l'dglise et dans l'interieur de son monastere. Ce tableau qui
est de 14 pieds de hauteur, sur 1o de largeor, reprdseite 1'ApothIose du Bienheureux Vincent de Paul, donnant sa bn&ddiction aux superieurs g6nraux qui 1'ont suivi depuis r'tabliasement de la Maisop et qui sont a genouix. On voit aissi dais
le fond du tableau des Sceurs de la CharitA dont le saint homme
a it6 pareillement l'instituteur, ayant & leur tate la pieuse
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Le Gras, qui a beaucoup contribu6 a cet 6tablissement.
Tout cela frappe par son harmonie et par la beaut6 de sa
composition, aussi les coanaisseurs I'estiment paraitement.
Ce tableau sera seul dans la nef ().oi il fait un elfet merveilleux.
Le m4me religieux a peint, avec le mnme succes, un autre
tableau, place dans le che.ur. On y voit represente le pieux
fondateur dans un fauteuil, prxihant aux pauvres de l'h6pita
du aNom-de-fisus, qu'il a aussi fonde. Ce second tableau de
9g de largeur, n'est pas mains esio.pieds de hauteur sur 8
time que e precedent: on y distingue surtout un vrai naturel
daas les figures.
Quatre autres tableaux ayant les memes dimensions et
aussi placs dans le choeur, ont ete peints par M. de Troy,
doat le om seul fait I'6loge de ses ouvrages. Le premier represepte le saint homme, comxne il fait la mission tant cur ;
le second exprine, pax rapport au suiet genural, La mort du
roi Louis XII ; le troisielne la Copf4~~we des Eccisiasties ;
et le quatrieme le Coseil de 14 reine-mre, dans lequel le bienheureux fondateur est repr6sent6. Tautes les expressions de
ces tableaug sont tres nobles et d'un bean pinceu ; on y
reconnatt partout le cl6ebre auteur.
Du c6te oppose, toujours dans le choeur, est un cinui&sne
tableau, qui represente le saint missionnaire prckant aux
Ga;zgimq C'etait un de ses exercices favoris, et dont I'ex6cution demandait ine main aussi habile que celle de M. Rhetou
(.~S pour Iestout] qui n'a rien oubliM pour exprimer d'une
manire parfaite cet acte p6aibe et labodeux d'une charit6
consommee.

Ce tableau eat suivi d'un septirme de M. Baptiste, et M. Galloche travaille actuellement au huitiýme. et dernier.
Cet article du Mercure nous apprend on precise certains
details nouveaux on seulenmet pr4sums : c'est le supirieur
general At. Bonnet, cinquidme snccesseur de saint Vincent,
qui a fait peindre ces tableaux; ce sont bien les superieurs
g4n&raux que le frire Andr4 pretend reproduire dans iapotheose du Saint; il n'y a que 8 tableaux dans le chceur, et
meme le 8, celui par Galloche, v'est pas aclev6. II n'est pas
encore question des deux auteA tqiles : Saint Vincent d ta
Visita4io~ p4r Restous et la Mafo de gainu Viucen Pw de Troy,
que nous trouverons en 1737 & cOtO des precedentes.
Outre les tableaux sur la vie de saint Vincent, il y en avait
d'autres 4ans 1'6glise de Saint-Lazare. Les chapelles de Saint
Joseph, de Saint Pierre et des Saints Anges 6taient pmrnes
de trois peintures qu'Abelly avait fait faire par Licherie, peintre
de renom, de la fin du xviie si6cle.
Hondan
Louis Licherie de Beuron, ae le 6 jiullet (629 ,
(a Dreux, 'apr&s d'autres) et mort ~ Paris le 3 decenmbe 1687,
fut leve de Charles Lebrun, sonus la direction duquelt a traz. 0. a vu 4aus 1'article prc6deat (p. 498), comment i la tn dA xvu*
ce, une aute
rrande toils, les Mitaces 44 sait Vincent e t vene prendie place a c6ti de 1'Apothose par le Frire Atdr.
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vaill4 A la manufacture des Gobelins, de 1664 a 167o. Pour
sa rception A l'Acad6mie de peinture en 1079, il pr6senta
Abigail cherchant d flichir David, toile qui depuis a t6 mise
au Louvre. 11 a peint un grand nombre de tableaux d'eglise,
notanmment pour Saint-Germain-l'Auxerrois A Paris, pour
1'4glise des Invalides, pour la Chartreuse a Bourg-Fontaine
[pres Villers-Cotterets, commune de Pisseleux, Aisne].On trouve
de lui au mnus6e de Besangon un Crucifiement, A Cherbourg
une Sainte Famille et A Nantes la MAort de Saint Joseph. Ses
oeuvres ont 6td grav6es par G. Audran, son beau-frdre, par
Baudet, Cochin et J. Hainzelmann. D'apres le AMermoire historique des principaux ouvrages de peinture de M. Lichery (2),
adjoint A professeur de I'Acad6mie royale de peinture et de
sculpture, lu A l'Academie le 5 juillet 1692 , peu de temps
apres la mort de l'artiste, sil fut beaucoup employ6 A peindre
pour messire Louis Abelly, ancien ev&que de Rodez... Ce pr6lat fit faire a M. Lichery trois tableaux qui sont poses dans
1'6glise de Saint-Lazare, chacun A l'autel d'une chapelle particuliere A c6t6 du choeur s.
Le tableau, qui est
_
la droite du choeur sur I'autel de la
chapelle consacrie A Saint Joseph, a pres de 8 pieds de hauteur
et represente ce grand saint porte au ciel par des Anges... Audessous des figures, sur la premiere ligne du tableau, se voit
un paysage agr6able avec le profil de la maison et de 1'eglise
de Saint-Lazare, ainsi que le profil de 1'rglise de Saint-Laurent
et du monastere de Montmartre. Ce tableau ne serait-il pas
celui qui est conserv4 atijourd'hui a Nantes sous la designation
de mort ou ravissement de Saint Joseph ?
Le second tableau est pose sur 1'autel de la chapelle de
Saint Pierre, A main gauche du choeur. II a pros de 6 pieds de
hauteur et montre le Sauveur apparaissantpour la troisieme
fois J ses disciples depuis sa resurrection, selon le recit du
chapitre XXI de 1'Evangile de saint Jean. Sur le rivage de
la mer de Tib6riade, N.-S. en pied et A demi-nu, avec les marques
des cinq plaies, dit A Pierre : o Paissez mes brebis
L'ap6tre
L.
repoit ce commandement avec humilite et tient A la main
la clef mystbneuse du ciel, tandis qu'un z6le 6gal 6clate sur
le visage des disciples presents a la p6che miraculeuse ; le
poisson est disperse sur le rivage ainsi que le pain qui reste
du repas dont parle 1'Evangile.
Le troisi4me tableau, de 8 pieds de hauteur, est pos6 dans
la chapelle des Saints Anges. laquelle suit immddiatement
celle de Saint Pierre. II represente les 9 ordres on chasurs des
esprits cdlestes qui sont distribu6s en 3 hierarchies, en soite
que chaque hierarchie comprend 3 choeurs. Cette subordination, repr6sent6e ici dans son d6tail, a ete peinte sur les pensees d'AbeUy qui a crit un excellent trait6 des 3 hidrarchies
des esprits c6lestes. De ce tableau le m6moire de 1692, dont
2. Louis Licherie & Paris demeurant d'abord rue Saint-Jacques, prbs
Saint-Yves sur la paroisse Saint-Skverin, puis Parvis Notre-Dame oft i
mourut le 3 d6cembre 1687. (Registres de Saint-Christophe).
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ici quelques passages, fait une description tres longue et tres
detaillke, vfritable trailf sur les .nges.
Dans la partie supkrieure de ce tableau est une maniere de
d6me avec gloire c6leste toute 6clatante de rayons. Dans le
centre, d'oii partent ces rayons, se lit, en lettres hMbralques,
le nom de J]hovah, environn6 et adore par les 3 hierarchies des
esprits celestes, d'abord dans la premiere hierarchie, les Seraphins, puis les Chirubinsa droite et a gauche, puis un peu plus
bas les Trdnes. Dans la seconde hibrarchie, a droite, les Dominations avec couronnes, sceptres et 6toles, a gauche, les Verius
avec balance et trompettes; sur une nude au milieu les Puissances avec foudres et 6p6es. Dans la troisiCme hierarchie,
un peu plus bas sur la droite, les Principautls avec diademes,
mitres, bannieres et verges; a gauche les Archanges dont
Gabriel avec un 6criteau portant: Ave Maria; et entin, dans
la partie inf6rieure du tableau, avec branches d'olivier, les
Anges: Anges gardiens, 1'Ange RaphaIe...
Aujourd'hui cette toile de Licherie, de xr 5 o sur 2m20, se
trouve a Paris dans la chapelle du Sacr&-Ccur de l'eglise de
Saint-Etienne-du-Mont, a c6te du tombeau de Sainte-Genevi&ve.
A la place du nom de Jehovah on a peint un Sacre-Ci•ur qui
rayonne dans un nimbe enflamme. En'bas, au premier plan,
un ange vetu d'une robe jaune, d6veloppe une banderole sur
laquelle, apres deux siecles et demi, nous pouvons lire, comme
nos ancetres du vieux Saint-Lazare": Accessistis ad montem
Sion Jerusalem calestem civitatem Dei viventis ct multorum
millium angelorum frequentiam (Saint Paul aux Hibreux, XII,
22) : a Vous vous &tes approch6s de la montagne de Sion, de
la cit6 dn Dieu vivant qui est la J6rusalem c6leste, des myriades
qui forment le chceur des Anges... , (3).
L'autel de Saint Denis et surtout celui de la Sainte Vierge
devaient avoir aussi leurs tableaux. Le vieux Coutumier manuscrit de Saint-Lazare, 6crit vers 1755, reconunande au sacristain, le samedi qui pr6cede le dimanche de la Passion,
de couvrir de voiles violets f les tableaux des autels ; ii
ajoute que a si la fete de 1'Annonciation ou de saint Joseph
arrive dans cette semaine, on decouvre le jour de leur fete le
tableau de leur autel », ce que les c6r6moniaires d'aujourd'hui
ne doivent plus permettre. Le Vendredi-Saint, le Coutumier
dit que lorsque le celebrant decouvre la croix, le sacristain
a soin de monter derriere le maitre-autel pour tirer les deux
rideaux qui couvrent le Crucifix du grand tableau o.
En 'dehors des tableaux de l'4glise, la maison de Saint Lazare
en poss6dait bien d'autres dignes d'6tre signales. Germain
Brice dans sa Description de la Ville de Paris en 1752 nous
apprend que le r6fectoire est grand et 6clair6 et que rien n'est
3. Sur Louis Licherie et ses ceuvres Cf. aussi Jal. Dictionnaire
critique de biographic et histoire, 1871, E. B6nezit Dictionnaire critique et
documentaire des peintres, scidpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les
temps et de tous les pays, 1911-1913. H. W. Singer. Allgemcines KHnstler-

Lexikon et surtout Thiemne-Becker. Alligmeines Lexikon der bildenden
Kalstler, avec tris abondante bibliographic frangaise.
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plus beau que d'y voir I'ordre, le silence et la propret6 qui y
regnent quoiqu'il s'v trouve quelquefois plus de 200 personnes
Au fond de ce r6fectoire ol le Sup6rieur general est tous les
jours i table entre deux pauvres, se trouve plac6 un grand
et superbe tableau qui repr6sente le Deluge universel. Cette
toile dont on ignore l'auteur veritable, a une histoire dont il
sera reparl- tout A I'heure.
Parmi les autres tableaux qui ornaient cette salle, il faut
signaler encore une Cine et une Prisenttionde Notre-Seigneur
en Temple.
Dans la salle d'oraison on voyait une Descente de Croix.
Ailleurs, dans la salle des entretiens, 6taieut 6 tableaux de
1'ecole de Venise representant des prophetes, la mort d'ui reiigieux (effet de nuit), David montrant d Sasl la pierre dont
il tua Goliath. Dans une salle du rez-de-chauss6e, la salle des
tableaux, bien connue de la Capitale, on pouvait admirer une
remarquable collection de i60 portraits de papes, de cardinaux, d'&veques, d'abb6s, etc., la plupart bienfaiteurs de
cette maison.
Mle Jane Chapon dans son beau livre, fait en collaboration
avec le D r Leon Bizard : Histoire de la Prison Saint-Lazare,
complete, page 82, les renseignements sur u cette salle des
tableaux qui s'ouvrait sur le corridor conduisant au rifectoire n (depuis devenue 2 e atelier des fugtes, situe & droite
du couloir). Les i(o porfraits 6taient - de giande valeur aussi
bien par leur exdcution que par l'ensenible homogen6 qu'ils
formaient; ces portraits comprenaient la s6rie complete des
rois s'etant succ6de sur le trine de France depuis I'empereur
Charlemagne ; on pouvait y admirer notamment ceux de Philippe-le-Bel, Louis VII, Louis IX, Philippe-Auguste, Charles V,
Charles VII, chefs-d'oeuvre des peintres prinitifs de I'Ecole
romane ; ceux de Francois Ier, Henri II, Charles IX, Henri IV,
dus aux pinceaux des Clouet: les portraits en pied, grandeur
nature, de Louis XIII, Louis XIV, te Regent, le fils du Regent,
Louis XV, ex6cutes par les plus grands artistes du royaurre;
des effigies de magistrats, de bienfaiteurs, de prelats a tous
les degrfs de la hierarchic religieuse, Papes, cardinaux, &V4ques,
archevaques, abbes conrplDtaient cette rare collection. x
D'autres tableaux sans doute devaient se trouver disperses
dans I'immense maison. Malheureusement tons ces trfsors, t
I'exception de ceux de l'eglise, furent ravag6s, lac6rd, mis en
pieces au pillage de Saint-Lazare, la veille da 14 juillet k789.
Au refectoire tous tes tableaux se trouvtent ditruits, la chaire,
les boiseries des piliers, tes vantaux de la porte, les panneanx
saccagds, les tables renverskes, les banes en eclats; r36grands
carreaux 6taient casses. Dans la salle des tableaux pa• id*6
toile qui ait 6t6 Apargn6e. M6mes devastations dans les salles
destinies aux exercices de la Commnunaute et aux retraites
des strangers (4).
4. Pour le sac de Saint-Lazare Cf. Prods-verbdido iUituenmet-fge d
Corville. (Arch. Nat. Z 4.6g~). Leke
Lade
mo*rwtU w cdmde Is T... Ml-
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Trois ans apr6s, Alexandre Lenoir vint recueillir ce qui restait ou pouvait etre restaurd. , ILe 36 aouit 1792, lit-on dans
ses. papiers, eh faisantt dans la maison de Saint-Lazare la recherche des tableaux qui pouvaient etre conserves, j'ai trouve
un tableau representant

"Jsus-Christ portY

ait tonmbeau, de

Lucas Penni (5Y, qui me parut une r6p6tition de cclui de Raphael
qui se vdit dans la galerie de Borghese a Rome. Ce tableau
d'un dcssin vigourcux et d'une grande beauti d'expression,
fut consid&r6 com.me original par plusieurs connaisseurs. 11
serait done une rdp6tition, de la main meme de Raphael, au
copi6, comme je le supposais, par son eleve
lieu d'avtAr ttd
Lucas Penni. Je Pai dessind et grav6 moi-mnde ; j'ai fait
briser ria planche aprfs en avoir fait tirer une douzaine d'6preuves .:Le prdtendu Rphapal fut en effet expose au Louvre.
II figura sous le no 276 dans la xre edition du catalogue des
objets contenus dans Ja galerie du MAuseum francais (1793)
avec l'attribution incontest6e a Raphal. Ce fut m6me un des
griefs reproch6s & la commission des monuments qui s'en excusa
en rejetarit la faute sur Barr6re. Tableau et mention out disparu depuis. (6) D'apres l'histoire de la lrison de Saint-Lazare,
cette copie de' a Descente de Croix de Raphael est aujourd'hui
au Musee de Caeri,en vertu de 'arrEt6 du In pluviose an XII.
La nbte de Lenoir continue :',)ans If grenier de la maison
j'ai decouvert, parmi de vicux meubles, un grand ct magnifique tableau de Tintoret reprisentant 1e Diluge. Ce tableau
avait AtA en tnorceaux et jet4 dans un coin en 1789 lorsqu'une
troupe de forcenms niit le fed h St-Lazare et en fit le pillage 0.
Une autre note de Lenoir pr6cise que a ce tableau forme de
plus de 300 morceaux d6tach6s, que I'ai apportes religieusement dans un sac, a 6et r-tabli par les soins du citoyen Guillemard, qui jusqu'i present, a restaur6 les tableaux du dep6t
provisqire, joignant au renrite de bien savoir poser, nettoyer
et enlever une pcinture; le talent pr6cieux de toucher ses repeints dans le style et le genre de l'original .. Le tableau du
Deluge, suivant la mmne note, avait une hautpur de 9 pieds
4 pouces avec une largetr de I•pieds to pouces, tandis que
le prdtendu Raphael, fJsus portM au Tombean, mesurait 5 pieds
4 pouces de hauteurur r 5 pieds'5 poiices de largeur.
Finalement ce fameux Diluge qut dicorait si bien le fond
du r6fectoire de St-Lazare, au dire des descriptions du xvime siecle, rdstaur6 par les soins de Lenoir, passa an Louvre en 1798.
puis en ISr au mus6e de Bruxelles. On Pattribuait k I'cole
VWnitienne, au Tintoret mtniae " en realitA ce serait l'ceuvre de
Jean Cossiers, n6 a Anvers en 16 oo et nmdrt 'bidem'le 4 juillet 1671.
moire de Mgr Jaaffret, divque de

efzl. Circulaire du Superieur gendral.

Jane Chapot. Hist Prison Sait-Ldzire (texfe. gravifate et tableaux pendant la r6volution).
5. Lucas Penni dit Romano, n6 A Florence en •i,, mo•t & Rome en
1640 ( ?), frfre de Gianfrancisco Penni et, comme lui, elve de Raphael.

6. Le ;2 brumaire an VII ce tableau, avec 25 autres, fut remis an dip6t
de Nesle pour y etre vendu. Cf. Louis Courajod. Alexamdre Lenoir, . 1,
p. 138, no 969.
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)'apres un 6tat g6enral des tableaux se trouvant en 1795
deposes provisoirement dans le Mus6e de la rue des Petits-Augustins, on y comptait, comnie provenant de St-Lazare, 27 tableaux dont 18 grands et o moyens, savoir:
Grands: No 544- Un Christ attribu6 a Lebrun.
545 a 555. Les onze tableaux de la Vic de Saint
Vincent, 6tudies dans l'article pr6ecdent.
556. Le Deluge universel attribue a I'Ecole Vknitienne. Signalons dans Louis Tuetey:
ProcEs-verbauxde la Commission temporaire
des Arts, t. I, p. 50; (S6ance du 14 janvier 1794) on pr6tend qu'il estdela main
de Michel Cocie (ou Coxie), peintre flamand (n6 A Malines en 1499, mort a
Anvers le io mars 1542) et que la restauration du Diluge a co4t6 1.8oo livres
Squoiqu'il ne vaille pas 500 livres. .
557. La Penitence, par Verdier (7).
558. Une Assembee d'Anges, de l'Ecole de Lebrun.
C'est le tableau de Licherie aujourd'hui
a St-Etienne-du-Mont
aParis.
559. Les Sept Anges, par Baugin (8).
56o. La Prisentationau Temple, copie faite d'apres Lebrun.
561. Jesus prichant sur la Montagne, Ecole de Lebrun. C'est sans doute l'un des tableaux
de Licherie decrit plus haut.
Moyens: No 562. L'Annonciation, tableau d6chir6, attribue6
l'6cole italienne.
563. Le Christ guErissant des malades, peint sur.
bois, 6cole V6nitienne.
564. David triomphant de Goliath, auteur inconnu.
565. Six ProphEtes, peints en buste par Vignon

(xviie siecle).

Dans cette liste il n'est pas question de la Descente de Croix
ou Christ porte au tombeau de Lucas Penni, 6lve de Raphael,
ni de YIEnlivement ou Ravissement de Saint Joseph, par Licherie,
eleve et collaborateur de Lebrun, 6tudi6 plus haut et que je
soupvonne aujourd'hui k Nantes.
M"e Jane Chapon dans son Histoire de la Prison de St-Lazare

nous apprend que - ensuite furent decouverts dans les Archives,

en assez bon 6tat, les portraits des rois Philippele Bel, Henri I V,
Louis IX, Louis VII, Louis XIII, Louis XIV, le Regent, le
fits du Regent, Louis XIV donnant I'ordre de St-Lazare, tableau
dans la manidre de Martin, plus deux portraits en pied s ornes
de belles bordures dordes ..
Lenoir avait 6galement retrouv6 un rocher sculpt6 en marbre
7. Verdier Fran;ois, peintre et graveor, n6 et mort. i Paris (x651-2o
juin 1730).
8. Baugin Lubin, peintre n6 a Pithiviers (I61o), mort A Paris (12 juilet

1663).
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blanc sunnontd d'une grande coquille appele tuilde. Cette
coquille qui servait de benitier dans 1'6glise de St-Lazare, fut
remise le 25 pluviose (13 f4vr. 1798) a l'administration du Jardin
des Plantes (9).
Dans 1'4glise de Saint-Lazare on voyait aussi, au pilier a
droite du choeur, dans un chAssis de marbre, le portrait d'Adrien
Le Bon, dernier prieur et insigne bienfaiteur de la Congregation,
avec une belle 6pitaphe se terminant par ces vers qui font
allusion A son nom :
SDic bona verba Bono ; pia dicas ossa quiescant.
Hoc fibi qui dicat, protinus alter erit.
Ils sont de la comoosition de Jacques de la Fosse, pretre
de la Congregation, qui a fait plus de 30.000 vers que sa modestie I'a empEch6 de donner au public, et que le faineux Santeuil, qui s'y connaissait, jugeait tres dignes de paraitre un
jour.
*

Pour terminer cet article, voici les diff4rentes inscriptions
[in&dites] de l'ancienne 4glise de Saint-Lazare, d'apres I'Epitaplier manuscrit (n° 11.479 et 1I.959) de la Bibliotheque
Carnavalet (depuis Bibliotheque Historique de la Ville de Paris,
29, rue de S6vign6).
Inscription sur le premier pilier en entrant dans le choeur
A gauche que I'on rapporte ici parce qu'elle contient les conditions A la charge desquelles... Saint-Lazare a 6tW donn6 A
saint Vincent de Paul et a la Congr6gation des Pretres dont
il a 4t4 I'instituteur.
Illustrissimus et Reverendissimus in Christo Pater ac Dominus
D. Joannes FranciscusdeGondi primus Parisiensis Episcopus (io)
ac zelo divinae gloriae salutisque animarum sibi commissarum
permotus hanc Sdt Lazari domum, cum Proventibus suis, annuentibus atque requirentibus reverendis eiusdem Priore,religiosis ac
de consensu D. PraepositiMercatorum, seu Scabinorum pro hac
urbe Parisiensistipulantium, congregalioni presbyterorum Missionis, de sua gratia, suis patentibus litteris, datis Parisiisdie
ultima decembris anno Dom[ini] 1632, attribuit atque univit.
Idque ea mente ut in eadem domo sacerdotes eiusdem Congregationis saltem duodecim resideant, qui fundationibus, aliisque
dictae domus oneribus satisfaciant, et speciatim efficiant ut divina
officia in choro celebrentur ; leprosi pauperes Parisinitam suburbani quam urbani suscipiantur; missiones quotannis in
aliquibus huiusce dioecesis Parisiensispagis aut oppidis: praedicationi, catechismo et confessionum generalium auditionioperam
dando, tempore et modo dictae Congregationis consuetis exerceantur; ordinandique dioecesani statutis ordinationum solemnium temporibus, ad consueta admittantur exercitia, quibus ad
ipsos ordines rite suscipiendos et ad virtutes ac finctiones eccleC Iutaire des richesses d'Art de France, t. T, p. o; t. 2, p. 251
q. Cf.
etc.; Loais Courajod. AWxandre Lenoir, t. I, p. 151 ; t. 2, p. 235, 248;
Jane Chapon, Histoire de la prison Saint Lazare, p. rr3.
io. Primus Parisiensis Episcopus est une faute; il faut ire Archiepiscopus.
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siasticas debite exercendas instituantur. Quam quidem Unionem
Rex christianissimus Liimovicus X/ll, deinde supremus senatus
Parisiensis; denique summi Pontifices Urbanus VIII el Alexander VII authenticis diplomatibus approbavere aique cojfirmavere.
In.quorum omnium praefaotafm perpetuami memoriam ac perenne
erga praefatum Illitstriss. et reverendiss. D. D. Archiepiscopum
benefactorem, grati animi monumentum necnon et fuge p*o eius
anima preces fundendi incitamentum, eiusdeik CoiOgregationis
Missionis sacerdoles hanc ex marmore tabitlam posuere post
felicem ipsius obitum, qui Parisiiscontigit Anno Dom. 1654 die
vero 21 Martii.
L'6pitaphe de M. Le Bon, au pilier de I'autre c61d du chalur
a 6t6 ex6cute A la suite du voeu de I'Assemnble du mois d'aoit
165r. M. Coste I'a d6jA imprim6e avec la lettre de saint Vincent annoneant la mort de a Monsieir le prieur de St Lazare (1i ).
Onze t mbeaux se trouvaient dans le choeur de St-Lazare;
cinq A la suite du maitre-autel jusqu'a la grande porte du
cheut ; trois du c6t6 de 1'Evangile et trois du cote de 1'Epitre.
Au milieu, proche l'aigle, 6tait une tombe plate, sur laquelle
on lisait : Hic iacet (venerabilis) vir Vincentius a Paulo, presbyter fundator seu institutor et primus Superior generalis.Congregationis Missionis necnon Puellarum Charitatis. Obii die
27 Septembris anno 166o, aetatis vero suae 86.
Epitaphe au cdte droit de la tombe de M. Vincent de Faul:
Hic iacel R. D. Renatus Almeras Congregationis Missionis
secundus Superior generalis. Obiit die 2 Septembris anno Dom.
1672, aetatis suae 60.
Autre prBs ,a tombe de saint Vincent: Hic iacet Iflustriss. et
Reverendiss. Ludovicus de Bassompierre Episcopus Santonensis.
Obiit Parisiis Kalend. Julii 1676.
Autre sur une tombe qui touche au degrA de l'autel: Hic
acet Iliustrissimus et leeverendissimus P. Dom. Nicolaus de
Sevin Episcopus, Baro et Comes Cadurcensis. Obiit Parisiisdie
a Nouembris an. Dom. 1678. I1 ayait 0t6 Augustin et prddicateur A la ville et A la Cour. La Reine Anne d'Autriche qui le
protbgeait le fit nommer d'abord A l'6vclh6 de Sarlat et ensuite a celuti de Cahors.
Autre au, c6t gauche de la tombe de saint Vincent : Hici iacet
R. D. Edmundus foly CongregationisMissionis tertius Superior
generalis. Obiit die 26 Martii anno Dom. 1697, aetatis suae 75,
Superioratus 25.
D'autres Superienrs g6n6raux ont et6 inhumis dans le mine
chceur sans 4pitaphes sur leurs tombes, savoir : Nicolas Pierron,
e
4 Superieur gun6ral, mort te 27 aofit 1703; Fran•ois Watcl,
e

Superieur g6nral, d&c6dd le 3 octobre de l'ainne r17o;
Jean Bonnet, 6e Sup6rieur g6neral, d&cde le 3 de septembre
1735 et Jean Couti, 61u Superieur g6enral septi6me, le i1 mars
5

1736, mort [le 4 aout 1746] (12).
rt. Cf. Coste, i. IV, p. z69 et t. XII, p. 332.
12. La tombe de M. Couty 6tant la dernihre signalke dans rEpitaphier,
on en pent prsnumer la date de ce recueil. Cependant r4criture du manmscrit nO 11.479 paralt moderne.
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Epitaphe sur une table de iarbre attachie au deuxieme pilir
a gauche, vis-a-vis de la chapelle de la Sainte Vierge : D. O. M.
Hic iacet nobilis vir Antonius Hennequin, domintus de 'inci,
presbyter qui cum in variantis aulae vicissitudinibus, non sine
gratia principum et favore regium in honoribus multis, et dignitatibus permansisset, tandem ad quietioris vitae portum feliciler
enatavit. Anno aetatis suae 50. Sacerdos factus, bona pauperibus
elargiendo ; rushcanos missionibus instituendo ; Congregationi
nostrae benefaciendo, ita coeteris apud nos virtutibus enituit ut
beatitudinis suae spem nobis omnibus reltquerit sane non vulgarem. Obiit anno aetatis 65. Dom. 1645 (13).
Epitaphe dans la chapelle des Anges : Hic iacct Illustrissimus
et Reverendissimus I. D. Ludovicus Abelly, Episcopus Ruthenensis antiquus. Obiit Parisiis die 4 Octobris anno Dom. Ic6i,
aetatis vero snae 88. II itait docteur de Sorbonne et fut fait
Eveque de Rodez au lieu de M. de P'r&fixe nomme k l'archevich6 de Paris. Et apris en avoir [fait] les fonctions pendant
plusieurs ann&es, il en donna sa d6mission et se retira dans la

maison de Saint-I-aare.
Cuvry, avril 1037.

Jean PARRANG.

UNE LETTRE DE SAINT VINCENT A M. ANTOINE
PORTAIL 18 [octobre 1646]
Le 15 avril 1937, pa' les soins de M. Georges Andrieux, d
l'H6tel des Ventes Drouot, a Wtrmise aux enrhires cette leitre entierement autographe de saint Vincent de Paul. En l'dtude du
susdit expert, 154, boulevard Malesherbes, Paris, nous avons pu
e. C'est
la veille en prendre la copie figurre ci-dessoas imprimr
la lettre 877 idite par M. Coste, d'aprhs la publication de M. Pdmartin. Sur I'exemplaire de son idition, M. Coste avait, apres
coup, corrige son propre texte et notd que I'originalse trouvait alors
au chkteau de Claviires Ayrens, ptoche Aurillac et appartenaitd
la Comtesse Mathilde de Forceville.
Outre la valeur de cette lettre, signalons les annotationsheureuses
de M. Coste qui, d'aprisune copie lighrement fautive et s'appuyant
sur sa tris spiciale connaissance de la correspondance de saint
Vincent, avait fait des deductions que la vue de l'originala par13. Antoine Hennequin, sieur de Vincy, retire A Saint Lazare et regu
la Congr6gation environ quatre heures avant sa mort, 4tait frkre de
dans
u
M e Isabelle du Fay et neven de Marie de Marillac, dpouse de Rend Hennequin,. aquelle 6tait aussi tante de Mile Le Gras. II est A remarquer que la
grand'mere de celle-ci, Rende-Marie Aligret (fille d'Olivier Aligret, seigneur
de Clichy etc.), quand efle 6pousa Guillaume de Marillac, 6tait dejA veuve
de Jean Hennequin et que sa seur Jeanne ou Anne Aligret 6tait femme de
Louis Hennequin qui, en 1562, obtint la moitik de la seigneurie de Clichy
pour 5.600 lilres et dont le petit-fils Alexandre Hennequin, en 1595, sera
sous la tutelle de son petit-causin Louis de Marillac, pire de la future Iondatrice des Filles de la Charitd.
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faitement justifies. A nouveau, nous avons ici, pris sur le vif.
tn exemple de ce bon et solide travail qu'est la publication par
M. Coste des euvres de Saint Vincent.
Fernand

(Recto)
Monsieur

De Paris ce
La grAce de
pour jamais.

nostre

18

COMBALUZIER.

(d&chirure)

(dichirure)

J'ay est6 bien console de vos... (dIchirure)
suis en attente du sucez, je... (dechirure)
l7a pr'sente trois] (barre) deux fois contre... (dichirure)
pense que vous deviez faire A la Roze et notament
de faire en sorte que le personnage dont est
question viene a Richelieu, et nous adviserons
s'il le faudra faire venir icy.
Je voy bien de la facon que vous me
parlez de Mr Testassi qu'il ne faut tenter ce

que je vous ay escript, par ma derni6re, de luy
confier la direction de la Roze ny celle de Cahors

il faut esplrer que nre Seigneur faira ce qui
sera pour le mieux, j'estois en pens6e d'y envoier
Mr Lucas ou Mr Grimal ou bien Mr

le Soudier le jeune lequel je doubte qu'il aille
en Barbarie y aiant un R6colet qui la
supplant6 a prins le devant, et la condition
qui luy estoit destinde a Sal6, un mot de
vostre advis sur tout cela s'il vous plaist le
plus prompternent que vous le pourrez.
Monsieur Brin, Mr Barri et le frere
Aubrien le clercq et nre frere Patriarche sont
partis pour I'Hyvernie et doivent prendre Mrs
le Blancq et Duing et le frere Vacher au Mans
et peut estre Mr Bourdet en Bretaigne, nous
avons est6 press6s et du cost6 de Rome et des Prdlatz
du pais pour cela et est pour ne faire aucune autre
fondation de longtemps.
(Verso).
...
(dichirure)...........
aviez raison de faire partir
..................
...... Anessy sa sant6 luy permet
........................
que vous me marquez et vous
........................
que s'il sent quelque tendance a
'ann6e pass&e.il vaut mieux
.........
......
.......
.....................
que pour peu de temps a la Roze dou
......
(dhirure)
.... . revenir, et envoier quelque autre
a Annessy et aux autres maisons, ou I'on demande
incesamment qu'on les visite le capital que
je vous prie de regarder icy c'est la sant6
Nre Seigneur pourvoira au reste.
Vous apprendrez a Marseille la faute
qu'a faicte f. Barreau consul d'Alger de s'estre oblige
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au paiement de 40.000 livrcs pour la redemption de

quelque captif, contre l'espresse defense qu'on luy
en avoit faicte Cest affaire nous met en peine de
ce qui est plus fascheux c'est que le bon Monsieur
Nouel(ly] l'avait conjur6 de ne le pas faire une
heure auparavant, je vous prie de faire celebrer
une messe par chacun de la famille de la Roze
pour cela, comme aussi pour la mission
dh'yrlande.
L'on est r6tabli dans St Meen par
l'ordre du Roy, mais je ne scay pas si cela durera.
Nous venons de faire nos retraites avecq
fruict par la grAce de Dieu en l'amour duquel

je suis

Monsieur
Vre tres humble et obbissant
serviteur
Vincens Depaul
indigne pbre de la Mission
(Suscription) A Monsieur
Monsieur Portail pbre de
(dichirure) ... Mission

a la Rose.

DEUXIEME

CENTENAIRE

DE

LA CANONISATION

DE S. VINCENT DE PAUL (1737-1937)
LES a OFFICES *

DU SAINT

Dans l'Eglise, le culte auquel a droit tout bienheureux, officiellement reconnu, se traduit indvitablement en formules lit'rgiques. De nos jours, pour accorder des textes spiciaux en faveur
des bienheureux, on est gindralement plus riserv6. Mais pour

Vincent de Paul, bUatifil le z3 ao4t 1729, on composa sans larder
des offices liturgiques. Ainsi d Paris chez Pierre Simon, rue de
la Harpe,dl'Hercule,dait imprimd des 1729 un office queM. A flred
Milon, dans les Annales de 1914, pages 469-476, a reimprimi
comme inddit; il est vrai qu'il le livrait aux presses d'apres ure
ancienne copie manuscritedes Archives qui pourtant voisine av. c
le pricieux petit volume de 1729. De meme dis l'annie suiva.t ,
en 173o, d Bordeaux chez N. et J. de Lacourt (Bibliothcque
municipale de Bordeaux, Th. 31.64o) un office difidrent itail
igalement imprirm : il nous offre au cours de 40 pages in-i2,

un office complet avec antiennes et hymnes propres.
II y en eut d'autres encore : en e/ffet A. Couty, le 16 juin 1741,
annonfait la revision par Benoit XIV de l'office que M. Jean
Richon (5 aotU 1671-19 juin 1755), assistant gindral,avait compose et, dis 1738, envoyd d Rome pour examen. Et parce qu'rn
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n'avait pas au xviie sicle, les siedrits et les prescriptionsd'unifornnisation liturgique diu xx e, lM. Couty recommandait, dans
sa dile circulaire, I'adoptiin de cet ofice parisino-romain : dlant
persuade que les maisoss qui avaica. composA oat fail composer
des offices en I'hounner de S. Vincent, les quilteropt aussitdt qu'elles
auront celui que le Pape lui-nimte venait de revoir et d'amender
quelque peu : et ai, depois ces decx cetst4aics rielus, fait partie
di propre traditioinvl de la Congrigation de la Mission.
A I'occasion du deuxieme centenaire de la canonisation et du
culte filial rend.u d notre fondaleur, it est d'an vif inwircd de consigner dans les Annales de la Congrdgation de la Mission et de
la Compagnie des Filles de la Charite, quelques-u#es des pieces
liturgiques consacries 4 S. Vinent. Elles atront us pro/ond
attrait pour certains et seront probablement pour plusieurs une
agreablerivilation. Sans dotte de l'office de S. Vincent dont nous
nous servons, M. Arthur Drotlez il y a plus de 30 aus,a dijd
dit, en latiniste expert, les profonds mtrites et la grande valeur :
il ne faudrait pas que l'accoutumance nous le fft oublier ! (Cf.
Annales, 1905, pages 138-140). Un bouillant liturgiste bisontin
du xixe siecle, M. I'abbi J.-F. Bergier a cependant tenti, par
deux fois, d'amender nos textes liturgiques : donnons ici, id itre
de curiosilt, ce double essai de 1886 e de 1o89. Quqa? d l'office
dacquois de 1738 ci-dessous rdimprin~a [sans la notation musicale]
nous en avons aux Archives une majestteuse copie manuscrite
de 43 centimetres sur 30 ; ii n'est certes pas sans valeur : il a
e1t repris et malaxg, non sans mrites, par les diffreenies liturgies
gallicanes des divers dioceses de France an xvuIe et au debut
du xIxe siecle. C'est dijd, dans les grandes lignes, le texte imprimdn
d Bordeaux on 1730.
Voici 9galement quelques autres hymnes qui ckantenl its louanges
de saint Vincent ; il v en a sdrement d'afutres que nous ignorons ;
les recherches compdtenes et le flair de confrjres irudits aideront
d completer ce florilige. La collaboration toujours ddsirde est
ici sp6cialement souhaitie dans ce concert d'hommages rendus
aux merites et aux g~nialo vertus de noire Pire
Enfin, dues d la plune heureuse de notre con•frre, M. Louis
Felhoen, offrons ici la traduction et la paraphraseen vers francais de nos hymnes liturgiques que ylous chantq~s 'toiPous en
I'honneur de saint Vincent de Pald.
Paris, Ipai 1937Fernand COMwAn -zp•-.
In laudem Beati Vimcentii a Paulo,

fundatoris congregationis Missions.
Praeco Dei Vincentius,
Lumen decusque Galliae,
Carnis solutus carcere,
Laetatur inter caelites.

Amore plenus proximi,
Solvens ligato 'vincula,
Sinira vere Charitas !
Se mancipat triremibus.

Adhuc puer pecuniam,
Sui laboris proemium,
Totam petenti pauperi
Dat liberali dextera.

Expositis infantulis
Castaeque proli virginum
Succur it, aeque viduis,
Opem dat indigentibus.
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Eiectus a Salesio
Dux sanctimoniialium,
In sancti Patris spilitu
Fovens, adauget tilias.
Ut pellat orbe c iminia.
A nrsticis inscitianm,
Ad sacra "rurnm m:unia
Suos4ue seque consecrat.

I(lelum piis secessibus.
Flanisque collationibus,
In sanctitatis sen ita
Dux simul, et lux dirigit.
Sit laus Patri, sit Filio,
Tibique Sancte Spiritus.
Da per preces Vincentii
Eeata nobis gaudia. [Amen.]

Canticum laudis Domino canentes,
Festa Vincenti celebremus onines,
Qii suo excelso merito Beatus
Sydera scandit.
Hic Deo addictus, sine labe vixit,
Fervidus, lenis, pietate flagrans,
Qua polo adduxit, retrahens ab orcu,
Crimine laesos.
Instruit clerum celebrare Sacrum
Debito ritu, reprobare mores
Saeculil sanctae fidei docere
Dogmata gentes.
Pauperes nudos miseros et aegros
Juvit; amentes pueros senesque,
Carcere avvinctis, deditis triremi
Viucula solvit.
Reddidit caecis oculos, et aures
Reddidit surdis, aperitque mutis
Ora, sic claudi pedibus saluti
Restituuntur.
Hunc Dei athletam veneremur ergo,
Ejus ut votis mereamur orbis
Hujus infestas superare fraudes,
Vivere Christo.
Sit tibi semper Deitas beata
Summa laus jugis decor atque virtus.
Cujus in toto resonat potestas
Hic et ubique.
Amen.
V. Ora pro nobis b[eate] Vincenti.
R. Ut digni efficiamur [promissionibus Christi].
S[Orenus] Deus qui ad evangelizand•m pauperibus derelicoortim infiimorumque miserias siblevandas, et ecclesiastici
trdinis decoieza pironovendum; Filli tui spiriturim in apostolica
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Vincentii

Charitate

et humilitate

suscitasti,

ejus

nobis intercessione concede ut a peccatorum miseriis sublevati,
eadeni tibi semper charitate et humilitate placeamus. Per
eumdemn fDominum nostrum Jesum Christum qui tecum vivit
et regnat] in unitate ejusdem [Spiritus sancti Deus, per o.nia
saecula saeculorum. Amen].
OFFICE DE SAINT VINCENT DE PAUL
[Manuscrit de Io 4 pages (10o,5
14,5 cm.) : texte parisino-romain
avec chants notes : cette prf/ace et ces antiennes aux secondes
vepres]
Priface : Vere dignum et justum est, aequum et salutare,
nos tibi semper et ubique gratias agere Domine sancte, Pater
omnipotens, aeterne Deus: qui misericordiae virum operariumque inconfusibilerp in Ecclesia tua susctare dignatus es,
ut ubique terrarum clarescerent Providentiae tuae miracula,
nec usquam deficeret ignis in altari, quem nutriret sacerdos.
Hujus igitur Sanctissime Pater, patrociniis et exemplis roboremur in via quem cursu consummato colimus triumphantem
in patria. Egenos et parvulos verbo fidei reficere nunquam
desinant, quos evangelizare pauperibus praeeunte dilecto Filio
tuo misisti Praecones. Super esurientium turbas, paterno misereantur affectu ovibusque languidis, indefesso labore succurrant, quos in ovili tuo constituisti pastores : Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum qui caritate
sua succensis promisit et fuso sanguine, possidendum aperuit
regnum ipsis a mundi constitutione te providente paratum :
In quo Majestatem tuam trementes adorant angeli et omnes
spirituum caelestium chori qui non cessant clamare quotidie
una voce dicentes : [Sanctus, etc.]
Aux secondes VIpres: Laetificabat Jacob in operibussuis;
et in saeculum memoria ejus in benedictione. Dixit Dominus.
Quaesivit bona genti suae et placuit illis potestas ejus et
gloria ejus omnibus diebus. Confitebor.
Stabilita sunt bona illius in Domino et eleemosinas illius
enarrabit omnis Ecclesia sanctorum. Beatus vir.
Avertit iram ab Israel et nominatus est usque ad novissimum
terrae, et congregavit pereuntes. Laudate pueri.
Mortuus est in senectute bona provectaeque aetatis et plenus
dierum congregatusque est ad populum suum. Credidi.
ad Magnificat : Collaudabunt multi sapientiam ejus et usque
in saeculum non delebitur: non recedet memoria ejus; et
nomen ejus requiretur a generatione in generationem.
Die XIX julii. OFFICIUM SANCTI VINCENTII A PAULO
Presbyteri et Confessoris. Duplex majus.
In primis Vesperis
Antiphona : Cum ab infantia sua semper Deum timuerit,
et mandata ejus custodierit, immobilis in Dei timore permansit
omnibus diebus vitae suae. Psal. Dixil Dominus.
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Antipkona : Ecce vere israelita in quo dolus non est. Psal.
Conftebor tibi.
Antiphona: Innocens manibus et nundo curde, hic accipiet
benedictionem a Domino. Psal. Beatus vir.
Antiphona : Pars mea Dominus dixit aninia mea, propterea
expectabo eum. Psal. Laudate pueri.
Antiphona : In captivitate positus viam veritatis non deseruit, sed pergebat ad omnes qui erant in captivitate, et monita
salutis dabat eis. Psal. Laudate Dominum omnes.
Capitulum (Ecclis. 2)
Qui timetis Dominum credite illi, et non evacuabitur merces
vestra. Qui timetis Dominum sperate in ilium, et in oblectationem veniet vobiscum misericordia. Qui timetis Dominum
diligite ilium, et illuminabuntur corda vestra. Deo gratias.
Templa solemnem resonent triumphum :
Haec dies longi pretium laboris:
Strenuum Christi pugilem supremas
Venit ad arces.
Inter obscuros latitans parentes,
Magna jam de se dabat auspicari ;
Fervidum primis pietas alumnum
Finxit ab annis.
Hunc Deus format populis docendis;
Pristini mores renovabit aevi;

Clericis formam, decus et ministris,
Reddet et aris.
Ut trahat Christo, subigatque corda,
Fronte non asper, facilis, benignus,
Simplici verbo docet, omnibusque
Omnia factus.
Inde quot fusi pedibus nocentes,
Et graves fletu, veniam requirunt!
Detegunt ulcus putre, quod medullis
Soderat altis.
Ut seges Christi renovata crescat,
Advocat fidos operis ministros,
Quos pater factis docet, ac salubri
Voce Magister.
Summa laus Patri, genitoque Verbo,
Et tibi compar utriusque nexus
Qui sacerdotes, Deus, intus ungis,
Spiritus alme. Amen.
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V. Oculi mei ad tidcles terrae ut sedeant mecun.
R. Ambulans in via inmmaculata hic mihi ministrabat.
Ad Magnificat. Antiphona. Notum faciet Dominus quin
ad se pertineat, et sanctos applicabit sibi; et quos elegerit
appropinquabunt ei.
Ad Matutinum
Inwitalorium: Christum Sacerdotum principem:
adoremnus.
Sume Vincenti galeam salutis,
Te fides Patrum labefacta poscit.
l'auperes lugent, Pater, his, salubrem
Porrige dextram.

Venite

Serpit ex orco redivivus error,
Mortis afflatum minitatur orbi;
Quam sagax ! cunctis colubri venenum
Pandis et horres (i1
Te vocant Patrem pueri relicti;
Te suum clamant miseri levamen ;
Tu salus aegri, penus indigentis,
Tutor egeni.
Dum ferns Regnum populatur ensis,
Tristis et vexat populos egestas,
Induis nudos inopesque pascis
Fersque salutem.
Pauperi per te nova gaza crescit,
Cum pias spondes Domino puellas:
Sublevant, pascunt, recreantque membra
Ianguida Christi.
Nempe quod flagrans miseros juvandi;
Exstitit cordi studium beato,
Hanc tuis partem, Pater, hosque sensus
Credis alumnis.
Cuncta qui pascit sit honor parenti
Filio qui nos reficit cruore,
Et tibi qui nos recreas superna
Spiritus aura. Amen.
x. Abbe V. Dubarat, Le Briviairede Lescar de 1541, reedldavec une intr.
duction et des notes sw nos anciennes liturgies locales, Paris MDCCCXCI.
L'auteur signale, pages cxcii et cxcui, pour I'office de Saint Vincent de
Paul, A Lescar, quelques variantes avec celui de Dax.
aj La 4e strophe de 1'hymne Premieres V4pres:
Allictt Christo subigitque cords.
b) Les deux premieres strophes de M-aties :
Christe quam grandi cunwias honore
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IN PrIMO

JO•TURNO

Antiphona : Qui vult vitam diligere, et dies videre bonos,
decinet a malo, et faciat bonum. Psal. #eatus vir qig non.
Antiphona: Si sequaris justitiam, appreheadendes ilaul, et
indues quasi poderem honoris. Psal. Quare frImuerunt.
Antipluoa : Qui speraat in domino mitabipt IFetitudinen,
current, et non laborabunt, asnb
ubniip et
iion
deficient.
Psal. Domine quid muil[iplý,ii su;ni.
V. Si qius mihi miipjtrat, me sequatr.
. illic et mjister meus erit.
. E.t ubi s••a eg,
RJspnsorium I. - ToUite jugura meum super vos, et discite
a nm quia mitis sum et huumil corde. Et inyvenitis requiem
animabus vestris: juguw enim meum suave est, et onus
meum leve. Interrogate quae sit via bona, et arabulate in ep~
Et invenietis.
Responsorium II. - Qui ambulat in justitiis, et loquitur
veritatem qui projicit avaritiam, et excutirt manus ssas ab
omni munere. Iste in excelsi habitabit. Qui sectator'fidem,
ckaitatem, patientiam, aalsuetudinem. Iste in [excelsis habitaut].
Itesponsorip III. - Eg tuli te de papisequeAe grges.
pq
tzbA
.
Et fi fepiuz' n opmi#us u4biQuq ain
a. Et
pnt
i
nomen graide, juxta nompe Moagp.oxnm .p1
fui... Gloria Patri... f_4'f . .....
IN SJCUNDO NOCTUR1N

A wiphona : Suscitabo mihi sacerdotem tidelem, qui ••xta
cor meum et animanm meam faciet. Psal. Cum mivocwire.
Antiphona: Deridetur justi simplicitas, lai~pps pZ9~ntg
sal.
apud cogitationes divitum, parata ad tempus statutumr.
Verba mea.

Antfphona: Fuit Deus cum eo, et gubernabat creditum sibi
domum, et universa quae ei credita fuerant. Psc~. Domine
dominuas i•oster.
Y. Inpbriab anpiip Sa erdotum pinguediie.
SEt populus imeus bons meis adimpebitu.
Qui u"i caua ftiugim honor

TaUis ad ildars Amnik prouimda
Node sepultum.
Qui diu cauus fugiens videri
Qkique wsscri cupidau lbate
Inste accensae facis emicabit
Clars ab alto.
c) La s~iiaa strophe de Magtes :
Aestuat pssim meseras jfulti

Pectoris sacri studium perene.
s' rie
4) Le ymie ves e la 4ne
Lw'nis Spdef Sf<sfu

de Laudts, A Lesca«:

POtrl.
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Responsorium IV. - Corporis Christi, quod est Ecclesia,
factus sum ego minister secundumn dispensationem Dei quae
data est mihi. Ut impleam verbum Dei. Quae retro sunt obliviscens persequor ad bravium supernae vocationis Dei in
Christo Jesu. Ut impleam...
Responsorium V. - Zelus domus tuae comedit me, et opprobria exprobantium tibi ceciderunt super me. Quis infinnatur,
et ego non infirmor ? Quis scandalizatur, et ego non uror ?
Ipsi pastores ignoraverunt intelligentiam: omnes in viam declinaverunt unusquisque ad avaritiam suam. Quis infirmatur...
Responsorium VI. - Benedictio perituri super me veniebat,
non comedi bucellam meam solus, sed comedit pupillus ex ea.
Pater eram pauperum. Oculus fui caeco, pes claudo, ab infantia
mea crevit mecum miseratio. Pater... Gloria Patri et Filio et
Spiritui sancto. Pater...
IN

TERTIO NOCTURNO

Anliphona : Vilior fiam plus quam factus sum, et ero humilis
in oculis meis. Psal. Domine quis habitabit.
Aniiphona: Gaudeo in passionibus, et adimpleo ea quae
desunt passionum Christi in carne mea. Psa,. Domine in virtute.
Aniiphoma : Decessit, universae genti memoria mortis suae
ad exemplum virtutis relinquens. Psal. Domini est terra.
V. Oculus non vidit, Deus absque te,
R. Quae praeparasti expectantibus te.
Quanto magnus es, humilia te in
Responsorium VII. omnibus, et coram Deo invenies gratiam. Quia omnis qui se
exaltat, humiliabitur et omnis qui se humiliat exaltabitur.
Humiliamini sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore
visitationis. Quia omnis.
Responsorium VIII. - Licet is, qui foris est, noster homo
corrumpatur; tamen is, qui intus est, renovatur de die in
diem. Non contemplantibus nobis quae videntur, sed quae
non videntur. Mortificationem Jesu in corpore circumferentes
ut et vita Jesu manifestetur in corporibus nostris, non deficimus.
Non contemplantibus. Gloria Patri et Filio, et Spiritni Sancto.
Non contemplantibus.
AD

LAUDES

ET PER HORAS

Antiphona: Operatus est bonum et rectum et verum, coram
Domino Deo suo, in universa domus Domini. Psal. Dominus
regnavit.
Antiphona : In pace et aequitate ambulavit, multos avertit
ab iniquitate, sancta glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum. Psal. Jubilate Deo.
Antiphona: In fide et lenitate Sanctum fecit ilium, et eleemosynas illius enarrabit omnis ecclesia Sanctorum. Psal. Deus,
Deus meus.
Antiphona : Quoniam memor fuit Domini in toto corde suo,
dedit illi Deus gratiam in conspectu Regis. Psal. Benedicite.
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Antiphona : In vita sua suffulsit domum, et in diebus suis
corroboravit templum, quasi sol refulgens, sic ille effulsit in
templo Dei. Psal. Laudate Dominum.
Clare Vincenti, prece raptus alta,
Quam sitis, puro bibis ore lucem.
Nil tibi tellus : tua vita soli
Vivere Christo
Sub jugo sensus subigis severo :
Sola mens regnat, sociumque paenis
Edomat corpus, domitoque vires
Sumit ab hoste.
Ne quid amittas meriti, dolosa
Laude deceptus, benefacta celas:
Tuta se condit placido sub ore
Aspera virtus.
Lex tibi constans, sacra lex amoris.
Omnibus lenis, tibi durus uni.
Arte sic piscans animas, onusta
Retia tollis.
Principes inter, scopulos et aulae
Integros servas sine labe mores:
Dum tenax recti, manet una semper
Regula vitae.
Si tuos cnras, Pater alme, natos,
Ire da tuto pede, quo praeisti:
Sic erit semper benefida proles
Juncta Parenti.
Luminis splendor, Patris una proles
Christe, te pronus veneretur orbis ;
Qui sacerdotes per amoris almi
Amen.
Flamen inungis.
:
Dominum
suo
laudavit
corde
omni
V. De
R. Et dilexit Deum qui fecit ilium.
Ad Benedictus. Antiphona: Cum sumpsisset cor ejus audaciam propter vias Domini, misit de suis habentes librum legis,
Egressi circuibant per castella evangelizantes, atque erudiebant populum.
Ad Tertiam: Respons[roium] breve: Deus docuisti me. A
juventute mea. Deus docuisti me. Et usque nunc pronuntiabo
mirabilia tua. A juventute [meal. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Deus docuisti [me a juventute mea].
V. Beatus homo quem tu erudieris Domine.
R. Et de lege tua docueris eum.
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Ad Sextam : Responsforium] breve : Edent pauperes Et saturabuntur. Edent pauperes. Laudabunt Dominum qui requirunt eum. Et saturabuntur. Gloria Patri et Filio, et Spiritui
Sancto. Edent pauperes [et saturabuntur].
V. Satiavit Dominus aninam, inanem,

R. Et aninani esurientem satiavit bonis.
Ad Nonam : Respons[orium) breve : Domine dilexi. Decorem
domus tuae. Domine dilexi. Et locun habitationis gloriae tuae.
Decoremn [domus tuae). Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Domine dilexi [decorem domus tuae].
V. Altaria tua Domine virtutum,
R. Rex meus et Deus mneus.
IN SECUNDIS VESPERIS
Antiphona : Loquimur Dei sapientiam non in doctis humanae
verbis, sed in doctrina Spiritus- Psal. Dixit Dominus.
Antiphona: Ex sinceritate, sicut ex Deb, coram Deo, in
Christo loquimur. Psal. Conffiebor ibi.
Antiphona : Sine sumptu posui Evangelium :omnibus omnia
factus sum, ut iones facerem salvos. Psal: Beatus vir.
Antiphona: Castigo corpus rtieum, et iti servitutem redigo,
ne forte curm aliis praedicaverinlt ipse reprobhb efficiar. Psal.
Laudate pueri.
Antiphona: Magnificabitur Christus in corpore meo, sive
per vitam, sive pet miortem : tibi enim viveir Christus est, et
mori lucrum. Psal. D[omilne non est exalfdtim
Hymnus : Templa solenthem... ut ii I Vesperis.
V. In justitia apparebo tolspectiti tuo.
R. Satiabor cum apparuerit gloria tua.
deduait sapientia per
. Justnai
Ad Magnificat. Antip~hoi
vias rectas, et ostendit illi Regnum Dei, et dedit illi scientiam
Sanctorum; honestavit illuni in laboribus, et complevit labores illius.
AD MISSAM
InTroitus : Ocuiius Dei respexit ilium in bdno et erexit eum,
ab humilitate ipsius et exaltavit caput ejus. Psal. Domine

non est exaltatum cor meum neque elati sunt oculi mei. Gloria
[Oculus].
Graduale : Ipse directus est in paenitentiani gentis et tulit
aboininationes impietatis et in diebus peccatorum corroboravit
pietatem. Vers[us] : Ministerium accepi a Domino Jesu testificari Evangeliunl gratiae Dei.
Alleluia Alleluia. Deo gratias qui triumphat nos in Christo
Jesu et odorem notitiae suae manifestat per nos hi on:ni loco.
Offer•orium : Oblatio justi impinguat altare et odor suavitatis
est in conspectu Altissimi.

SCommunio : Misit me Christus evangelizare, non in sapietitia
verbi, ut non evacuetur crux Christi.
Aquis anno Domini 1738: Adrianus SALLEInAVE;
presbyter huic operi manumr apposuif. 1738.
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Ecce vir simplex humilisque corde
Spiritu lenis domitansque scse.
Atque neglectis cupiens propinquis
Esse saluti.
Despicit mundum miserasque imundi
Abjicit curas D)ominoque sese
Consecrat totum ; Dominusque fit pars
Optima servi.
Mente perpendit recolitque corde
Culcta quae fecit docuitque Christus
Una lex vitae Domini voluntas
Indita cordi.
Fit gregis pastot, populur.que carum
Sedulus pascit, vigilansque servat
Ac suo parvos juvenes senesque
Pectore portat.
Parvuli tandem petiere panem :
Frangit ac reddit miseris salutem;
Quosque dat Christus socios laboris
Congregat una.
Hos docet quales velit esse Christus
Qui suam portavit populis salutem
Urget exemplum, capiturque vita
Regula vitae.
Alme Vincenti Dominum precare
Spiritum donet, renpvetque mentem
Atque sic illi famulemqr omni
Tempore saecli. [Amen]

Missus ad plebem Domini docendant
Protinus currit, sociosque secum
Ducit, et cunctis animos laborans
Fratribus addit.
Simplici tractat ratione verbum
Atque lugendas docet esse noxas :
Parva plebs audit recipitque corde
Verba salutis.
Lacrimas inter gemitusque produnt
Quae gravant intus, patriosque judex
Induit sensus medicaque sanat
Ulcera lingua.
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Visit aegrotos domibuis jacentes
Corda solatur miserique sumit
Pauperis curanm dirimitque lites
Arbiter aequus.
Dividit fratres variasque terrae
Mittit in partes ; vigilansque mandat
Sermo sit simplex, placidusque zelus,
Pauper ametur.
Parva plebs gaude, Dominumque lauda
Qui suum misit famulum docenterr,
Te vias vitae, stabiiisque pacis
Dona ferentem.
Christe nos omnes etiam fideles
Et bonos praestes docilesque servos
Ac tuis tandem socies amicis
Dulce per aevum. [Amen]

Pauperum patrem celebremus omnes
Atque res magnas memoremus una
Quas Dei fecit famulus fidelis.
Propter egenos.
Quod fuit longo meritus labore
Parvulus pastor, misero profundit
Omne mendico specimenque praebet
Grande futuri.
Quam graves captos onerent catenae
Noscit expertus, miserosque fratres
Luget ac tandem leviora vinctis
Vincula reddit.
Adjuvat curis etiam paternis
Quos gravant tonsae, miserique plagas
Pectoris curat gravium levamen
Dulce laborum.
Audit infantes miseros perire
Quos procul durae jaciunt novercae
Parvulos visit miseransque caros
Servat alumnios.
Quos labor vitae seniumque frangit
Colligit tectis sociatque fratres
Et docet quanam ratione debent
Claudere vitam.
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Ahne Vincenti Dominum precare
Spiritum donet renovetque nientem
Atque sic illi faniuleinur omni
Tempore saecli. FAmen]
Quos fames urget spoliavit hostis
Dejicit languor perimuntque morbi
Nutrit et vestit miseroque mortmi;
Pectore pellit.
Integras urbes populosque totos
Servat ac multos recreat per annos
Qui graves passi fuerant ruinas
Tempore belli.
Curat aegrotis famulas egenis,
His cibos portant miserosque pascunt
Assident ilis, refoventque membra
Languida Christi.
Ipse cognoscit sociosque mittit
Qui suis stratos recreant grabatis
Ant parent morti stabilis daturae
Gaudia vitae.
Sic tuos fratres cupis esse tecum
Aline Vincenti famulos egeni
Nanique sub pannis Dominum superno.
Lumine ceruis.
Nostra mens tali ratione cernat
Quos Pater curat redimitque Natus
Spiritus Sanctus sibi templa viva
Consecrat hospes.
O Deus simplex pariterque Trine
Spiritum dones renovesque mentem
Atque sic illi famulemur et nos#n
Tempore belli. [Amen]
BREVIARIUM BISONTINUM DE LICENTIA EMINENTISSIMI CARDITYPIS OUTHENIN
VESONTIONE.
ROHAN-CiABOT,
DE
NALIS
CHALANDRE, 1831.

Die XIX [Julii]. S. Vincentii a Paulo, presb. (III. Classis)
Ad. I. Vesperas
A ntiphona]: Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa.
Capitulum : Sollicite cura teipsum probabilem exhibere Deo,
operarium inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis.
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aeternuni. Fungi sacerR. Factum est illi in testamintumu
dotio, et gloriticare populum suum. In nomine ejus. V. Ipsum
elegit Deus ab omni. vivente. Fungi. Gloria. In nomine.
Templa solemncm resonent triumphum ;
Haec dies, longi pretiun laboris,
Strenuum Christi pugilem supremas
Vexit ad arces.
Inter obscuros latitans parentes,
Crevit ut infans, simul aucta virtus
Ante maturos pietas adulta
Venerat annos.
Blandior quiquid male suadet aetas,
Frenat austerae pietatis ardor ;
Integrum pectus violare numquan
Ausa voluptas.
Exuit frontem nimium severam,
Nescit irasci, placidique vultus

Blanda majestas pietatis almum
Aflat amorem.

Posthumam cura, Pater alme, prolem;
Da sequi certo pede, quo p.aeisi,
Quaeque figisfi fugiat caduci
Gau(da mundi.'
Summa laus Patri, simul aequa Nato,
Et tibi compar, utriusque vinclum,
Spiritus custos, et origo, saqcti
Fons et apioris. Amen.
V. Beatus quem elegisti et assumpsisti:
R. Inhabitabit in atriis tuis.
Ad Magnif[icat]. Zelando zelum Dei, accepit testamentum
sacerdotii aeterni.
Ad Comple-orium
Ha.seras sacros meditando ibros
Magna, Vmcenti, documpnta Christi
Hinc inardescunt calefacta puris
Pectora fiammis.!

Se tibi subdent doc4es magi*trQ,
Quoquot urgebit pietatis ardor ;

Quam

tis

loage pptiora

ict

Faca. dqceiux 4?
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Praedicant Christum tua vox, opusque.
1'raedicat gestus graviter modestus,
Vestis haec simplex, cibus ille parcus.
Cruxque supellex.
De tuis, si te mala nostra tangunt,
Seoibus, terras humiles tuere;
'er tuaiu, quae te studet aeuiulari,
Despice prolem.
Luminis sptendor,
Cluiste, te pronus
Qui sacerdotes per
Flanen

Patris una proles,
veneretur orbis,
Amoris ahni
Amen.
inungis.

Ad. Numa dim[itisj: Fuit gratus Deo, ermditus omni sapientia, et erat potens in verbis, et in operibus suis.
Ad MaJulinfn.
Invit[atoritum: Dominum discipulos designantem et mittentem. Venite adoremus.
Nunc trimnphales iteremus hyrnos :
Duplici prorsus fut hip sacerdis,
Qui tot incultos inaravit agros,
Piguus honos?.
Ille nil labis trahit fe mnajg
Urbis afflatu ; Deus hunc tuetur:
Moribus sanctis, etiam silendo,
Edocet aulam.
Carceres pandit, redimitque vinctos.
Colligit natos, aliena slvMt
Aera, nil debens nisi caritati,
q.uae magis urgebt.
Hune juvat sacrp renovire cultus;
aras;
Quot situ lapsae, repara tot
Fundat e# cfpcfxi
patefap4 isppbi
Ut seges Christi rediviva crescat,
Congregat fidos operum ministros;
Et tovet plantas,: nova christianae
Semina metasis.
Qui siti longa cupide petitum
Nunc inexhausto bibis ore numen,
Tn bonus nostros, tna nos propago,
Excipe cantus.
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Luminis splendor, Patris una prols,
Christe, te pronus veneretur orbis,
Qui sacerdotes per Amcris almi
Amen.
Flamen inungis.
In primo Nocarno.
V. Cum esset junior, nihil puerile gessit in opere.
R. In captivitate positus, viam veritatis non deseruit.
In secundo Nocturno.
V. Ipse tanquam imbres mittet eloquia sapientiae suae.
R. Et in lege testamenti Domini gloriabitur.
In tertio Nocturno.
V. Non recedet memoria ejus;
R. Et nomen ejus requiretur a generatione in generationemn.
Ad Laudes.
Capitulum. Erit tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt. Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac evangelistae, ministerium imple; sobrius esto.
Te pium dicam, sceleris purum:
Te canam fortem grege pro tuendo;
Cuilibet promptum misero benignam
Tendere dextram.
Dum fames magnas populatur urbes,
Tristis et vexat populos egestas,

Caritas fundo meliore dives
Pascit egenos.
O novas tantae pietatis artes !
Ut trahat Christo, subigatque corda,
Sponte demissa gravitate, sese
Omnibus aptat.
Inde quot fusi pedibus nocentes,
Et graves fletu veniam petebant!
Detegunt ulcus putre, quod medullis
Sederat altis.
Debitus cunctis raperis Patronus;
Te suum cives repetunt, suumque
Vindicat Clerus; sibi Rex, sibique
Claustra reposcunt.
Summa laus Patri, simul aequa Nato
Et tibi compar, utriusque vinclum,
Spiritus, custos, et origo sancti
Fons et amoris.
Amen.
V. In corde prudentis requiescit sapientia,
R. Et indoctos quosque erudiet.
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Ad Ben[edicts] QUii bene praesunt Presbyteri. duplici
honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et in
doctrina.
Oratio Deus, qui ad evangelizandum pauperibus, et ecclesiastici ordinis decorem promovendum, beatum Vincentium
apostolica virtute roborasti: praesta, quaesumus, ut cujus
pia merita veneramur, virtutum quoque instruamur exemplis.
Per.
Ad horas.
Fama longinquas cita transit urbes,
Itur, accurrunt; via fervet omnis ;
Sentiunt omnes simul efficacis
Munera dextrae.
Tanta si gessit, recinente fama,
Quanta celavit, sibi testis uni !
Quis tot occultas reseret sub alto
Pectore dotes ?
Ne quid amittat meriti, dolosa
Laude deceptus, benefacta celat
Tuta se condit placido sub ore
Ardua virtus.
Sit memor carae tibi cura prolis,
Ut gubernasti. Pater, hane gubernes;
Supplices natos precibus tuere;
Respice gentem.
Luminis splendor,
Christe, te pronus
Qui sacerdotes per
Flamen

Patris una proles,
veneretur orbis,
Amoris almi
inungis. [Amen.]

Ad. II Vesperas.
Alleluia. Alleluia. V. Dedit illi in praeceptis suis potestatem
docere Jacob testimonia, et in lege sua lucem dare Israel.
Alleluia.
Flagrat contagium,
Ecquis Vincentio
Fames, mors conficit:
Sacerdos dignior ?
Ruris et urbium
Felici genio
Spes tota deficit !
Nemo prudentior
Volant remedia.
Viis in omnibus.
Totum peculium
Sponte dat junior,
Quodnam auxilium
Praestabit senior,
Natus pauperibus ?

Piis secessibus
Se, suos praebuit;
Cunctis ordinibus
Patere voluit
Salutis ostia.
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Mirum quo studio
Sacris Virginibus,
Quove praesidio
Regni trirentibus
Constanter profuit !

Decorent perdituii
(lero restiluis ;
Quo vivis, spirituni
I)a zeli sociis
Quo spirent pectora.

Vult Evangelium
Portari Gentibus
Zelo sodalium,
Docendis rudibus
Totus incubuit.

Errorem abjicis,
Amas Ecclesian ;
Ejus Pontificis
Vocem, fac, audiam
Sic jubet veritas.

Relicti pueri
O qui pro omnibus
Fecisti grandia !
Te patrem clamitant;
Senes innumeri
Fac, vivam fratibus,
Per te recogitant
Cunctis sim omnia:
Elapsa tempora !
Sic amat caritas. [Amen]
Ad Magnificat .. Ipse est directus divinitus in paenitentiam Gentis et tult abominationes impietatis et in diebus
peccatorum corroboravit pietatem.
ETUDE SUR L'HYMNAIRE BISONTIN bU CARDINAL
MATHIEU, ARCHEVEQUE DE BESANCON, par M. l'abbJ.-F. Bergier, Besancon, i886.
page 37 L'ancien b~iviaire de Besanfon donnwit dfjd ce saint
[Vincent] des hymnes propres, composees de centons santoliens; mais le cardinal Mathieu les a abandoupses pour en
emprunler d'autres, d Paris,sons doute ; peut- tre aux Lazaristes dont S. Vincent est fondateur et patron.
Magnus qui minimis maxima delcit,
Ex ipsoque trahit (levat) stercore principes,
Vincenti, Dominus te superextulit
Hic et siderea demo.
(Caelorum socians choris).
Nascentem tenuis fe recipit casa;
Sed nioak has tenebras iriclytus exues,
Quando subveiies Pauper egentibls
(Quando pauperies quam pateris puer)
Inter quos numeratus es.
(Per te diffugiel procul).
Ut te commoveat sors inopis, ragis,
ira
mi
iaiicipii primus obis vices
bed sacrae fidei concilians herum,
Vinclis eriperis simul.
Quanta luce nites tunc operis boi !
Christi sponsa, tui$ culta laboribis,
Splendestit, viget et clericus, atque pleb
Divinam redit ad fidem:
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Te montanus, egens, aeger et orphanus
Cum toto populo jure vocant patrem :
Cunctos nan>que juvas, corpora recreans
Ac reddens animas Deo.
Tunc te Rex adhibet consiliarium,
Et recte statuit, te duce, pluria ;
Se4 te pungit honos, ni miseros ope
Et regnum monitis juvas.
Sit laus summa P'atri queum miser invocat
Et Nato pariter qui miseros fovet (Ieatl)
Necnon Spiritui, qui pia gratia i(rob;re)
Replet corda fidelium. [A!nen]

O qui supernac gaudia patriac
Inter beatos jugiter ebibis
Attende, Vinpenti, benigne
Vota, preces, gemitusque nostros.
Ut sis benignus pauperibuý pater,
Infans doceris pa4pe-iem pati;
Sed jam peren~qes transittyjs
praefers.
Divitias, puer alie,
Primis ab annis integra castitWs
Elucet in te magnaque chaita ;
Accedit istis juncta dcnia
Relligio pietasque viva.
Christum fideli semper imagine,
Mirante mundo, moribus exhibes;
Ejusque matrem siigulari
Prosequeris meritoque cultu.
Captivus extans, daemonicas heri
Solvis catenas; tuncque potens tui,
Culpis gravatos quot saluti
Restituis subigisque Christo!
Austeriorem dum sapientiam
Vultu sereno i4ddis aniabilem,
Tu corda subdis, quae magistri
Tuta sequi documenta gaudent.
Quaeris latebras; tua vero virtus
Te monstrat orbi; regia te vocat;
Hic, Regis assessor peritus (fidelis),
Consiliis monitisque prodes.
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Educte puris edocta fontibus
Horumnque custos, respuis haeresim,
Scuto retorquens veritatis
Multiplices novitatis astus.
Laus summa Patri, summnaque Filio,
Et par sit tibi gloria, Spiritus,
Qui quos vocatis roboratis
Ut maneant sine labe (line) sancti. [Amen]
Quam splendida Vincentius
Nos luce de caelo regit
Virtutis exemplo suae
Monstrans ad alta semitam !
Hic castitate floruit
Quae virginum sponso placet
Totoque virtutum choro (globo)
Crnare (ditare)se conatus est.
Hinc illa qua se deprimit
In omnibus modestia,
Et mira morum lenitas,
Vitaeque candor simplicis.
Sed eminet prae caeteris
Illius ardens charitas,
Qua pauperes omnes alit
Et corda Christo subjicit.
Nam gloriam zelans Dei,
Verbum salutis praedicat
Per rura late, quin tamen
Viros potentes negligat.
Hunc sensit error perfidus
Suis resistantem dolis ;
Hunc vidit infensum sibi
Scelestus et -fugit procul.
Sui laboris aemulam
Prolem parit spectabilem,
Quam voce, gestis, legibus,
Magister informat pius.
Qui charitate praeditis
Se dat perenne praemium
Uni Deo, trino Deo
Sit laus per omne saeculum. [Amen]
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Cujus in caelis agitur triumphus ?
Caelites cantant; recinamus ipsi
Quando lux cleri, pater indigentum,
Scandit ad alta.
Sancte Vincenti, tua te decorant
Gesta praeclare; capiti coronam
Charitas aptat, meritoque totum (totus)
Gloria vestit (Lumine fulges).
Quam rudes olim populos docebas,
Veritas nudam tibi se videndam
Praebet, ac in te bona facta per te
Jure coronat.
Nunc adhuc, per te renovatus olm,
Clerus incedit medium per orbem,
Integer, dignosque Dei reportat
Vinea fructus.
Sed tibi summum referunt honorem
Virgines sacrae, sociaeque matres,
Quae sequentes te, miseros levare
(Quae tuo ductu, miseris adesse)
Jugiter ardent
Sponte qui cunctos inopes juvabas,
Cede nunc votis hominum, rogatus,
Nam suum totus perito patronum
Te vocat orbis.
Summus aeterno sit honor Parenti
Atque par Nato miseros amanti (levanti)
Et tibi compar, Spiritus optime,
Omne per aevum. [Amen]

LYRICUS SACER SEU HYMNI NOVATI ET NOVI, par
M. I'abb6 J.-F. Bergier, ancien vic. g6n. de Versailles. Besanvon, imprimerie de M m e Veuve BONVALOT, 8, rue des Chambrettes, z889.
page 222 : juillet 19. S. Vincent de Paul. Hymnes anonymes
adoptWes en 1874Magnus qui minimis maxima deprimit
Ac ipsos humiles in soliis locat
(Et qui pro libito distribuit thronos)
Vincenti, Dominus grande tibi decus
In vita duplici dedit.
(Hic ac in superis dedit).
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NaScentent tenuis te recipit casa
Sed mox has tenebras incytus exues,
Quando subvenies pauper (dives) egentibus
(Quando pauperiem. quam juvenis subis)
Inter quos numeratus es.
(Factus vir abiges procul).
Ut te commoveat sors inopum magis,
Captivus, pateris mancipii vices;
Sed, sacrae (verax) fidei restituens herum,
Vinclis eriperis simul.
Quanta lucp nites tune operis boni!
Christi sponsa, tuis culta laboribus,
Extergit maculas; plebs redit ad fidem
Et clerum pietas novat (movet).
Te n1ontanus, egens, aeget et orphanus,
Cum toto populo jure vocant patrem ;
Cunctos namqde foves (juvas), corpora recreans
Et reddens animas Deo.
Et nnnc, te socians consifiis suis,
Rex juste stairif, te due, plurimi ;
Quod munus fugeres, ni. pius aulicus,
Esses omnibus utils.
Sit laus summa PAtri quiem rogat irtdigesis,.
Et Nato pariter qui miseros raiat (levat);
Necnon Spiritui, fii pia gratia (robore)
Replet corda fideliuri. [Amen]

0 qui supernae gaudia patriae
Inter beatos jugiter ebibis
Attende, Vincenti, paterne (benigne)
Vota, preces, gemitusque nostros.
Cunctis futurus tu miseris pater
Assuescis infans (doceris) pauperiem pati;
Et (sed) janm perennes transituris
Divitias, bene docte (dicie) praefers.
Prim is ab annis maxima charitas
Elucet in te, cum verecundia,
Quas rite producunt et augent
Relligio pietasque viva.
Vinclis onustus, daemonicas heri
Solvis catenas; tuncque, potens tui,
Culpis gravatos quot saluti
Restituis subigisque Christo !
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Jesun fideli semper imagine,
Mirante mundo, moribus exprimnis;
Ejusque matrem singulari
Prosequeris solidoque cultu.
Austeriorem dum saplentiam
Vultu sereno reddis amabilem,
Formas alumnos, qai salutis
Tuta sequi documenta gaudent.
Quaeris latebras; sed meritis nitens,
Comes vel ipsis adderis aulicis,
Et Regis ac gentis peticla
Consiliis removes et actis.
Edocte puris dogmata fontibus
Horumque custos respuis haeresim,
Scuto repellens veritatis
Mutiplices novitatis artes (astus).
Sit laus Parenti, laus quoque Filio,
Et, Sancte, compar laus tibi, Spiritus,
Qui rbboratis quos vocatis
Ut maneant pietate pleni.
(Ut maneant sine labe (fine) sancti). [Amen]

Quam splendidA Vincentius
Nos luce de caelo regit (replet),
Solis vel exempfii suis
Ad alta nos docens viam !
Naii castitate floruit
Quae Virgindm sponso placet
ft caeteris iirttfibus
Ornare se non destitit.
Hiti: ilia, qua se depriniit,
Repens humi. modestia,
Et mira morum lenitas,
Candorque vitae simplicis.
Sed em inet ptae caeteris
Ardens in illo charitas,
Qua pauperes onines alit
Et corda Christo subjicit.
Nam gloriam quaerens (Ielans)Dei,
Verbum salutis praedicat (nuntiat)
Per rura late, quii tamen
Viros potentes negligat (deserat).
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Hunc sentit adversarium
Versuta quae tune haeresis
Surrexit et tantis malis
Affixit eheu ! patriam.
Sui laboris aemulam
Prolem parit, nec unicam,
Quam voce, gestis, legibus
Magister informat prius.
Qui charitate praeditis
Pe;enne se dat piaermiun,
I'u Deo, trino Deo
S't laus per omne saeculum.

CAmen]

Cujus in caelis agitur triumphus ?
Caelites cantant; recinamus et nos
Quando fax cleii, pater indigentum,
Splendet in altis. (Sca:idl in alia).
Sancte Vincenti, tua te perornant
Gesta praeclare; capiti coronam
Chalitas aptat, meritoque totus
Lumine fulges (Luce coruswas).
Quam rudes olim populos docebas,
Veritas nudam tibi se revelat,
Et tibi juxta meritum laboris
Dona rependit.
Qui fuit per te renovatus olim,
Clerus elucet quoque nunc per orbem,
Unde non paucos (praeclaros) Domini ieportat
Vinea fructus.
Sed tibi summum faciunt honorem
Virgines sacrae, sociaeque matres
Quae, tibi natae, miseris adesse
(Quae, magistro te, miseros levare)
Jugiter ardent
Sponte qui quondam populos juvabas,
Cede nunc votis hominum rogatus;
Nam suum totus merito patronum
Te vocat orbis.
Summus aeterno sit honor Parenti,
Atque par Nato miseros amanti,
Et Tibi compar, Spiritus optirre,
Omne per aevum. [Amen]
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HYMNE DES PREMIERES VEPR]'ES:
Qui mutare solet... (i)

La grandeur n'est qu'a Lui: Dieu seul a la puissance
De transformer I'4pine en fleurons lumineux.
Vincent peut se cacher dans un humble silence...
Dieu 1'616ve et l'invite a la gloire des cieux.
Une chaumiere 4troite et paysanne abrite
L'enfant que les honneurs couvriront quelque jour,
Et c'est la Pauvret6, djis sa favorite,
Qui le berce... attendant qu'il la veille a son tour.
i. Cette traduction. cette paraphrase en vers francais de nos liymnes
lituirgiques, en Ihonneur de saint Vincent de Paul, snnt de notre confrere
M. Lolis FELHOEN. Leur auteur en les d6diant a M. Pierre Coste, prktrc de
la Congr6gation de la Mission, et partantd'unmot si doux de saint Vincent
a sainte Louise de Mariflac, lettre 92, edition Coste, tome I, page 142. les
accompagnait de cet heureux envoi

a Que fai

peine.! 2
peine de
dte
Qui parie ainsi ?... Est-ce Verlaine ?
D'un accent si tendre et si doux
Qu'd l'entendre on tombe a genoux
Tant la plainte est sensible et tendre.
Plainte 6moti e! Plainte humaine I
Et comme le coeur doit se fendre
De qui 1entendit avant nous !
Non point Verlaine, affable et mievre
Qui va dodelinant sa fivre,
Pobte inactif, indolent
Qui chantonne en se desolant...
C'est plainte de qui pleure et peine
Et 1'amertume est sur sa lvre :
Et son cceur se sent i la gene...
Mais plein d'un amour bienveillant.
C'est un homine de ce grand Age
OI le coeur 4tait aussi sage
Que haute et droite la raison.
- Mais d'ou vient ce tendre frisson !...
C'est que parle une Ame francaise.
Et c'est dceicieux langage,
Clair a jamais, vous pAmant d'aise,
Demain, comme hier, de saison.
Et c'est mal d'autriqui le blesse.
- Pleurer mal d'autri, c'est faiblesse...
Et qui veut mourir de ses coups ?
Ctar
efmme, soisle cEao des loups...
Non. La bont6 d'ame est meillemre.
Charit : voil sa noblesse.
11 pleure avec celui qui pleure:
C'est un saint qui pleure avec nous I
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Pour secourir d'un cweur enmpress6 la grand'peine
De1 esclaves inurtris pour leur nom de chritien
11 va porter leurs fers et'soumettre la haine.
Sa foi qui le dlivre enchaine son gardien.
Lors, n'ayant de soucis qu'a I'honneur de I'Eglise,
L'Eglise a recouvr' son douaire b6ni:
L'honneur originel de I'austere pretrise,
La foi qui se mourait aux langueurs de I'oubli.
Les forcats duisalehur ne savent plus maudire;
lPerel tel est le nom qu'un lui donne en tout lieu.
A I'aum6ne joignant le rayon d'uii sourire
II reklve les corps, les Ames vont . Dieu.
1 faut aux rois pietux, conseil pieux et sage,
Son conseil servir~ Dieu, son roi, sans retour,
L'honneur, s'il en est un, est celui qu'il engage
A donner an malheur son pain de chaque jour.
Pore des indigept;, sensible a leur dUtresse,
Fils qui portez rem de a toute infiriit6,
Esprit r6novateur au souzels do tendresse,
Haute louange a Yous et pour I'6ternit6.

HYMNE DES MATINES:

0

qOi superae...

Toi qui puises, Vincent, ala source divine
du d6lice 6ternel,
Jusqu'a 1'enivreimeni

S'il suffit de gemir pour que ton coeur s'incline,
Veuille 6couter nos voeux, nos plaintes, notre appel!
Pour que le pauvre, un jour, trouve en toi bienveillance,
Les maux du pauvre et ses griefs seront les tiens.
Mais, benis soient les maux dont souffre ton enfance !

Le Christ a des faveurs qui passent tous les biens.
Des I'aube de tea jours, la chastet6 royale
A fait son choix d'honneur en se liant A toi.
La charit6 la suit. Leur noblesse ideale
Est le soin d'aimer Dien d'in pur et saint mnoi.
Contenance, entretien, dpmarche, tout r6vele
L'imitateur vivant,' parfait dt Jsus-Christ.
Puis, le nom de arie i mirace se In6le

A ses voeux de louange et d'amour aten4ris.
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Ta prison fait tomber les chaines d'esclavage
Qu'une Ame d'apostat traine en prison d'enfer.
Que d'autres apres lui vont gagner le rivage
Et le port de salut, pleurant lear mal amer !
La sagesse a souvent visage austere et rude.
Ta sagesse est benigne et sereine et sourit.
Le cceur va de lui-m4me a douce servitude :
Ta parole a lumiire et channe; elle attendrit.
Tu caches tes vertus. Leur prestige rayonne.
Et toi seul humblement ignores leur splendeur.
Mais, vienne un roi jaloux d'honorer sa couronne,
II veut que ton conseil ajoute a sa grandeur.
L'erreur cherche a troubler la source inalt6rable
Oh ta doctrine a pris ses limpides clart6s.
Ta foi I'emportera, rempart imp6nitrable
Aux mille faux-fuyants d'6tranges nouveautes.
Pere, Fils, Esprit Saint, gloire a vous sans partage !
Vincent fut votre Blu, gloire a la Trinit4 !
C'est votre grace en lui qui brille d'Age en Age.
A Dieu gloire et louange, et pour l'6ternit6 !
HYMNE DES LAUDES : Ut nun ab allo praevia...
Tes exemples, Vincent, seront notre lumi6re,
Ils signalent la route oh le Ciel t'a conduit,
Route que nous voulons suivre sous ta banniere.
Soutiens jusqu'h I'heure derni6re.
Le servant qui t'aime et te suit.
II dispense faveur aux vierges ses 6pouses
L'6poux des vierges qui consacre et qui b6nit
La fleur de lys vouee a plaire en ses pelouses
Ou ses seurs les vertus, jalouses,
R6v&rent qui les ennoblit.
Et c'est la Modestie. Elle aime le silence.
S'effacer est sa loi. Pourtant nul n'a compt6
De plus hautes vertus : douceur, noble indulgence,
Et ce don premier de 1'enfance:
Candeur d'ange et simplicit6.
Puis, voyez... aux reflets de perle ruisselante
Ton flamboiement, Amoux, d'aur6ole et de feu !
Des pauvres rayonnants sortent de l'6pouvante
Oh les jetait leur faim m6chante;
Tu conduis leurs Ames i Dieu.

- 758 L'ardent souci du bieu des umes te harcale;
C'est le peuple des champs recueillant a plein cotur
Les mysteres de Dieu propagts par ton zele;
Et la m6me voix paternelle
Gagne a son tour le grand Seigneur.
L'erreur perfide est 1a qui cherche & te s6duire.
Ta foi que rien n'altere a d4cid6 : jamais!
L'esprit du mal en vain ddfendra son empire;
Fort de la grace qui tinspire,
Vaillant et pur, tu le soumets.
Poursuis l'euvre de Dieu sans mesurer ta peine.
Tes fils, tous a I'envi, le courage enflamme,
Vont de I'avant. Vincent a I'audace nous entraine
Joignant gestes du capitaine
Et I'ordre sir du Maitre ain6.
Et le cceur embras6 de l'ap6tre fidee
Va recevoir le prix de son amour fervent.
II meurt. Son Dieu I'accueille. Et ce Dieu se r6vele
Amour dans la gloire 4terneUe.
L'amour en son foyer vivant.
HYMNE DES DEUXIEMES VEPRES : Quis novus coeis...
Pour quel dlu nouveau, pour qui ces chants de gloire
Ebrantent tout le ciel en triomphe et ravi ?
Jaloux de c6l6brer une insigne m4moire
En des hymnes melant terre et ciel a I'envi.
Tous honorent, Vincent, d'un souvenir fidele
Ton amour et ton coeur plus que jamais vivants:
Le pretre admire en toi son illustre mod6ee;
Les pauvres d'aujourd'hui sont encor tes enfants.
Ton vceu le plus secret: vie humble et tAche obscure!
Mais, quand on prend pour guide et pour loi : charit6,
Des oeuvres sans 6clat 61lvent sans mesure;
Nimbe d'honneur et d'or anjourd'hui transfigure
Celui qui crut toujours n'avoir rien m6rit6.
La VWrit6 vivante en son jour t'extasie
Toi, jadis son heraut d'amour audacieux.
Les humbles, pros de toi mfritant courtoisie,
D'instruction, d'aum6ne obtiennent part choisie.
Et Dieu grandit ta part a I'infini des cieux.
Tels on voit a la vigne opulente et prospre
Les pampres se charger de lourdes grappes d'or,
Tels s'empressent les ils a I'entour de leur pere,
Leur nombre, leurs vertus dtonneront la terre:
Suivre et porter le Christ est leur meilleur tr6sor.
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Le Christ a des amis que le monde d.laisse.
Vierges au dtvouement maternel et divin.
Des servantes d'honneur, tilles de ta noblesse,
Donnent fidelement aux pauvres leur tendresse ;
Le pauvre est i jamais leur maitre et souverain.
Nous, s'il nous faut porter trop profonde misere,
Si le cri du malheur monte A toi, ddsold,
Ton coeur nous a gard6 tendresse ddbonnaire:
Elle consolera notre cceur accabd ;
Et, les pauvres surtout se confiant en elle,
Apres inille douleurs en ce lieu tourmente
Conduis-les, conduis-nous h la gloire 6ternelle
Reconnaitre avec toi 1'6ternelle Bont6.

ACTES DU SAINT-SIEGE
La messe en mer.
Prot. 1714/37

SACRA CONGREGATIO

DE

PROPAGANDA

FIDE

Beatissime Pater
Superior generalis Congregationis Missionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter implorat ut omnibus presbyteris dictae Congregationis qui ad exteras Missiones mittuntur,
vel ab eis, rite oblenta ticentia, receduni, facultas fiat SS. Missae
sacrificium celebrandi in mari.
Et Deus etc.
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, vigore facultatum
sibi a SSmo D. N. Pio, Div. Prov. Papa XI tributarum, benigne adnuit pro gratia iuxta preces et servatis servandis.
Praesentibus ad quinquennium valituris. Datum Romae ex
aedibus eiusdem S.C. de Prop. Fide, die 3 mensis maii A. D..x 937
Celsus COSTANTKl I,
Secretarits.
Indulgences pow les feles du biceutenkire de la Canosisation
de Saint Vincent
3681/37 SACRA

PAENITENTIARIA

APOSTOLICA

Officium de Indulgentiis
Beatissime Pater
Procurator generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus, occasione sacrorum Sollemnium, quae a die I6 iunii vertentis anni ad diem I6 iunii 1938
in omnibus ecclesiis et oratoriis Presbyterormn Missionis et
Filiarum a Caritate nec non in aliis ecclesiis ab Ordinariis
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designandis in honorem S. Vincentii a Paulo ob bis centesimum anniversarium eius Canonizationis per triduum celebrabuntur, humiliter petit Indulgentias quae sequuntur:
I. Pariialem quinque annorum singulis tridui diebus lucrandamn a christifidelibus, qui saltem corde contrito memoratis
sacris functionibus devote adstiterint;
II. Plenariam ab ipsis, confessis ac sacra Synaxi refectis,
acquirendam, si hujusmodi triduanu-n pium exercitium expleverint et ad mentem Sanctitatis Vestrae preces fuderint.
Et Dens etc...
Die 9 maii 1937
Sacra PaenitentiariaApostolica, vigore jacultatum a SSmo
D. N. Pio Pp. XI sibi tributarum, benignc annuit pro gratia
itcxta preces.
Contrariis quibuslibel wnn obstantibus.
De mandato Emi.
Sralvator] Luzio, Regens
j-oannes] Rossi, seer [etarjius.
Prop. 1029 ,37BULLES

DE

VICAIRE
EVEOUE

Plus

IGR

GEURGES

AP.STOLIQUE

TITULAIRE

DE

DE

DEYMIER,
HANGCHOW

Diospflis

EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI

Dilecto Filio Joanni Joseph Georgio Deyinier, e Congregatione Missionis Presbytero, electo Vicario Apostolico de Hangchow et Episcopo titulari Diospolitano, salutem et apostolicam benedictionem. Commissum humilitati Nostrae ab aeterno
Pastorum Principe supremi apostolatus officium, quo universo
christiano orbi praesidemus, onus Nobis imponit diligentissime
curandi ut Ecclesiis omnibus, iis potissimum quae, in partibus
infidelium existentes ac nondum in dioeceses constitutae, potioribus quodammodo vigilantis indigeant Pastoris curis, tales
praeficiaitur Antistites, qui sibi creditum dominicum gregem
salubriter pascere, regere et gubernare sciant ac valeant. Quo
vero utilius ac salubrius Antistites isti munus possint obire
suum, haud dubie valde prodest si episcopali ipsi sint charactere
ac dignitate exornati, quibus propterea solet Apostolica Sedes
aliquem ex illarum Ecclesiarum conferre titulis, quae virtutum
splendore et religionis prosperitate olim floruerunt, etsi modum
temporum vicissitudine et injuria pristinam amiserint fulgentern gloriam. Cum itaque Vicaiiatus Apostolicus de Hangchow in Sinis, per venerabilis Fratris Pauli Faveau Episcopi
titularis Tamasitani renunciationem a Nobis admissam, suo
Pastore sit modp destitutus, Nos, de venerabilium Fratrum
Nostrorum S. R. E. Cardinalium S. Congregationi de Propaganda Fide praepositorum consilio, Te, pietate et zelo, diutur-
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na missionali experientia, rerum gerendarumr usu, in indigenas
propenso animo, ac non r.ediocri doctrina pracditu.,. ad \ icariatum ilium suprema Nostra aucto itate eligin us eique Vica-

rium Apostolicum praeficimus cum omnibus potestatibus et
facultatibus, oneribus et obligationibus pastorali huic officio adnexis. Te insuper, de ipsorum Cardinalium consilio,
charactere et dignitate episcopali insigniendum, ad titularem
Ecclesiam episcopale.n Diospolitanam, titulari Ecclesiae metropolitanae Philippopolitanae in Thracia suffraganeam, certo
modo in praesenti vacantem, eadem apostolica auctoritate
eligimus ejusque Tibi titulum conferimus cu-n omnibus pariter
juribus et privilegiis, oneribus et obligationibus sublini huic
dignitati inhaerentibus. Volumus autem ut, ceteris quoque
mipletis de jure servandis, antequam episcopalem consecrationem recipias et muneris Tibi crediti canonicarr capias possessionem, in manibus alicujus quem malueris catholici Antistitis, gratiam et communionem Sedis Apostolicae habentis,
fidei catholicae professionem et praescripta juramenta juxta
statutas formulas emittere, harun:que exemplaria, Tui dictique
Antistitis subscriptione ac sigillo munita, ad S. Congregationem de Propaganda Fide quantocius transniittere omnino
tenearis. In tuam insuper majorem commoditatefn prospicientes,
Tibi indulgemus ut extra Urbem libere et licite Episcopus consecrari queas a quolibet catholico Antistite, gratiam et communionem Sedis Apostolicae habente, assistentibus ei, si in dissita
ista regione episcopalem consecrationep, recepturus sis, duobus
Presbyteris in ecclesiastica dignitate vel officio constitutis,
dummodo deficiant duo alii catholici Episcopi, eamdem gratiam et communionem Apostolicae Sedis et ipsi habentes, qui
Episcopo consecranti assistere possint. Cui propterea Antistiti
Consecrationem Tibi impertiendi nwunus ac mandatum hisce
ipsis Nostris litteris committimus. Stricte vero praecipiTus
ut, nisi prius quae supra diximus fidei professionem et jurarrenta
ewiseris, nec non Tu consecrationem recipere audeas, nee earn
Tibi impertiatur Antistes a Te electus, sub poenis, si huic
Nostro praecepto contraveneritis, jure statutis. Fira am autem
spem fiduciamque concipimus fore ut, dextera Dorrini Tibi
assistente propitia, Vicariatus Apostolicus de Hangchow per
tuam pastoralem industriam et studium fructuosum ita regatur
ut majora in dies in spiritualibus ac temporalibus suscipiat
incrementa, atque vera illic Christi religio magis ac magis
florescat.
Datum Romae apud S. Fetrum, anno Domini millesimo
nongentesimo trigesimo septimo, die decima octava mensis
Februarii, Pontificatus Nostri anno sextodecinmo. H. L.
fr. Thomas Pius O. P. Card. Boggiani, Cancellarius S. R. E.
Dominicus Spolverini Prot. Ap. Archiep. Larissen.
Can. Alfridus Leiberati, Cane. Apost. Adjutor a studiis
Expedita die decima secunda Martii anno sextodecimo
Alfridus MARINI, Plumbator.
3
Reg. in Cane. Ap. Vol. LVI n 55, Aloysius Trussardi.
Dominicus FRANC NI, Scriptor aplicus.
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BIBLIOGRAPHIE
REVUE DES REVUES
e
DIVUS THOMAS. - Mai-juin 1937. - Amedo Rossi : Le 2 Congresso tomistico internazionale h Rome] 23-28 novembre 1936
(suite). - Joseph Muscat : De virtute satisjacoriaoperum bonorum in ordine ad alias. - Emile Neveut : La pensie de Saint
Thomas sur la causaliti des sacrements de la nouvelle Loi.
L'ECHO DE LA MAISON-MERE

DES FILLES DE LA CHARITE DE

Ressuscitis avec le
SAINT VINCENT DE PAUL. - Avril 1937- Christ, par le T. H. P. M. Souvay. - La Fille de la Chariti
en rfcriation,par la T. H. M. Chaplain. - Une auvre aux formes
multiples : Le patronage. - L'artisanat. - Les syndicats jiminins chretiens.
Mai. - De la ricollection, par la T. H. M. Chaplain. - La
Fille de la Charit en r&cration, par la T. H. M. Chaplain. Les patronages:
Nos Cours (les cours de la Maison-Mere). iormation des militantes. - Les jardins d'en/ants. - La semaine
de quarante heures.
Juin. - Diriger sa pensee, par le R. P. Emile Cazot. - La
Fille de la Chariti en recriation: chariti dans les paroles, par
la T. H. M. Chaplain. - A I'approche du Centenaire : [le
deuxieme centenaire de la canonisation de saint Vincent de
Paul]. - Autour des patronagesfconf6rence du chanoine Pasteau]. - Paris. Les journ6es d'6tudes des Congrdgations reliLe
gieuses a 1'Institut Catholique (15, 16, 17 avril 1937). Rayon Sportif Feminin devenu Feddration Nationals d'Education physique.
LES MISSIONS DES LAZARISTES ET DES FILLES DE LA CHARITE

DES PROVINCES DE FRANCE.

-

Mars 1937. -

Colombie. -

Les promenades d'un confesseur non pontife, par Jules Calas.
- Liban. - Les icoles de village des Pires Lazaristes, par Alexis
Gendre. Madagascar; Toussaint Bourdaise (1654-1657), par
Etienne Canitrot.
Avril. - Colombie : Los promenades d'un confesseur non pomIndochine: Djiring: Mes enfants e1tife, par Jules Calas. preux, par P. Cassaigne, M. E. P. - Annam : Une tournme de
prospection missionnaire en Annam (1936), par Soeur Durand.
Madagascar: Toussaint Bourdaise, par Etienne Canitrot.
Mai. - Egypte : Reine du Monde [B1n6diction de la Cath&drale de Port-SaTd, 13 janvier 19371. - Chine: Mariage entre
di'unts. - Liban : Les icoles de village des Pires Lazaristes,
par Alexis Gendre.
Juin. - Deuxieme centenaire de la canonisation de saint Vincent de Paul. - Colombie : Les promenades d'un confesseur non
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pontife, par Jules Calas. - Chine : La Chine et le catholicisme
[Resumi d'une conference de Eugene Castel]. - Madagascar:
Toussaint Bourdaise, par Etienne Canitrot.
RECUEIL TRIMESTRIEL DE DOCUMENTS ET TRAVAUX INEDITS
POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES MASCARE1GNES FRANCAISES. -

Octobre-decembre 1936. Queques documentstouckant les
origines de la paroisse Saint-Louis, h Bourbon.
ANALES DE LA CONGRECACION DE LA MISION Y DR LAS HI JAS

DE LA CARIDAD. - Mars 1937. Madrid, Maison Centrale:
La conduite des Rouges ches les Filles de la Charitt , par soeur
Adlailde Biada. - Tardajos : La jeusesse catleique, par Eugene Escribano. Valdemoro: Les iuWnements de flerier d
novembre 1936, par Prudence Garcia. Cadiz: Nouvelles,
par Ismael Marques. - Carthagene : Conversation avec Saur
Angile Tejerizo, par Henri Albiol. - Sangiiesa: Le Siminaire
des Petites Saurs. Santander et Bilbao: Renseignements
sur es Swurs, par Aniano Sedano. Avila: Mission d la
Colilla, par Antoine Castrillo.
Avril. Un martyr de plus [M. Benito Paradela, directeur
des Anales], par Jean Dominguez Fontela- Grandeur de
LEspagne en ses malheurs, par Joachim Calles. - Carthagene
NouveUles de fH6pitai de la Charitd, par Seur Germaine Martinea. - Siguenza : Hdpital : Evnemenis de fillet et septembre
1936, par Sceur Therese Caballero. Teruel: Missionnaires
et Files de la Charit, par Thomas Romero.
Mai. Pampelune: Comment on vit dans rEspagne de
Franco, par Eugene Escribano. - Avila: 70 jours de mission,
par Henri Abiol. - ~erida : Relations de Saur Inds Prieto. Saint-S6bastien : M. iodeste Churruca : sa mort. - Valdemoro :
Les traces des Rouges chez les Missionnaires,et les Filtes de la
Chariti, par Prudence Garcia. Ayamonte: NouveUes, par
Daniel Vega. - Gijon: Les martyrs de Gijon [MM. Atanks,
Amado, Gutierrez et Granado], par Joachim Lozano.
ANNALI DELLA MISSIONE. F6vrier 1937. 1936 d FloMonsieur Jean Boccardi, par Jorence, par E. Cassinari seph Zeppieri. Antoine Someria, par J. Dolmetta.
MissIONI ESTERE VINCENZIANE. - Mars 1937. La vie dau
frtre coadjuteur en Ckine, par Fr. Peressutti. Tafho et so
florissante ecole, par Armand Gulizia. Egypte: Ismailia:
L'HOpital Saint-Vincent, par Sceur Mariani.
Avril. - Vers la Chine [notes de voyage de M. Garlando]. Une visite d la Mission de Kian, par Joseph Archetto.
Mai. - Vers la Chine [notes de voyage de M. Garlando]. Ecole de garfons 4 Kian, par M. Tcheng.
Juin. Dans Ia Celeste Ripublique [notes de voyage en
Chine], par M. Garlando. Dans rAbyssinie vincentienne,
par Jacques Conte.
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DE PEKIN. Mars 1937. - Notes
stIr 'origine de quelques chritientis du Tcki-li et de la Tartarie,
e
aux xvlr et xvuje siles
(suite). - Siwantze ; Kou Pei K'iou;
Gehol, par P. Bornet. - Eglise neslorienre dans la region de
Tchambalik, Karakodjo, Tourgan, Tourfa, par E. NoyB.
Avril. - Notes sur 'origine de quelques chrdtients du Tch-li
et de la Tartarieaux xvI e et xvine sicles : Ou la hata; Moukden ;
Yangpingfou, par P. Bornet (suite).
BULLETIN

CATHOLIQUE

TUN JA, BOLETIN DIOCESANO. - Octobre 1936, no 364-366.Alfonso M. Navia: Reforma del Calendario: necessidad de la
reforma.
Decembre 1936, no 368 ; janvier et mars 1937, no 369-371.
Alfonso M. Navia: La prowduciacwon clasica del latin.

LIVRES
LAZARISTES DU PEIT'ANG (PEIPING). Les Missions de Chine.
Treizihme annie, 1935-1936. Shanghai, 44, rue Chapsal, 1937 ;
2,75- 504 pages (15x24 cm.).
Les ouviers passent...
•euvre demeure. C'est le signe des
travaux utiles on nicessaires. Void done, an d6but de 1937.
le treizieme volume du repertoire d6sormais bien connu. Fond6e et longtemps dirigle par le laborienx P. Jean-Marie Planchet, Phistorien de Pikin aux crits et aures multiples, cette
suite d'annuaires sur les Missions de Chine fait honneur a ses
auteiars. Les plus exigeants doivent avoner avec satisfaction
que les entrepreneurs et animateurs actuels de l'ouvrage,
MM. Henri Crapez, Lassus, etc., sont dignes de leurs aines et
de l'importance de cette source d'informations sur la Chine

catholique, en son incessant developpement, en sa vie au jour
le jour.
Reglamento de Seminarios dirijidos por los Sacerdotes de la
Congregacion de la Mision. Venezuela, Barquisimeto, Tip. la
Pastora [1937]. 36 pages (13,5 x 19 cm.).
En 36 pages pour 6tre ais6ment entre les mains des seminaristes, cette brochure contient les reglements et les quelques
prires usuelles dans la vie du snminaire.

BIBLIOGRAPHIE DE M. BOCCARDI JEAN
(Suite)
N.B. En compliment de 'article ci-dessus traduitde M. Joseph Zeppieri,
les Amnali dlla Missione, 1937, pages 37-48, out donne, A leur tour, une
bialiographie de M. Boccardi que dhja, en 1918, les Annals de la Congregatin de la Mission avaient imprim6e, au long des pages 904-908. Notons

- 765 ibideu en 1922, page 276, une brive note d'autres publications de M. Boccardi
et insdrons iciuneliste complmentaire des travaux de M. Boccardi. Envoyce par I'auteur lui-mrnme en 1934, cette inumeration etablie sans acribie,
sans references precises de pages et de titres, aura nearunoins I'interkt de
precieuses indications et orienttions bibliographiques du f6cond et bouillant 1crivain qu'etait M. Jean Boccardi.
Fernand COMBAIUZIER.
I. MECCANICA CELESTE ED AS'ROXOMIA TEORICA
Risposta ad un quesito di astronomia (Saggi ec. 1917).
Cenno riassuntivo sulla rotazione della Terra (Torino, iqIo).
II problema della determinazione di un' orbita (Torino, Iq2i).
Elementi della Cometa Pons-Winnecke (Circulaires de I'ubservatoire de Marseille, 1921).
Remarques sur la correction grigorienne du calendrier(Turin,
1o21).

Notes et remarques sur I'aberration :Turin 1922).
Calcul de la vitesse angulaire dans le mouvement elliptlque
(Congr6s de Liege, 1914).
Ce que nous dit la Mtcanique cdleste d propos de la rotation
des Planites intirieures (Comptes Rendus de 1'Acadimie des
Sciences, 1925).
La courbe d'interpolation(Comptes Rendus, Ibidem, 1926).
Aperfe stur la Alcanique cAleste (Revue scientifiquc, 1928).
La rotation de Mercure (Bulletin del'Universit6 de Cernauti,
1928).
Aperfu sur la GSoddsie (Revue scientifique, 1929).
La rotazione dei satelliti (Mem. Pont. Ace. N. L., 1930).
La rotation des planites inti~ieures at des satellites (Revue
G6n., 1930).
II. ASTRONOMIA PRATICA
La latitude de l'obseratoire de Nice (Public. del R. Osserv.
di Pino, 1922).
Le First Greenwich Catalogue of Stars (Bulletin de I'Observatoire de Lyon, 1925).
La latitudede I'Observatoircdu Cap (Congres de Grenoblc,1925)
Quelques methodes pour determiner la latitude (Journal des
Observateurs, 1925).
Discussion d'une ditermination de latitude (Journal des Observateurs, 1925).
Un phhnoman.. remarquable dans les observations du 1 er vertical (Bulletin de I'Observatoire de Lyon, 1925).
MAthode Boccardi pour determiner la correction de la pendule
directrice (Bulletin du Bureau International de l'Heure, 1927).
La latitudi-ne del Collegio Romano (Pont. Acad. N. Lincei,
1927)-

La valeur des anciennes observations dans l'astronomie (Revue
GCnerale).
Au sujet des statistiques et des diagrammes (Revue scientifique, 1927).
L'usage des ,toiles dans I'astronomie de position (Revue scient.,
1927).
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L'Universo pird s/asciarsi ? (II Secolo, XX, I928).

Sar la bricision de la Jdterminatown de I'hetre (Journal des
Observateurs, 1928).
Exact time in Astronomy (Journal of the Washington Aca.
deny of sciences, 1929).

La determinazione e la conservazione dell' ora esatta (Mem.

Pont. Acad. N. Lincei, 1929).

La mise au point des catalogues d'ltoiles (Revue gnerale, 1929).
III.

TEORIA DEI.LE PROBABILITA'

ProblMmes de probabilitMs (Saggi di Astron. popolare, 1917)
Ancora del problema dei tre scrigni (Ibidem).
Sul calcolo di una formola di probabilitd (AnnuarioAst.pel.,
1918).

La probabilitd ei giuochi di azzardo (Mern. Accadenmia Napol.

na, 1919).

Considerazioni sul teopema di Bernouilli (Pont. Accad. N.

Lincei, i92F).

La probabilid ed it buon senso (11 Momento, 1927).
En nmalitre de probabilitis (Revue scientifique, 193o0.
Norme per la rctta applicazione della Teoria delle probabilitd
(Mem. Pont. Accad. N. Lincei, 1930).
Tables de log. n ! de i d xo.ooo 4 dir dicimales 1I931).
IV.

VARIAZIONE

DELLE

LATITUDINI

Reponse d une note de M. Cerilli (Annnario Astron. nel, 1918).
Sulla Polodia (Rendi. R. Accademia dei Lincei).
Risposta ad una Nota del Sig. Ceralli (Saggi di Astr. Pop.,
1918).
Principt e riflessioni suila Polodia. Errori nel tracciamento
della Polodia.
Sur la Pothodie du sphiroide terrestre (Turin, 1917).
Quelques remarques au sujet d'une proposition de M. B. Baillaud (Bulletin astronomique, 19171.
La latitudine di Pino Torinese nel 1916-1917 (Turin, 1918).
Les determinations systimatiques de la latitude de Pino (Bulletin astronomique, 1918).
Recherckes faites d Pino sutr la variation diurne de la latitude
(Annuar. Astr. pel, 1923).
Essai sur une variation ditrne de la latitude (Comptes rendus
de l'Acad6mie des Sciences, 1920).
La latitude de Pino Torinese (Annuario Astr. di Pino T., 1921).
Sur les variationsde la latitude de Greenwich (Astron. Nachrit.,
51t7).
A propos de I'article de M. Wanach (Astron. Nachrit., 5084).
Une confirmation de la variation brusque de la latitude de
Potsdam (Astron. Nachrit., 5158).
L'Vtat actuel des recherches sur les d&placements du pl6e (Congrbs de Strasbourg, 1920).
Les movennes par dizitmes d'ann-e dans les variations des
latitudes (Comptes rendus de l'Acad&mie des Sciences, 1925).
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Effcts des diplacements dr p6le sur la longitude (Bulletin du
B. I. H., 1927).
La dCcouverte des diplacements du pole (Journal des Observateurs, 1927).
L'attraction des plantles et les.taches solaires (Revue g6nerale
des Sciences, r932).
Appunti sulla stabilitd di alcuni corpi celesti del sistema
solare (Pontif. Accademia d. S., 1932).
V.

SCIENZA ED

AR-TE DEI CALCOLI NUMERICI

Perch e come si arrotondal'ultima cifra (Saggi di Astr, 1917)
A proposito di Tavole di logaritmi (Torino, 19 7).
Numeri e misure (Torino, 19t8).
Les approximnations numeriques et les sciences d'observations
(Congres de Strasbourg, 1920).
L'erreur probable dans les calculs d'approximationssuccessives
(Congr6s de Montpellier, 1922).
Sur quelques calculs d'approximations successioes (Annuar.
Astr. nel 1923).
Remarques sur les calculs nulmiriques (Revue g6nerale, I929l.
Conziderazione in i calcoli di approssimazione (Mem. Pont.
Accad. N. Lincei, 1929).
La science et I'art des calculs numiriques (Revue g6nerale
des Sciences, 1931).
(V. Teoria delle Probabilita).
Un tresor peu estimr : les logarithmes (Revue scientifique, 1932).
Tables logarithmiques des factorielles jusqu'd xo.ooo (Cavaillon, 1932)VI. CONFERENZE SCIENTIFICHE ED ARTICOLI
DI SINTESI SCIENTIFICA

Previsioni astronomiche a lontana scadenza (Saggi ec., 1917).
Una vera aberrasionescientifica su i canali di Marie (Torino,
1919).
Le moderne ricerche sulla variaaione delle latitudini (Conferenza tenuta nella settimana Accademica dei N. Lincei, 1923).
Pourquoi riformer le caendrier ? (Communication au Congres de Bordeaux, 1923).
Recherches r'centes sur les di.placements du pole (Communication au Congrbs de Bordeaux, 1923).
Come si spostano i poli (II Secolo XX, 1924).
Ii problema lunare (II Secolo XX, 1924).
Tesori nascosi (le maree) (11 Secolo XX, 1924).
Le problime lunaire (La Nature, 1925),
L'Univers est-il stable ? (La Nature, 1925).
La Miicanique cileste et la Geologie (Revue scientifique, 1925).
La Terra sarehbe un uovo ? (II1 Secolo XX, 1925).
La figure de la Terre (La Nature, 1925).
La rotation des planetes interietnres(Congres de Grenoble, 1925)
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Un coup d'cil sutr 'ivolutionde la Gdodtsie jusqu'-i nos jui.rs
(Revue generale des Sciences, 1925).

Sur les recents catalogues d'etoiles fondamentales (Revue generale des Sciences, 1925).
O en est l'Isostasie ? (La Nature, 1925).

Les d&placements du pdle (Revue scientiique, 1926).
Le temps en astronomie (Revue gen6rale des Sciences, 1926).
I lavori internazionali in astronomia (11 Secolo XX, 1926).
Gli instrumenti di precisione per misurare it tempo (Illust.

del pop., 1926).

Coin i latta la Terra (Rivista di Fisica, Matematica, 1927).
Variations dans la rotation de la Terre (Revue g6nerale des
Sciences, 1927).

La Terra ritarda ? (Rivista di Fisica, 1927).
Les mirites du problime lunaire (L'Astronomie, 1927).
La Meccanicadel Cielo ed ii suo centenario(II Secolo XX, 1927).
Les idEes modernes relativemernt aux comites (Revue gnn6rale
des Sc., 1927).

L'aiuvre scientifique du Pire Secchi (Revue generale, 1928).
L'enseignement des Math•matiques dans les ecoles secondaires
en Italie (Revue g6n6rale, 1929).

Le renouvellement de la physique (Revue scientifique, 1932).
Les possibles planetes ultra-plutoniennes et la capture des
comites (Revue g6nbrale des Sciences, 1932).
VII.

PUBLICAZIONI DI ARGOMENTO

VARIO

Lamento di uno scienziato tedescofilo (poesia) (Saggi, 1917).
Per I'Osservatorio di Pino (Saggi, 1917).

Le rivelazioni del Sig. Cerulli alla R. Accademia dei Lincei
(Torino, 1918).

Pud rinnovarsi l'astronomia ? (Nuovo Convito, 1919).
Una nuova scienza (II Piccolo, 1919).

Una pseudo-critica alle mie ricerche sulla costante di Aberrazione (Torino, 1919).
II pianeta Marte (Nuovo Convito, 1919).

II rifiorire della Scienza (Gioventh Nova, 1919).
La Matematica ed il buon senso (Rivista Studium, 1921).
Un occhiata al Cielo (Illustrazione del popolo, 1921).
Le nostre Universitd (La Stampa, 192r).

Im difesa della legge di Newton (La Stampa, 1921).
Leonardo ed Einstein (La Stampa, 1921).

II procedimentologico della teoriadi Einstein (La Stampa, 1921)
La relativild einsteiniana (La Stampa, 1921).
La Luna va pia presto ? (La Stampa,

1921).

Dialoghetti cinsteiniani (La Voce dell'Operaio).
II Calendario (Illustrazione del popolo, 1921).
Relazione sull'attivitd scientifica dell'Osservatorio di Pino
Torinese nel, 1920-1921).

Come erano fatti gli antichi Osservatorl (Illustrazione del
popolo, 1921).

Notizie astronomiche (Illustrazione del popolo, 1921).

-769It pianeta Marte (11 Momento, 1922).

De reformatione Kalenlarii (Ephemerides liturgicae, 1922).
L'Enimma di Marte (II Momento, 1922).
La cenerentola astronomica (La Stampa, 1922).
Come sono sistemati gli Osservatorl
moderni (Illustrazione
del Popolo, 1923).
Relazione sull'attivit scientifica del R. Osserv. di Pino, nel,
1921-1922.

Illusioni astronomiche (Illustrazione del popolo, 1923).
Projet d'une ditermination de difference de longitude ParisTorino.
Progetto di rijorma degli Osservatorf astronomici italiani,
1923.

Recenzione del I volume del ( Cours d'astronomie , di H. Andoyer (1923).

L'eriscopio dell' Osservatorio di Pino (Illustrazione del po-

polo, 1923).
Le Nebulose (Illustrazione del popolo, 1923).

II bilancio asironomico pel 1923 (Illustrazione del popolo,
1923).
Gli spostamenti dell' asse terrestre (Gazzetta del popolo, 1924).
Indiscrezioni del Cielo (II Momento, 1924).
La riforma del calendario (Gazzetta del popolo, 1924).
Congregazioni religiose in Francia ? Perche no ? (11 Momento,
1924).
Ancora di Marie (II Momento, 1924).
Marte alla minima distanza (Gazzetta del popolo, 1924).
La planate Mars et la Terre (L'Express de Lyon, 1924).
Oi sont les grandes lunettes ? (L'Express de Lyon, 1924).
La rotazione dei pianeti (Illustrazione del popolo, 1924).
Lettere lionesi :Lione cristiana (II Momento, 1925).
Lettere lionesi :Lione cittd modern4 (II Momento, 1925).
Lettere lionesi Attraverso Lione (II Momento, 1925).
Lettere lionesi: Di qua di ld, di su di giu (II Momento, 1925).
Ouello che si ? veduto su Marte nel 1924 (Gazzetta del popolo, 1925).
La campagna di .larte nel 1924 (11 Secolo XX, 1925).
La rolazione di Venere e Mercurio (Slinge, 1025).
Recenti stidi sul pianetaMarte (Illustrazione del popolo, 19251.
Un importante avvenimento astronomico (Gazzetta del popolo).
Un centenario (Sfinge, 1925).
Gian Domenico Cassini (Gazzetta del popolo, 1925).
I grandi nomini escono dalla scttola ? (II Momento, 1925).
Come ci si raccapezza in cielo (Illustrazione del popolo, 1925).
Camillo Flammarion (Singe, 1925).
Alia conquista del decimo (Gazzetta del popolo, 1925).
Camillo Flammarion (fl Momento, 1925).
Come ruotano Mercurio e Venere (11 Momento, 1925).
II Congresso dell' Unione Astronomica in Cambridge nel 1925
(Sfinge, 1926).
Anfddotti Schiaparelliani (11 Momento, 1926)
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La scienza nel giornale (11 Momento, 192,)..
Margheritaed Umberto di Savoia a Napoli (11 Momento, iy2-,).
Padre Genocchi intino (II Momento, 1926).
Quarant' anni dopo (1 Momento, 1926).
L'Uomo va perfezionandosi ? (II Momento, xI26).
La psychologie d'un astronome (Revue g6ndrale des Sciences,
1926).
Prossimo lavoro geoditico internazionale (II Momento, 1926).
II polo nord si av-icina a Roma ? (II Momento, 19z6),
Le communicazioni con Marte (II Momento, 1926).
II secolo d'orodell'Astronomia(Illustrazione del popolo, 1927).
Missioni scientifiche e lavori internazionali (II Secolo XX,
1927).
Un' occhiata al Cielo (11 Momento, 1927, 2 articles).
Preveggenza astronomica (II Momento, 1927).
La cometa Pons-Winnecke (I1 Momento, 1927).
Novild astronomiche (11 Momento, 1927).
La previsione del tempo (Illustrazione del popolo, 1927).
La cometa si avvicina ! (II Momento, 1927).
L'immsnente passaggio della cometa (II Momento, 1927).
A propos d'une confirence de M. Porro sur les centenaires de
Newton et de Laplace (Journal des DIbats, 1927).
L'astronomia in vacanze (11 Momento, 1927).
La Carla del Cielo ed it catalogo fotografico di stelle (II Momento, 1927).
Le idee moderne relativamente alle comete (II Momento, 1927).
La comets di Skiellerup (II Momento, 1928).

O

en est-on de la tliorie des erreurs ? (Revue scientifique,

juin 1934).
Les complications de noire systlme solaire (Revue scientifique,
janvier 1935).
Nel ciaquanteairiodella n.orte del P. Secchi (II Momento,
1928).

Notidie del Cielo (1n Momento, 1928).
Notizie astronomiche strabilianti (II Momento, 1928).
La lezione di tn seli:aggio (I1 Momento, 1928).
II progresso delle scienze (11 Momento, 1928).
La matematica nelle sciole medie (11 Momento, 1928).
Le novild dell' annata nel campo astronomico ((1 Momento,
1928).
A zonzo pel cielo (II Momento, 1929).
S. Francesco di Sales e S. Alfonso dei Liguori (II Momento,
1929).

Che cosa costituisce un inverwio rigido ? (11 Momento, 1929).
La spiritualitd nel giornale (II Momento, 1929).
Luce vivissima nelle tenebre (11 Momento, 1929).
Originedell' uomo, creazione della materia (11 Momento, 1929).
Dieci meditazioni in preparazione alla santa Communione
(autographidy).
Perchi sono e rimange cattolico (Savone, 1932).
La scienza e l'arte del giornale (II nuovo Cittadino, 1931).
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Una grandl scoperta astronomica (II nuovo Cittadino, 1931).
Per una lingua piA italiana (f nuovo Cittadino, 1931).
Sceette dal vero (II nuovo Cittadino, 1931).
Un caso Bruneri tell' astrononia (11 nuovo Cittadino, 1931).
Replica serena del prof. Boccardi al Signor Laghi (II nuovo
Cittadino, 1931).
Le mie precisioni (II nuovo Cittadino, 1931).
In memoria di Giovanni Kepler (II nuovo Cittadino, 1931).
Anche in sagrestia (II nuovo Cittadino, 1931).
Metodi alla Voltaire (II nuovo Cittadino, 1932).
Una capatina nel' Astronomia (II nuovo Cittadino, 1932).
Una risposta che non risponde : una eticketta (he non corrisponde al contenito (II nuovo Cittadino, 1932).
Bedandi e i suoi defensori (II nuovo Cittadino, 1932).
I protestanti a Saona (II nuovo Cittadino, 1932).
MAIematica fascista (II nuovo Cittadino, 1932).
Come. ragownno i protestanti (n Nuovo Cittadino, 1932).
Osservare le Stelle per ben conprender la terra (II nuovo
Cittadino, 1933)Spirito e Verita (Rivista vaticana per la preservazione della
Fede, Fides, 1932).
Liber/d e Verild (Rivista vaticana..., Fides, 1932).
De la plante Pniuton A un probl~me d'algibre, d travers l'dqninoxc (Revue g6ndrale des Sciences, 1933).
La science 4 travers les ages (Revue scientifique, 1933).
Gli Italiani nella scienza (Savone, 1933).
I recenti progresi della Fisica (I1nuovo Cittadino, 1932).
Idee bizarre (I1nuovo (ittadino, 1933).
Come jagiona um cultore di scienze esaUe (1I nuovo Cittadino,
Mentaliti di scienziato e mentalitd di partigiano (I nuovo
Cittadino, 1932).
Net Campo di Urania(IlnuovoCittadino, 1933).
A zonzo per Savona (II nuovo Cittadino, 1933).
II pericolo protestante (Savona, 1933).
Vade mecum del hbuon catfolico (1933).
La Bibbia non e I'nnica regola di fede (1933).
Maria SS. nella Bibbia (1933).
It matrimonio cristiano ed i Protestanti (1933).
Cosigli ai membri della pia Unione per la preservazione della
Fede.
Recension del libro di E. Bauman : S. Paolo (nel Gioventu
nova) (nel II Sollievo).
Appressionazioninwmeriche insperate (Academi pontifici ecc.,
1933).
Ancora del calcolo numerica (Turin, 1933).
Virification numerique d'un principe d'astronomie : la lumiire
des dtoiles filantes (Revue gendrale, 1933).
Quel she si i lato in Savona per opporsi all' asioe protestante
(II nuovo Cittadino, 1933).
La pioggia di stelle cadenti (II nuovo Cittadino, 1933)-
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ESSAI
de bibliographir des Offices de Saint Vincent de Paul (1729-1900

"1729 Office. .pour la feste f jdu Bienheerex f jViscent de Paul.:;
A la messe et Lcsprcsý,I selon l'usage du diocise de Paris/
a Paris / chez Pierre Simon, imprimeur /de Monseigneur 'Illustrissime et Riverendissime Archeveque, rue
de la / /Harpe, a l'Hercule. ,MDCCXXIX /;Avec permission de Monseigneur l'archev4que. //3 pages 9 x
15,5 cm.) (Texte

N. B. -

latin et traduction franiaise).

a) Texte latin imprimn

Annales 1914, pages

4

comme inAdit dans

69- 4 76;

b) Deux exemplaires se trouvent l'un a la Bibliotkuiue
Mazarine: 36451 (3C piece), l'autre a la Bibliothque
ationale : Reserve, B 24125 ;

;1730
[1741

c) Deux exemplaires sont aux Archives de la Congregation, 95, rue de Sevres, Paris.
Officium Beati Vincentii a Paulo presbyteri et confessoris.
Burdigalae, N. et J. de Lacourt, 1730, in-z2, 40 pages

(Biblioth•que municipale de Bordeaux : Th. 3164o).
Officiumf/S. Vincentii ,a Paulo,//Congregationis Mistypis Petri Simon,
sionis / fundatoris. //Parisiis. /E
Cleri Gallicaniff/ypographi via vulgo de la Harpe//
MDCCXLI (566+6--4+48 pages de musique) (ox
16,5 cm.).

N. B. Approuv6 a Rome, 2o avril 1741 : C'est I'Office
actuel de St Vincent (Bibliothique Nationale: B 13579;
Bordeaux, Bibliothlque municipale : Th. 31641).
[1742] Officium IS. Vincentiii/a Paulo, /Congregationis Missonis ' iundatoris/Parisiis. / /apud viduam R. Mazieres
et J.-B. Garieri/ Reginae Typographos et bibliotolas,
Via San Jacobaea /'sub signo Providentiae / iMDCCXLII
(68+16 (non pagin6s)+48+vij pages:
[Bibliothique Nationale : B 42010].

(Ioxir

cm.)

[1742] Oficium//S. Vincentii a Paulo iCongregationis Missionis / ifundatoris /Urbini. / /MDCCXLII / iEx typographia Venerabilis Capellae //Sanctissimi .Sacramenti/
(94 pages I,5x

19 cm.).

[1742) L'Office de S. Vincent de Paul, fondateur de la Congrigation de la Mission et des Filles de la Charit. Paris,
Vve Mazieres et J.-B. Gamier, 1742, in-i2 (BibliotLique
Nationale : B 178o1).

[I7451 Office /de S. Vincent de Paul,/ IInstiiuteur de la Congrigation de la Mission, et de la Compagnie/Ides Filles
de la Chariti./ / Le XIX juillet./ /t Paris //chez la Vve Mazieres et J.-B. Garier, iiimprimeurs-libraires de la
Reine, rue Saint //Jacques, A la Providence, vis-a-vis
S. Yves. j/MDCCXLV.
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(i68 pages: 1ox 17 cm.) texte latin et traduction fran9aise. Bibliothique Nationale : B. 12809.
1754] L'O/fice//de S. Vincent/Ide Paul /Instituteur de la Congrigation de la I Mission et de la Cor'!pignieli
des Filles
de la Charitl./iLe XIX juillet.//A Paris// chez J.-B.
Garnier, imprimeur-libraire//de la Reine et de Madame
la Dauphine //rue de la Harpe, a la Providence, au coin
de la rue Poup.e.//MDCCLIV.//
Gravure : Mathey (360 pages : 8 x 13 cm.) [Office texte
latin-francais : pages 1-198].
Abr4g6 de la vie et des vertus de S. Vincent de Paul
[par Gilbert Noiret] : pages 199-292.

Meditations pour I'octave de S. Vincent de Paul sur
ses vertus : pages 293-338.

Litanies de S. Vincent de Paul : pages 339-349Cantique nouveau... : pages 350-359.

[1771] L'Officellde S. Vincent/ide Paul; jInstituteur de la
Congrigation de/ la Mission et de la Compagnie / /des
Filles de la Charit. //Le XIX juillet. /A Paris.//De
I'imprimerie de Prault, quai de //G4vres, am Paradis.//
MDCCLXXI// 360 pages (8x13 cm.).
Office : texte latin et frangais, pages 1-198.
Abreg6 de la vie et des vertus de S. Vincent de Paul:
pages 199-283.

Meditations pour foctave de S. Vincent de Paul sur
ses vertus : pages 285-326.

Litanies de S. Vincent de Paul: pages 329-338.
.1773] L'Office de S. Vincent de Paul,fondateur de la Congrýgation de la Mission el des Filles de la Charite. E typ.
F. A. Didot, 1773 in-I2, (BibliothiqueNationale : B 12807)

[1786] Office /de S. Vincent//de Paul,//Instituteur de la Congrdgation de llla Mission etl/de la Compagnie /l/des
Filles de la Chariti./ Le XIX juillet. //A Paris. //
De 1'imprimerie de Prault, imprimeur//du Roi, quai
des Augustins, / jd l'Immortalil. / /MDCCLXXXVI /i360
pages (8x 13 cm.).

Office de S. Vincent de Paul: texte latin, traduction
frangaise, pages 1-198.

Abr6g6 de la vie et des vertus de S. Vincent de Faul,
pages 199-283.

M6ditations pour I'Octave de S. Vincent de Paul, sur
ses vertus, pages 285-326.

Litanies de S.'Vincent de Paul, pages 327-338.
Cantique en l'honneur de S. Vincent de Paul. Pastorale,
pages 339-346.
1790] Officium S. Vincentii a Paulo presbyteri InstitutorisCongregationis Missionis ad usur eiusdem Congregationis
iuxta ritum parisiensem. (Congr. Miss. Domus B. M. V.
Versaliis) MDCCXC. Versaliis.
Ex typographia Ph. D. Pierres Christianissimi Regis

-

774 -

Prototypographi (30 pages de texte+64 pages de n;u
sique : preface propre).
Bibliotheque Mazarine : Imprin-s, 49546.
nstituteur de la
iSoij L'Office//de S. Vincent jde Paul.,
Congrigation de la I/Mission et de la Compagnie des ;
Filles de la Charite ; //suivi d'un abri:g de sa vie ct de
plu jsieurs M3dilations sur ses vertus.I /Nouvelle edition.// Paris./i0Sor.//
itioi] Lcs H'ures/ /de /iSaint Vinc-nt tie Paul,/jout iles ,x'-r
cices ,'de laite
chritiensii A l'usage des Filles dt la

Chartf, et /des personnm s appeles awx euvres / de mise-

ricorde. //\ouvelle ddition // A Paris,/chez fes Filles
de la Charit6, rue du Vieux/ Colom bier.,/
N. B. Contrairement ý son titre, ce livre rr'est pas un
office iturgique, mais n livre et manmel de piete.
t180 7 ] Divotion d S. Vincent de//Paul dans I'Eglise Mitropolitaine de Lyon oi repose son Cewu. Avec des Meditations pour une Neuvaine en son honnear. A Lyon, chez
Rusand, imprimear-libraire rueMerci&re ,18o7, 132 pages

(6,5 x 1,5 cm).
[1811x

L'Office de Saint Vincent de Paul, Angers, Le Pavie,
r8ir, in-12 (Bibliothique Naiionale : R 12804).
[i816] Officium Sancli Vincenlii a Paulo, presbiters, ineolarum
Seminarii Brioceasis.patroni.Brioci, Prud'homre, i816.
in-i2. (Biblioth~que Nationale : B 13432).
[1822] Office de SI Vincent de Paul,Instituteur de la Congrigation
de la Mission suivi d'xne neuvanie, des Litanies. Montpellier, A. Seguin, 1822, in-12. (Bibhiothlqe Nationale :
B 12815).

[1827} L'Office l/dellS. Vincent / de Paul,/jFondateurde la

Congrigationde la / jMission, et des Filtes de la Charite./ /
Se trouve i Paris/ jchez MM. les Pretres de la Mission
de Saint-Lazare//Rue de Sevres no 95.-f1827//
[imprmuerie de Demonville. Imprimenr de la Congr6gation de la Mission de S. Lazare et de la Compagnie des
Filles de la Charit6. Rue Christine nO 2. Texte latin et
musique+Litanies; 102 pages (9xr6,5 cm.]
[1828] Office/de Saini Vincent// de Paulf/,Instituteur de la
Congregation de la Mission]/et de la Compagnie des
Fil-le de i~ Charte.. / [(Lc I juillet) / f Paris/ /
De l'Imprimerie de Demonville, /rue Christine, no 2 //
1828.//Ofice de Saiit Vincent de Paul, p. r-198 latin
ef franuait.
Litanies de S. Vincent de Paul, p. 199-2-o.
Cantique en i'honneur de Saint Vincent, p. 211-216.
[i82F] Office de Saint Vincent de Paul, Institufeu de la Congri
gation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la
Chariti.
(Le XIX mniletf. Lille, impr. de Vernacken
fils (s. d.) pie
[1828] (BibliothiqeNalionale : B 12812).
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[1836 ] Office de Saint Vincent de Paul, patron de I'(Euvre de
charitide la paroisse Saint Vincent. Rouen, impr. de
E. PWriaux ils ain6, 1836 (in-i21 piece (Bibliothique
Nationale : B 12817).

[1836] Dominica Secunda post Pascha./ Officium /Translationis Corporis/ Sancti Vincentii / /A Paulo, //Fundatoris Congregationis Missionis et Puellarum /Caritatis.
//Parisiis,//Via de Sevres, no 95//1836. (Office suivant le rite parisien,approuv6 le 6 aviil 1836), 76 pages
(12 x 8 cm.).
A noter la benidiction du Pontife H la messe pontificale :
- Omnipotens Deus det vobis copiam suae benedictionis
qui beatum Vincentium ascivit virtute confessionis. Amen.
- Et qui ilium fecit co uscare miraculis,vos exornet bonorum operum incrementis. Amen.
- Quo eius exemplis eruditi, et intercessione muniti, cuius
translationisdiem celebratss tlli possitis in caelesti regno
adiungi. Amen.
- Quod ipse praestare dignetur, cuius rpgnum et imptrium sin fine permanet in saecula saeculorum. Amen.
- Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et
Spititus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.
Amen.
[1843] Officium pro odtava translationiscorporis Sancti Vincentii
a Paulo. Claromonii-Ferrandi, Thibaut-Landriot et socii,
1843, in-Iz

(Bibliothique Nationale : B 13560).

[1 849] Office de Saint Vincent de Paul, d I'usage des confirences
ed Toulouse.
Toulouse, impr. de J.-M. Douladoure, in-2 4 piece, 1849
(Bibliotheque Nationale : B 12806).
[i851] Officia propria S. Vincentii a Paulo confessoris...- Congregationi... Lutetiae Parisiorum A. Le Clere et socii
(1851) in-i8 (Bibliothique Nationale : B 13349)1

[1855] Officium S. Vinrentii a Paulo Congregationi Missionis
proprium. Parisiis A. Leclere (s. d.) ; in-i8 piece (1855)
(Bibliothque Nationale: B 13581).
[1855] Office de Saint Vincent de Paul (1855). Musique (12 pages)
fi x i8 cm.). Amiens, imp. de Lenoel-Herouart, imp.
libr. de Mgr 1'Eveque.
[1860] Office de S. Vincent de Paul contenant les premieres vipres,
complies, la Messe, le Propre du Saint pour les Fetes
de la translationde ses Reliques du I9 juillet, et du 27 septembre, les secondes Vipres. Paris, Peaucelle, rue de Sevres
no 93, x86o, in-32, 93 pages.

[1860] Office de Saint Vincent de Paul. Amiens, Lenoel-Herouart
(1860), in-i2 piece (Bibliothique Nationale: B 17831).
[1863] Petit Office de Saint Vincent de Paul. Besanqon, impr.
de J. Jacquin (1863), in-32 piece (BibliothiqueNationale :
Bir6o71.
-- 711~

-
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ISK]) Office de Saint Vincent de Paul, 19 juillet. Tours, impr.
de Mame (1869), in-i8 (BibliothiqueNationale : B 21928).
r187 2) Office de Saint Vincent de Paul, Instituteur de la Congregation des PrIlresde la Mission et des Filles de la Charit.
Marseille, imp. de Mine Vve P. Chauflard, 1872, in-i6
piece (Bibliotheque National : B 22597).
1875) Petit Office de Saint Vincent de Paul. Besancon, impr.
de J. Jacquin (1875), in-i6, piece (Bibliothique Nationale : B 23221).
[1878] Officium S. Vincentii a Paulo confessoris Congregationis
Missionis jundatoris. Paris, Lecoffre, 1878, in-12 pi&ce
(Bibliotheque Nationale: B 23773).
Vincentii a Paulo, Confessotis,'/CongregaL1878] Officium /S.
tionis Missionis Fundatoris'/apud Jacobum Lecoffre,
Bibliopolam... Paris, Lyon MDCCCLXXVIII
12 pages
Ixi x 18 cm.) avec musique, plain-chant.
[1886] Petil Office de S. Vincent de Paul.Besancon, imp. de P.
Jacquin, 1886, in-16 piee (vol. in-8) (Bibliothique Nationale: B 24497).
[1889] Office de Saint Vincent de Paul, note en plain-chant:
Office propre pour les pritres de la Mission et pour les
Diocises auxquels il est conc•d. Marseille, impr. et
librairie de Saint Thomas d'Aquin ki889) in-i6, piece,
volume in-8 (Bibliothtque Nationale: B 40083).

Sans date :
- Offices de Saint Vincent de Paul et de Sainte MarieMadeleine, en latin et en franfais. Paris. Impr. de Lefebvre
(s. d.) 12 (Bibliothlquo National: B 1316).
Office de S. Vincent de Paul, Paris, grand in-i8 (Bibliotheque Nationale : B 12805).
Officium proprium in festo S. Vincentii a Paulo resbvteri (s. 1. n. d.), in-18, 17 pages (Bibliothique Nationae : B 41958 (6)).
A breg de l'Office de S. Vincent de Paul (Paris, impr.
de Lefebvre) s. d., in-18 piece (Bibliothique Nationale:
B 5710o.
XIX jillet. Office de S. Vincent de Paul, pritre, fite
solennelle jmajeure, in-12 piece, Paris (impr. de Eberhardt) (s. d.) (Bibliotheque Nationale: B 12818).
Office de Saint Vincent de Paul, latin-francais, Chiteaudun, A. Lecesne, in-12, piece (s. d.) (Bibliothique
Nationale: B 12816).
-- Office de Saint Vincent de Paul, Instituteur de la
Congrigation de la Mission, le XIX juillet. Augmei.t
d'un cantique, de la vie, Morlaix (Ledan) (s. d.), in-I2.
(Bibliotheque Nationale: B 12815).
- Office /ide S. Vincent; /de Paul,/ Instituteur de la
Congrigation de/ /la Mission, el de la Compagnie /des
Filles de la Charite.;/ - (Le XIX juillet) //. A Carcassonne, //chez B.-V. Gardel-Teissi6, imprimeur, // de Monseigneur 1'Ev4que//36 pages (9,5 x 16 cm.) s. d.
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VINCENT 1)E PAUL"
INCIPITS DES HYMNES

Ulysse CHEVALIER Repertorium hymnologicum, et
Annales de la Congregation de la Mission]
Canticum laudis Domino canentes 'Festa Vincentii (Cr6ione,
[d'apres

7 x 4). Asnales. 1937, page 733.

24413 : Christe quam grandi cunmulas honore/qui tui causa
fug. (Hymne niatines, 7 X 4, Bordeaux, 1730, etc. [Lescar,
variante de Sunme Vincenti]. Annales, 1937, page 736.
24649: Clare Vincenti prece raptus alta quam sitis, puro
bibis (hymne laudes, 7X 4 [Bordeaux, 173o ] etc. Lescar). Annales, 1937, page 739-

4042 : Cujus in coelis agitur triumphus ? /Coelites cantant;
recin... (hymne 2e Vepres, 7 x 4). Annales, 1937,pages 751; 754.
Ecce vir simplex humilisque corde / Spiritu lenis, domitansque
sese (hym., 7x.4). Annales, 1937, page 741.

5252 : Ecquis Vincentio/sacerdos dignior ?/Felici genio inemp

(prose 2* Vepres, 5 x io). Annales, 1937, page 747-

5957 : Fama longinquas cita transit urbes :/itur, accurrmnt;
via... (hymne prime-none, 7 x 4, doxologie. Breviarium Bisuntinum, 1831). Annales, i937, page 7477691 : Hauseras sacros meditando libros/inagna Vincenti,

doc... (hymne laudes, 5X4. Breviarium Nemausense, 1828
hymue complies Bisuntinum, 1831). Annales, 1937; page 744.
In bac die Vincentius/ Post dura vitae praelia (iz x4;
Mazarine ms 2446). Cf. Annales, 1937, P. 526.
Ito Doctor et accipe (24 x 4), prose. Cf. Annales, 1914, p. 470.

: Magnus qui minimis maxima deprimit/ac ips...
o1041
(deficit: variante) (hymne vapres, 7 4, J.-F. Bergier). Bergiet B 37 ; Lyr. 222. Annales, 1937, pages 748 ; 751.
Missus ad plebem Domini doceidam /protinus currit (7 x 4).
Anales, 1937, page 741.

126r3 : Nune triumphales iteremushymnos/duplice prorsus
fuit (hymne matines, 6x4 d. Breviarium Nemausense, 1828.
Breviarium Bisuntium

1831). Annales, 1937, page 745-

O qui pauper homo divite de Deo (7 x 4). Cf. Annales, 1914,
P- 473.
136o1-2:

O qui supernae gaudia patriae/haustu perentii

plenius ebibis (hymne matines, 9 (6) x 4. Jean Richon (Benot4
XIV), vepres (Paris, Simon 1741, etc.).

O qui sipernae gaudia patriae inter beatos jugiter ebibis

Annales, 1937, pages 749; 752;

Pauperum patrem celebremus omnes/ atque res magnas

(14x4). Annales, 1937, page 742-

Praeco Dei Vineentius/Lumen decusque Galliae (8x4).

Annales, 1937, page 732-

Quae deos olim coluit prophanos/Roma (t2 x 4, MaI. 2446);

Annales, 1937, P- 527.

1649 : Quam splendida Vincentiusinos luce de coelo regit/
vir (hymne laudes, 9X4). Amnles, 1937, pages 750; 753.
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16446 : Qui mutare solet grandibus infima /omnes exuperans
(hymne vepres, matines, 7 x 4. Jean Richon (Benoit XIV).
16737 : Quis novus coelif agitur triumphus ? Coelitum plausum comitentur hymni (hymne 2* vepres (v4pres, laudes).
Jean Richon (Benoit X1V), etc.).
Quos fames urget spoliavit hostis (7 x 4). Annales, 937,
page 743.
19620 : Sume Vincenti galeam salutis; /te fides patrum labe.
fact (hymne matines, 7 4) Propre Dax 1757. Dubarat: Bre,
viaire Lescar XCIJ). Annales, 1937, page 736.
2og91 : Te pium dicam sceleris purum /te canam fortem
(hymne laudes, 5x4 d. Nimes, 1828. Besancon, 183r. Ms Bibl.
nat. Latin 11581 (159). Anoales, 1937, page 74620289: Templa solemnem resonent triumphum /haec dies
longi.../ inter (hymne vepres, 7 x 4 [Office St-Vincent, Bordeaux, 1730], etc.). Annales, 1937, pages 735 ; 744.
21023 : Ut nunc ab alto praevia/nos luce Vincenti regis
(hymne laudes, 8 x 4. Jean Richon(Benoit XIV), Paris, 1741. etc.).
21957 : Virnm misericordiae !templa sonent Vincentium: /nobis (prose, x6 x4. Jean Richon (Benott XIV), (Paris, 174z, etc.).

ASSOCIATION FERNAND PORTAL
e)
(39, rue Gallil6e, Paris XVI
Rapport pr6sent6 par M. le Chanoine Hemmer, cure de la
Sainte-Trinit& (Paris), a I'Assemble gdnurale du 26 fedyvti 1937.
Mesdames,

Messieurs,

L'originalit6 de notre Association Portal est, vous le sayez,

d'avoir 6t6 fondee par les amis du saint pretre de la Mission qui
s'6tait assign6 pour tAche principale de promouvoir la grande
cause de l'Union des Eglises, mais qui, dans les intervalles de
ralentissement d'activit6, s'6tait donn6 avec z6le a la formation
et a la direction morale et spirituelle de jeunes universitaires,
sp6cialement du groupe catholique des Elves de I'Ecole Normale Sup6rieure. Pendantlespremieres anndes qui ont suivi la
mort deM. Portal, nous sommes restes associds de trts prds a la
vie du groupe Tala, dans le voisinage duquel nous avions notre
siege social, notre bibliotheque, une salle de conferences et
quelques chambres. C'6taient d'anciens Tala,les Antoine Martel,
les Perret, les Legaut, qui maintenaient les liens 6troits entre
les l66ves catholiques et les ouvriers de I'Union des Eglises. Avec
le temps, il vint des g6nerations de normaliens qui n'avaient
point connu M. Portal; les circonstances qui suivirent la mort
du Cardinal Mercier et du P&re Portal obligerent de suspendre
les conversations officielles relatives k l'Union; notre activitk
se dUveloppa dans le sens du r6veil de la foi et de l'intensification de la vie spirituelle dans le monde universitaire des divers ordres d'enseignement. Notre siege social ne suffisait plus
a la diversith de nos tAches et au nombre de nos visiteurs, il
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fallut 6migrer du Ve au XVle arrondissement oi nous avons
trouv6 un centre plus accessible, des locaux plus spacieux, un
foyer plus accueillant, des facilit6s de reunion pour des cercles
d'6tudes et des conf6rences, enfin une installation de bibliothdque vraiment commode. Nous d6pensons nos peines, notre
temps et nos ressources en stricte conformitd avec ce qui est
l'objet statutaire de 1'Association.
Si nous avions des cotisations plus nombreuses et des rachats
de cotisations plus copieux, nous aimerions a subventionner la
publication de certains piriodiques et de certaines theses. La
crise apporte sa part d'entraves A des entreprises dont I'exten.
sion exigerait de grands moyens de plcune. Mais nous ne d6sesp6rons pas d'interesser a notre cause, non pas la foule qui ne
nous connait pas, mais quelques esprits choisis et quelques
cours gindreux qui nous soutiendront. L'an dernier, par i'in.
term6diaire de Monseigneur l'Ev&que d'Orleans, et sans doute
aussi grace & son intervention bienveillante, il est entr6 une
somme de dix mille francs dans le patrimoine de l'Association.
Nous adressons A Mgr Courcoux 1'expression de notre gratitude.
Poisse ce geste etre assez souvent imit6 pour multiplier nos
mayens d'action.

1 vous sera peut-ftre agr6able de connaltre les noms de
la rue de
quelques-uns de nos confrenciers du dinianche

GalilMe: Mgr Beaussart, Mgr Courbe, le R. P. Brillet, sup6rieur g6n6ral de I'Oratoire, le R. P. d'Ouince, directeur des
Etudes, M. l'abbe Gaudefroy, professeur a 1'Institut Catholique, le R. P. Lebreton, etc...
Les vacances n'interrompent pas nos travaux qui se transportent dans le plein air des collines d'Auvergne et qui attirent
plus qu'i Paris une grande diversit6 d'auditoires. On y respire dans la grande nature, on ftudie, on met en cowmun
les experiences de diverses methodes pedagogiques, on s'y
renouvelle moralement et intellectuellement, on y exp6rimente
le quam bonum et quam jucundum habitare in unum !
Notre Association Fernand Portal est trop attachde A la
m6moire du Pare pour n6gliger le grand ouvrage de I'Union
des Eglises. Elle est bien obligee de constater que les circonstances ont impos6 l'interruption de demarches tres actives.
A la suite de I'arr6t, voici dix ans, des conversations de Malines,
il semble que les diverses Eglises anglicanes et orientales aient
comme pris leur parti de la situation, et cherchk beaucoup
moins h renouer les fils avec le catholicisme romain qu'a s'entendre pour 6riger entre elles une intercommunion impressionnante.
Malheureusement 1'accord entre orthodoxes et anglicans
contient des arrangements pratiques, mais non pas une d6claration commune de foi explicitement professee, qui fournirait la base intellectuelle et religieuse A 1'6tablissement d'une
vraie a communion v. D'autre part, a l'aile gauche de l'anglicanisme, il y a des efforts d'entente avec les Eglises qui n'acceptent pas le principe de I'institution divine de l'6piscopat.

-

780 -

Ces ententes, si tles se rdalisaient, dloigneraient plus que
jamais la perspective de la reunion avec l'Eglise romaine.
Cependant il faut rendre justice aux efforts des anglo-catholiqucs pour maintenir la somme des principes catholiqucs
auxquels ils sont deja parvenus. lls comprennent que I'unitw
est une pure impossibilite si 1'on pretend amalgamer des groupes
professant des doctrines diamntralement oppos6es sur des
points essentiels. Le bulletin anglais, ou plutht ambricain,
qui porte le titre de Reunion, dit excellenluent :
a II nous faut, en premier lieu, cesser de nous rapprocher
,. des communautes proprement protestantes, en nous contenStant pour cela d'avoir avec elles en matiere de foi, un d6noSminateur commun trop diminu6. I1 n'est pas honnmte, pour
x leurs membres, de venir a nous, ni juste de notre part de
o les recevoir, tant que, par la grace de Dieu, ils n'auront -pas
Scompris et accept6, dans un sens catholique, la doctrine ot
Sla pratique des institutions sacramentelles. Tous nos efforts
a de rapprochement, toutes les concessions... et les compromis
Sque nous pouvons leur proposer, n'ont pas d'inthret pour
a eux, car il reste toujours de notre part, un residu n6cessaire
Set qu'ils ne peuvent accepter en v6rit6. De plus, les conma promis et les mininisations que nous leur proposons, dlar( gissent la brkche entre nous et 1'Eglise d'Occident, laquelle
retient en son int6grit6 la foi apostolique, avec laquellU nous
a avons maintenant sur des points essentiels une certaine unitd
( spirituelle et au sein de laquelle ii nous faudra un jour nous
Sfondre dans I'unitd de corps P (mars 1935, p. 107-108).
Un dvnemnent tout recent (janvier 1937) vient de montrer en action le jeu des influences qui se fait jour dans les rapports des anglicans avec les orthodoxes. II s'agit cette fois
de 'lgliseromaine qui par un comit6 de theologiens s'dtait,
en 1936, mise d'accord avec une communion anglicane sur
la declaration de certains points doctrinaux. La foi orthodoxe
sur I'Eucharistie y est dnoncie conform6ment A la th6ologie
orientale et culmine en ces trois points :
, Dans I'Eucharistie, le pain et le vin deviennent par consecration (metabolk) le corps et le sang de Notre-Seigneur. Comment ? C'est un mystere.
,, Le pain et le vin eucharistiques restent le corps et le sang
de Notre-Seigneur tant que ces lm'nents eucharistiques existent.
* Ceux qui regoivent le pain et le vin eucharistiques participent vraiment au Corps et an Sang de Notre-Seigneur. *
A c6t6 de l'Ecriture est aussi nomm6e la Tradition, comnie
devant completer, expliquer, interprdter la Sainte Ecriture
sous la direction du Saint-Esprit r6sidant dans 1'Eglise.
Lo 27 mai 1936, le synode diocesain d'York (Convocation)
accepta et approuva la d6claration commune. Celui de Cantorbery ne l accepta seulement qu'en janvier 1937. Ce d6lai
d'un an passe donna le temps aux oppositions de se produire
dans l'Eglise anglicane an nom des 39 articles. La d4claration du c6td anglican 6tait surtout inspir6e des sentiments
et des doctrines de la Haute-Eglise; l'opposition venajt des
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liibraux et des 6vang6licaux. Cependant la d(claration fut
maintenue, comme conforane aux formulaires anglicans, mais
affaiblie pourtant par les restrictions que firent pr6valoir les
modernistes h la Convocation, notainment le Dr Headlam,
dvCque de Gloucester, savoir que la declaration en question
est une expression %legitime a ou tout an moins a admissible
de la foi anglicane, mais non pas unique et exclusive.
L'issue de ce d6bat est grave. Elle d6montre d'une part la
puissance actuelle de la Haute-Eglise dans les assemblies officielles de l'anglicanisme; mais elle t&noigne aussi de I'opposition croissante qui existe, du seul point de vue doctrinal,
entre l'aile droite de 1'Eglise ou anglo-catholicisn:e, et I'aile
gauche: Eglise large et evang6licalisme; elle prouve enhn
que le modernisme s'infiltre jusque dans la Haute-Eglise pour
ronger le bloc de la foi. 11 est un dissolvant. Souhaitons que
les anglo-catholiques r6duisent efficacement le modernisn e
et son influence dans 1'Eglise.
Des catholiques ne peuvent 6videmment concevoir, B la
maniere h6glienne, I'identitb des contraires, et c'est mal
servir la cause de l'union que de vouloir i toute force embrasser,
dans une union de surface et toute artificielle, des chritiens
formellement opposes sur des points de foi. Mais ce que l'on
peut tenter, c'est de dissiper les ombres qui empichent des
communaut6s tres voisines les unes des autres de se rendre
compte de leur proximito morale, c'est de reduire les malentendus, et de crier par la priere et les contacts charitables
l'atmosph&re de paix et de bonne volont6 sans laquelle on ne
peut imaginer une rdunion quelconque.
« Puisse, dit tres bien le bulletin que nous avons cite, puisse
a un autre Cardinal Mercier et un autre Lord Halifax reprendre
u 1'entreprise et mettre fin a un divorce qui ne vaut aucun
Scredit aux enseignements chretiens n.
Hippolyte HEMMER.
(No 9 Bulletin de l'Association Fernand PORTAL).

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
33.

Fuyo (Joachim), pr., 20 mars 1937, a Tame, 60 ans d'age,
40 de vocation.

34. Comerford (Nicolas), pr., z5 avril, A Sheffield; 63, 40.
35. Perosino (Camille), pr., j1 avril, a Cagliari; 6o, i8.
36. Martorana (Joseph), pr., 18 avril, h Rome; 65, o4 o.

37. Halinger (Auguste), pr., 22 avril, a Cuvry; 7 , 51.
38. Boyle (Jean), pr., 22 avril, a Cork; 86, 59.
39. Mgr Wollgarten (Albert), Bv., 29 avril, B Limon ; 40,22.
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1 intado (Michel), pr., 27 avril,

Palma ; 40, 25.
H6rail (Hubert), coadjut., ier mai. ~ Pdzenas; 25, 9.
Ouang (Bernard), pr., 24 avril, a Shangha ; 46, 24.

Tcheng (Thomas), pr., 16 mai, a Tchengtingfou; 62, 29.
Gattringer (Francois), prftre, 19 mai, a Graz ; 74-54.
Mgr Mejia (Charles), vy., 3 mai, a Mdrida (Mexique) ; 84, 68.
Barquin (Maximin), pr., 25 mai, a La Havane; 72, 56.
Van den Heuvel (Joseph-Francois), coadjuteur, 2 juin, a
Dax ; 78, 48.
Berenguer (Louis), pretre, 29 mai, i la prison de Barcelone ; 67, 52.

Salaverria

(Pierre), coad., aI nov. 1936, a Limpias; 60,

Sombroek !Nicolas), pr., 22 juin 1937,

a

31.
Quito ; 50,28.

NOS CHERES.S(EURS
Philomene Danielli, a Paris (Maison-Mare);
65 de vocation.
Jeanne Ferlay, a Montolieu ; 78, 57.
Marie Bailly, a Montolieu ; 58, 35.
Marie Couillard, a Clichy ; 76, 53.
Louise Briet, a Clichy 85, 57Marthe de Sancy, a l'Hay ; 50, 25.
Marie Pamart, A Stains; 82, 58.
Marie Albo, A Revel; 63, 43Marie Mayaud, a Bethleem ; 68, 43.
Louise Deve, i Gradignan ; 64, 41.
Rende Brauner, k Aurillac; 24, 2.

Marie Fonsalla,

a San Salvador; 80, 55.

Antoinette Haupt, a Rettenmann ; 48, 30.
Marie Jus, a Hotemez ; 41, 25.

Anne O'Connell, a Londres; So, 60.
Rosalie Jawna, a Lwow; 44, 23.
Marie Polkowska, a.Varsovie; 33, to.
Salomde Wlazlo, a Cracovie ; 24, 6.
Henriette Giraud, a Montolieu; 79, 41.
Marie Roux, a Bayonne; 77, 54.
Henriette Giraud, k Montolieu; 79, 41.
Antoinette Perrin, a Clichy; 55, 35.

a Paris (St-Medard) ; 63, 35.
a Saint-Servan ; 50, 27.
Albertine Tredez, a Rio-de-Janeiro; 70, 48.
Agarite Porte, a Shanghai ; 77, 55Blanche Daumal, a Celles; 86, 64.
Marie Marquez, a Cuevas; 85, 48.
Frangoise Vallet, a Avila; 52, 34Andrea Lomillo, a Madrid; 69, 47.
Maria Milone, a Naples; 64, 39.

Marie Beaujard,

Germaine Blary,

Grazia Terranova, h Naples ; 28, 9.
Maria Sierra, a Naples; 73, 51.
Rosalie Lerubeis, A Dult; 69, 49.

92 ans d'age,
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a Paris (Montmartre) : 68,
(.abritlle Alves, ai Rio-de-Janeiro ; 72, 42.
I3,anca Bellachima, a Rimini; 63, 34.

Marie (ormeau,

42.

n-milie
Bouthou-, a Montolieu ; b6, 36.

J3osphine Olivero, a Luserna ; 29, 4.
Adelaide Polito, a Naples; 84, 65.
LIonilde Raschi, aiTurin ; y, 68.
Mricheline Dunajewska, itCracovie ; 60, 38.

Nosa

Steicr,

a

Cologne : 37-13.

Marie Daude, h Paris (Maison-MWre) ; 97, 68.
Frangoise Berthier, a Herblay.; 63, 41.
Emma Coene, a Paris; 54, 31.
Elisabeth Stack, a Kansas-City; 8i, 49.
Maria (;lennen, Drexel-Hill ; 93, 7.
Mary Broden, a Milwaukee; 70, .3c6ciie Kohldorfer, a Ehrnau ; 86, 53.
Emilie Dorer, a Salzbourg; 70, 52.

Thberse Luisch, a Salzbourg; 78, 53.
Henriette Pancerasa, a Turin; 77, 55.
Therese Mozzato, a Turin; 63, 27.
Th6rese Masante,

a

Turin; 91, 70.

Emma Ealdassini, a San Benedetto; 83, Gi.
Dolores Llorca, a. Seville; 99, 7r.
Renbe Fontenaud, a Chateau-I'Eveque; 37, II.
Marie Fatron, a Chateau-l'Eveque; 54, 27.
Marie Salassat, a Bordeaux; 88, 6r.
Marie Klain, a Bucarest; 38, 13.
Jos6phina Machal, i Ladce; 24, 7.
Concetta Urbano, i Rome; 63, 42.
Silvia Fetilli, a Catane; 82, 59.
Aloisia Ederer, aiGraz, 77, 56.
Augustine Juanco,

a

Rinco; 50, 29.

Ismbrie Pontillon, a Clichy, 64,
Tonnine Pichon, a Montolieu;
Antoinette Roussille, a Gaillac
Mary Carter, a Emmitsburg ;
Concetta Manetti, i Anzio ; 71,

41.
67, 48.
82, 6o.
87, 56.
53.

Marie Pini, a Rome; 7r, 53.
Marianna Denaro, a Catane; 51, 29.

Elena Cerino, a Collegno; 86, 55.
Rosalie Delogu, B.Turin ; 38, 1o.
Agnes Gasser, Ljubljana; 71, 49.
Marie Metelko, a Ljubljana; 30, 5.
Melanie Kabsa, a Cracovie; 65, 45.
Mary Scannell, a Milliwall; 67, 47Margaret Harrington, a Blind; 74, 49.
Francoise Belin, a Senlis; 87, 59.
Henriette Thomas,

a

Moulins; 28, 2.

Anne Buisson, a Rennes; 76, 51.
No6mie Lore, a Nogent-les-Vierges ; 66,42.
Jeanne Adam,

a

Chantonnay ; 22, 2.

Jacqueline de Bergue, i Valparaiso ; 74, 48.

- 784 Rose Radacili, A Parme ; 64, 43.
Vittoria Buscarini, A Luserna ; 69, 51.
"Iherse Quinterno, A Luserna; So, 55.
;Gronima Siccardi, A Turin; 74, 50.
Elisa Alzati, a Turin ; 81, 57.
Agnes Slezak, A Lankowitz ; 68, 46.
Regina Eberharter, a Schwarzach; 72, 42.

Marie Nezic, a Ljubljana; 35, 7.
Marie Bzowska, A Cracovie; 60, 37Constance Bouchat, a Andrimont; 46, i6.
Cavetana Melero, A La Havane ; 77, 55.
Maric Lisle, A Clichy ; 86, 65.
Henriette Launay, a Gentilly; 55, 35Maria Bonhoure, A Arcueil; 56, 32.
Marie Michon, A Marseille; 78, 57.
Marguerite Murat, A Paris (Orphelinat Menihontant); 87, 60.
Aniceta Castro, A Cuevas; 76, 56.
Tormasa Sevilla, A Madrid; 35, 1o.
Marie Mah6, A La Teppe ; 68, 47.
Rose Dekerdt, A Flores; 74, 56.
Marie Zawicka, A Chelmno; 34, II.
Victoire Rudnicka, A Cracovie; 77, 48.
Elisabeth Hajsek, A Budapest; 73, 47.
Cecile Udvardi, A Szeged ; 70, 30.
Heldne Nagy, A Kotildkiget; 43, 22.
Gisele Frombitas, A Kotildliget; 41, 17.
Yvonne Corp, A Mont-de-Marsan; 36, 1o.
Alphonsine Harel, a Montauban; 30, 8.
Alexandrine Barge, a Clichy ; 70, 47.
Antoinette Legros, A Rouen ; 86, 56.
Marie Metta, A Zeitenlick ; 71, 51.
Victoire Nadratowska, A Varsovie ; 70, 45.
Guillemine Link, A Cracovie ; 47, 17.
Anna Muller, A Graz ; 52, 29.
Mary Walsh, A Troy; 92, 70.
Emmanuela a Valentini, Maglie; 78, 50.
Estefania Lizarza, A Elorrio ; 57, 32.
Marie Sandrin, A Chatel-Saint-Denis; 72, 50.
Louise Laurette, A Riom ; 72, 45.
Catherine Laubie, A Moulins ; 76, 52.
Angele Guerrazzi, A Monistero; 76, 49.
Marianna Perrella, a Catane ; 68, 47.

Thberse Fisi, A Luserna; 66, 46.
Maria Bratta, A Naples ; 77, 46.
Maria Bosco, a Naples; 80, 52.
Anna Prati, A Sienne; 68, 46.
Francoise Wisniewska, A Cracovie; 82, 6o.
Caroline Ciupke, A Cologne ; 59, 25.
Dorotea Romero, A Melilla; 42, 2i.
Anne Talosi, A Budapest; 2, 7.
Marie Lechner, a Salzburg; 71, 45.
Marie Ruiz, A San Salvador; 71, 45.
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HISTOIRE

DE

LA

CONGREGATION

DE LA MISSION
LIVRE

IV.

-

DE 1874 a 1918

Caa•rTRE XL. - M. Bor6, superieur general (suite).
SomMAJRR. - La Province de I'le de France.
Apres avoir parl6 assez longuement, comme ii convenait, de la Maison-MWre, sous M. Bore, nous
allons jeter un coup d'oeil rapide sur chacune des
provinces de la Compagnie, pendant la pbriode 18741878.
Nous commencerons par la province qui renferme
la Maison-Mere. Elle remonte a 1642 ; elle aura bient6t 300 ans.
Elle a pris divers noms, pendant ces trois siecles.
Elle s'est appele province de France, jusqu'a la Rvolution Francaise. Les catalogues qui vont de 1864 4
1870 la nomment province de Paris, ceux de 1872 et
annees suivantes jusqu'en x881, la d6signent sous le
nom de province de 'ile de France. Nous n'entrerons
pas dans de longues considerations pour justifier
cette diversit6 de noms. II y a dans le Dictionnaire
d'Archoologie chr6tienne de Dom Leclercq des centaines de colonnes qui indiquent ce a quoi le mot
France a &t6 appliqu6 depuis les debuts, o6 ii comprenait la rive droite du Rhin, jusqu'a 1789 oi le mot lie
de France embrassait les departements actuels de la
Seine, de la Seine-et-Oise, de la Seine-et-Marne, de
1'Oise, de 1'Aisne et une partie de la Somme ; I'extension du mot France a pass6 aux diffirents si&cles par
de grandes divergences.
Dans la Congregation, la province de France s'est
tant6t dilatee, tant6t resserrie. En 1642, elle ne comp2J
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tait que Paris et Crecy ; en 1668, elle renferme Funtainebleau et Noyon ; en 168o, Chartres ; en 1685,
Versailles et Beauvais ; en 1688, Saint-Cloud : en
1690, Saint-Cyr ; en 1703, Boulogne ; en 1736, Lisbonne ; en 1778, Constantinople ; en 1780, Evora, en
Portugal ; en 1781, Heidelberg, en Allemagne et
Goa, aux Indes. D'apres un memoire de M. Hanon,
vicaire general en 1809, la province de France comptait en 1789, Les Bons-Enfants, St-Lazare, Crkcy,
Fontainebleau, Versailles Notre-Dame, Les Invalides,
Chartres G. S., St-Cloud, St-Cyr, Chartres P.S., Versailles Saint-Louis. Apres la Revolution, elle come
prend, outre Paris, en 1835, Chilons ; en 1843, Tours
et Sens ; en 849, Evreux ; en 1857, Montargis et
Gregy ; en 1862, 'ile Bourbon. On proctda, en 1870,
a une nouvelle rdpartition des maisons et la province
appelee alors lle de France, comprit Lisbonne etSanta-Quiteria, au Portugal ; Lima et Guatemala, en
Am6rique ; Sainte-Suzanne et Saint-Paul, dans 1'tle
Bourbon, aec Paris, en France. C'etait une singulikre ile de France. Par contre, les anciennes maisons
de Sens, Meaux, m6me Sainte-Rosalie, en plain Paris, firent partie de la province de Champagne.
Pour la periode dont nous devons nous occuper,
dans ce chapitre, la province de l'Ile de France compte en 1874 : Saint-Lazare, Saint-Paul, dans
'tile
Bourbon, les Pailles, dans File Maurice ; en 1875,
Sainte-Rosalie, Drancy, Saint-Louis-des-Franfais, a
Madrid et Les Bamboux, dans 'ile Maurice, font partie de la province ; en 1876, 1'ile de France s'annexe la Bretagne, puisqu'elle renferme Rennes.
La province dont nous retracons I'histoire a eu, d&s
le d6but, des visiteurs remarquables ; qu'it nous suffise de nommer : M. Jean Watebled ; M. Pierron,
qui fut supbrieur gendral ; M. Francois Watel, qui eut
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le mimne sout ; M. Maurice Faure, qui aurait kt6 peutktre charge de la meme croix, sans le veto de Louis
XIV ; M. Nozo, qui fut aussi superieur general, mais
qui donna sa dtmission, comme M. Pierron. Quand
M. Bore prit la direction de la petite Compagnie,
c'6tait M. Nicolle qui etait visiteur. Un des premiers
actes dti nouveau superieur g6neral fut de placer M.
Nicolle h la tete du grand s6minaire d'Albi, dans la
province du Languedoc, oii nous le retrouverons en
son temps.
Pour remplacer M. Nicolle A la tete de la province
de l'Ile de France, le Pere Bore fit choix de M. Denis
Pierre-Urbain. Le nouveau visiteur n'6tait plus jeune, il avait 78 aris, ktant n6 en 1796, a Varreddes, diocese de Meaux. II avait fait ses etudes secondaires au
petit s6minaire de Chaage, sous la direction de M.
Loriquet, plus tard fameux pere jisuite. M. Denis
6tait eri meme temps pr6cepteur dans quelques grandes families de la region. II fut ordonn6 prktre er
182o, et place comme vicaire A Montmirail, qui dependait alors de Meaux ; c'est I~ qu'il connut de grands
missionnaires : MM. Chossat, Redon, Poussou ; il
partageait leurs travaux et puisa dans ces missions
les premiers germes de sa vocatioii. On le nomma
bient6t administrateur d'une paroisse oh le cure avait
oublie que le commerce est defendu aux eccl6siastiques
et s'etait fait interdire, parce qu'il etait plus maquignon que cure, s'occupant un peu trop des chevaux,
pas assez des Ames. Plus tard, M. Denis fut nomm6 professeur au grand s6minaire de Meaux, mais
comme if n'etait pas gallican et qu'il ne le cachait

pas, on l'ecarta de ce poste et on le nomma aum6nier
de I'h6pital de Melun.
C'est alors qu'il demanda h htre admis dans la Congrngation. On l'y recut er novembre 1837. fl devait
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faire grand honneur a la petite Compagnie, pendant
pros de 50 ans. II fut d'abord professeur au grand
s6minaire d'Amiens, puis professeur de morale a celui
de Carcassonne. II se fit remarquer par sa prudence
et son esprit conciliant. II arriva alors un 6evnement
qui changea sa destinde. Le Supdrieur du grand S6minaire de Carcassonne avait cru pouvoir accepter les
lettres de vicaire g6neral. M. Nozo l'en blAma fortement, A juste titre ; le supirieur ne sut pas accepter
ce blAme. Pour le remplacer, M. Nozo fit choix de
M. Denis. La position n'6tait pas commode ; en somme, le blAme direct adress6 a l'ancien superieur etait
un blAme indirect a l'dv6que. M. Denis, nomme dans
ces circonstances, avait I'air d'un intrus. Vu la pauvre
nature humaine, il 6tait a craindre qu'il payAt les pots
cass6s, un jour ou l'autre, a tort ou a raison ; mais

M. Denis ne regardait que l'obeissance, le devoir, la
volonte de Dieu ; il ne refusa pas ; en loyal serviteur
il accepta la charge, ii mit sa tte sous le couteau
de la guillotine et le couteau tomba en 1849. L'Mveque
demanda alors le changement de M. Denis, qui cependant avait fait beaucoup pour le grand s6minaire
de Carcassonne, I'ayant en partie reconstruit et
I'ayant dote d'une chapelle spacieuse.
On nomma M. Denis supdrieur de la petite maison de Gregy et cure de la paroisse. C'6tait un
changement total. M. Denis ne fit aucune objection,
ne pr6texta pas que c'dtait une diminutio capitis, qu'on
lui faisait perdre la face, etc.., etc.., il se rendit A
son poste simplement, sans rien dire.
M. Chossat, qui avait connu autrefois M. Denis
A Montmirail, etait alors supdrieur du grand s6minaire
d'Evreux ; ii eut piti6 de celui qu'il aimait bien et
appr6ciait beaucoup et il le demanda comme collaborateur. M. Denis, qui avait pour pratique de ne rien
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demander, rien refuser, se rendit A Evreux, sur le
d6sir du Superieur General.
Mais voici une singulibre ironie des choses. L'e6vque de Carcassonne, qui avait fait partir M. Denis,
est transferý & Evreux. Pour le coup, un homme
moins surnaturel que M. Denis aurait cru qu'il y avait
la une raison suffisante de demander son changement
d'Evreux ; M. Denis n'en fit rien, il se contenta de
cotoyer la Providence, jetant tous ses soucis dans le
coeur de Dieu, et ii arriva ce qui arrive A ceux qui
aiment Dieu omnia cooperantur in bonum : le nouvel
6veque d'Evreux fut totalement different de I'ancien
eveque de Carcassonne, completement retourne, pourrait-on dire ; ii combla M. Denis de marques d'affection, de t6moignages d'estime et lorsque M. Chossat,
malade, fut oblig6 de donner sa dbmission, 1'eveque
demanda M. Denis comme superieur. Tout est bien
qui finit bien. M. Denis fut un pere tendre et devou4
pour les seminaristes. On disait de lui pius ecclesiasticorum parens. Son abord 6tait un peu froid, un pen
svre ; mais derriere ce masque, se cachait un coeur
d'or. Sa parole 6tait imprdgn6e de 1'esprit de Dieu
on avait absolue confiance en lui. Sa prudence etait
admirable ; jamais il ne se permit la moindre parole de critique contre personne ; nodule du sup6rieur
de grand s6minaire, il gardait la r6sidence, il savait
se taire pour ce qui concerne l'6veque, les vicaires generaux et autres personnages, ce qui est capital. Sa
notice dit' que s'il avait une grande taille et un air
de commandement, il etait petit a ses yeux et tres
humble, plein de merites devant Dieu. II fit beaucoup
aussi au point de vue materiel pour Ie grand semiminaire, il y ajouta une aile et y fit faire un refectoire
qui rappelait, dit sa notice, par sa belle ordonnance
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et sa grandeur, I'incomparable r6fectoire de SaintLazare.
En 1865, M. Denis approchait de 7o ans ; on jugea
qu'il y avait lieu de ne pas l'accabler a un age oH un
souffle nous emporte et on le remit dans son ancienne
et bonne petite niaison de Grggy. De visiteur de France, qu'il etait, il devint visiteur-de Champagne.
On aurait pu croire que Gr6gy serait le -lieu de son
tepos et qu'il y chanterait son Nunc dimittis. La Providence avait d'autres desseins sur lui : le P. Bore,
a. peine elu Superieur Gineral, nomma M.

Denis

visiteur de la province de l'lle de France, avec residence a la Maison-Mere. On dira de M. Denis, a la
confirence qu'on fit sur ses vertus, qu'il avait 6tý
un pretre pieux, un missionnaire selon le coeur de
Saint Vincent. C'est ce qui avait decide le P. Bore a
placer M. Denis sur le chandelier de Saint-Lazare,
comme visiteur de la province. M. Denis passait pour
6tre un des docteurs mystiques de la Compagnie : la
vie interieure ne semblait pas avoir beaucoup de secrets pour lui ; il dirigeait beaucoup de personnes,
pr&tres, soeurs et laiques. 11 avait un grand respect
des choses de Dieu, une grande dtvotion pour le tr~s
Saint Sacrement, le Sacr&-Coeur et la Sainte Vierge.
On aurait dit qu'il etait en adoration perp6tuelle devant Notre-Seigneur, tellement souvent on le voyait
a la chapelle. II aimait la Congr6gation et sa vocation de tout son coeur, et il ne pouvait comprendre
qu'on la quittAt ; lui, pourtant si doux,.ne savait
quels termes employer pour fl6trir les laches qui d6sertent. 11 ~tait fiddle observateur de la rggle: toujours
lev6 a quatre heures, il ne perdait pas son temps en
conversations inutiles, soit dans les chambres, soit
dans Ies corridors, ne recevant et ne faisant pas de
visite, meme A ses confreres : ('etait un vrai char-
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treux A la maison ; son amour du silence
jtaitproverbial ; il n'avait sans doute pas fait voeu comme
Saint Alphonse de ne jamais perdre une minute (nous
n'jp savons rien) ; dans tous les cas, ii agjisait cor.me s'il qvait fait ce voeu et dans les ordopnancs des
visites canoniques, il recommandait le travail aux
mnissionnaires, disant souvent que ce qui perd les
confreres, c'est 1'oisivett, ne plus 6tudier la thtologie,
ne plus lire de livres de pited, perdre son temps A
lire les journaux 04 4 converser inutilement at parlpir
ou au dehors. Nous verrons plus loin quelques4lns
de ses rapports de visite : ils soot sages, mestqrs,
plains de l'esprit de saint Vincent. Evid~emrent, M.
Denis ne pqt aller visiter toutes les maisons de sa
province, par exemple celles de f'le
Bourbon et de
I'ile Maurice. A son age, A cette 6poque surtEut o9
les voyages 6taient si longs et si penibles, une pareille visite l'aurait tu6. Malis nous verrons que le
Sup6rieur G6enral y supplea par des commissaires
eytraordinaires. Les autres maisons plus rapproch6pes
et plus faciles 4 atteindre, furept visities rygulierement, tops les ans, singuis annis, comm, !e porta la

regle du visiteur quti luj permet toutefois de ne le faire
que tqus les deux ans ; maiS M. Denis visait aq pl•s
parfait et dans chacune de ses visites, il apportait
For de sa charitt,

l'encens de son 6dification, la nmyr-

rhe d sa regularite ; tussi, le ban Dieu le rappel.
t-il 4 Lui le jour de I'Epiph.nie 1877, et AI. Denlis

s'en alla visiter le Ciel et y offrir a Jdsps, non plus
petit enfant, pn.is roi du ciel, ce qui est synmblise
par l'or, 'encens et la myrrhe des Mages, c'est-4-dire
hopnmages au Dieu, au Roi, gu Prktrt 6ternel.
hes
La nomination du Successeur de M. Denis comnM
visiteur ne traina pas longteipps ; M. Denis etait
omort le 6 japvirr, ii fut remplac' le 8. C'est que M,
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Bore 6tait homme de conscience professionnelle ; il
estimait que l'un de ses premiers devoirs etait de
nommer de bons sujets aux charges de la Comp&
gnie et de les nommer le plus vite possible, parce
que, ordinairement, ce n'est pas bon de laisser une
charge sans titulaire ; souvent, les dicheances d'une
maison ou d'une province venant de ce qu'on les laisse
trop longtemps sans tkte ; du reste, pour la question
du visiteur de I'ile de France, le P. Bor6 n'avait pas
besoin d'etre stimu!A par les assistants ; ii avait son
homme pour ainsi dire in petto ; aussi quand l'occa-

sion fut venue, quand la mort laissa la place vacante,
le P. Bor6 proposa aussit6t a ses assistants M. Fiat,
tui etait d6ja assistant de la Maison-Mere.
C'6tait un tres bon choix, M. Fiat n'avait pas
la notori6t6 de certains superieurs de Grands Semi-

naires habitu6s a traiter avec les &v&ques et les vicaires g6ndraux ; il n'avait pas &t6 mis en evidence
par des retraites sacerdotales ; ii avait toujours ment
la vie cachee a Saint-Lazare ; mais il avait l'esprit de

Saint Vincent, il avait les qualites que les rbgles requibrent d'un visiteur ; il 6tait tres uni a Dieu ; ii
avait cette familiarit6 avec Dieu dans I'oraison, qui
permet d'obtenir les graces necessaires pour bien gouverner ; il exprimait en lui d'une facon plus qu'ordinaire le gouvernement de Notre-Seigneur, pratiquant surtout I'humilit6, la douceur, la charitt. II
savait, en temps et lieu, temp6rer la blnignite par la
sev&rite. 11 etait 1'exemple de tous et attirait a la vertu
et a l'observance de la rfgle, plus encore par sa vie
que par ses paroles, lesquelles cependant 6taient tres
efficaces. II avait une grande connaissance des choses de la Congrtgation. II connaissait les Archives de
la petite Compagnie, presque aussi bien que le Secretaire g6neral. II 6tait soucieux du bien commun, tres
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exerc6 dans les choses spirituelles. II n'avait pas
beaucoup a s'occuper des affaires temporelles,car alors
(comme peut-tre en d'autres temps), la caisse de la
procure provinciale n'6tait pas tres garnie et 6tait surtout r6gie par la procure genarale. Enfin, M. Fiat dtait
dur au travail et dou6 de generosite et de constance
pour entreprendre et mener a bonne fin les devoirs de
sa charge. Aussi, quand on voulut caract6riser cette
periode de sa vie, on fit une image qui montrait qu'il
avait pratiqu6, 6tant visiteur, les vertus de saint
Dominique et de saint Francois.
II ne sera pas diplacd a ce sujet de dire brievement
comment on symbolisait A cette 6poque les diff6rentes
circonstances de sa vie ; on etait darq l'usage alors
de faire des fetes de famille qui entreteq'ient la bonne
harmonie parmi tous les confreres. Voici done comment on rappelle les principales 6tapes de M. Fiat.
Sa naissance (29 aoft 1832)
atait representde par
une etoile, les initiales A F, une belle gerbe de fleurs
et un portrait de Saint Vincent, dont ii devait etre le
successeur. La devise qui resumait la future vie de M.
Fiat 6tait : a Je rassasierai les pauvres de Sion, je
revdtirai ses prktres de salut et ses saints tressailliront
d'alligresse. n Cela montrait combien le nouveau-nd
devait etre bon pour les pauvres, plein de coeur pour
les pretres, les clercs et les freres de la Congr6gation,
et rejouir par Iale ci&l et ia terre.
Son bapteme (30 aout 1832) etait rappeMK par une
cuve baptismale survolee d'une colombe. Comme de
juste, if y avait son saint patron, saint Antoine ;
mais strement il dut protester, car on avait mis saint
Antoine de Padoue et non pas son veritable patron :
saint Antoine l'Ermite. La devise 6tait : O Jesus,
douceur de mon coeur, joie de mon Ame. On n'avait
pas de mal I montrer que M. Fiat avait toujours 6td
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tidile aux promesses de son bapttme et qu'il avait
toujours bataille ferme contre le diable, ses pompes
et ses oeuvres. Le Pere Fiat verra des pompes de
Satan mmnie en certaines manifestations qui ne le
paraissent pas comme telles aux veux de tous, par
exemple dans les expositions, les musees, oi il n'est
jamais allý et ob il prtefrait qu'on n'allat pas.
Sa premiere communion (24 mars 1844), etait montr&e aux yeux par I'ange gardien de M. Fiat, le conduisant a la Table sainte et il v avait cette devise :
a Les anges s'approch&rent de Jesus et ils lui servaient la nourriture. ) H n'6tait pas difficile de montrer comment M. Fiat avait vraiment traitt l'Eucharistie comme un pain anggtlique et avait toujours
apporte a la table sainte la puret6 et la pikte des
Anges.
Sa confirmation (2 juin 1844) fut manifestee par
une ancre et le portrait de Jtsus au jardirt des Olives. De la bouche de Notre-Seigneur sortaient ces
paroles
u Oui, mon pere, oui • et au-dessus etait
ihscrit: ccFiat du Sacr&-Coeur ». Peut-tre a-t-on voulu par cette relation entre la confirmation et l'agonie
de Notre Seigneur, symboliser la force que donne le
Sacreimett, force qui consiste surtout A supporter les
pleies de la vie, a dire : Fiat, h tout ce que Dieu
permet. Quoi qu'il eri soit, de ]a relation entre le
signe et la chose signifi&e, il est incontestable que
M. Fiat a bieni r~alis son nom et qu'il a dit souvent:
Fiat, en des circonstances bler penibles pour son
coeut.
L'entree au Grand Seminaire de Saint-Flour (S octobie 1853) est indiquke par une croix, une aricre,
un coeutr symbolisant sans dotite les trois vertus theologales, que M. Fiat avait d6ja bien pratiqtues, mais
qu'il pratiquera encore plus, A partir de cette pos
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que : foi
IL'abri des erreurs modernistes, confiance
indbranlable nrqme quand tout semblait perir, charith
tendre pour Dieu et les hommes. Un saint Thomas
d'Aquin devant le crucifix avec cette parole : t Cette
divine croix m'a tout enseigne, tout devoiled
personnifiait bien la devotion que, sans doute, ds SaintFlour, mais certainement plus tard, M. Fiat a eue
pour l'Ange de l'Ecole et pour sa Somme thdologique. Sans avoir 0td recu docteur A Rome ou ailleurs,
M. Fiat a poss6de, a exploit6 la doctrine de saint
Thomas beaucoup plus que maint docteur : la Somme a itd pour lui une mine indpuisable d'oi it a tird
A toutes les ppoques de sa vie des tresors incomparables.
On rappela la Tonsure (3 mars 1855), par I'image
de saint Bernard A qui Notre-Seigneur apparait charg6 de sa croix et 4 qui il dit : Pour celui qui m'aime,
ce joug est doux, ce fardeau 16ger. n Que ce soit a
partir de la Tonsure ou apres que M. Fiat ait comnmencd
aimer saint Bernard, peu importe ; le fait
est qu'il 'a beaucoup aim6, qu'il a beaucoup lat
ses ouvrages, qu'il s'en est nourri, qq'il a imitd son
onction, qu'il a beaucoup prechk a ses confreres,
comme Bernard a ses religieux et que par ses conferences, soit d'assistant, soit de visiteur, spit plus
tard de Suplrieur gnjeral, il a fait un bien .immeunse a ses confreres, les a encourages, stimulus, relevis, entraines vers le bien, jouant le r6Te d'un vyritable coAd4cteur d'ames. C'est bien le P. Fiat qui a
su rendre a beacoQup le joug de sa vocation hien
doux et le fardeau 16ger, comme le portait la devise
rappelant sa tonsgre.
Nous n'avons rien retrouv6 concerpant les ordes
mineurs de M. Fiat. A-t-on pass6 sous silence -cet
6vinement ? C'est peu probable. Nous retrouverons

peut-6tre plus tard un vestige de cet 6vinement. Si
quelques confreres ou quelque soeur en avaient connaissance, nous leur serions bien reconnaissant de
nous communiquer ce qu'ils possederaient a ce sujet.
Son sous-diaconat (15 f6vrier 1856), fut reprtsente
par un lis enveloppant une croix, image de la puret6
voude par M. Fiat et pratiquie par lui, grace a la
Croix, a la mortification de ses sens. II y avait une
image de St Louis de Gonzague, module et patron des
ames chastes, et au-dessous, la priere suivante: cAimable saint, je me mets specialement sous votre protection, soyez mon patron, le gardien de mon innocence,
et obtenez-moi la grice d'imiter votre ferveur, votre
purete et votre modestie. » Le bon PNre Fiat est rest6
toute sa vie un petit saint Louis de Gonzague, meme
dans l'Age mur et dans Ia vieillesse, et cela constituait
un des charmes prenants de l'aimable assistant, de
I'aimable visiteur, plus tard de 1'aimable Sup6rieur
g6ndral.
On a symbolis6 son diaconat (17 mai 1856) par le
Saint-Sacrement dans l'ostensoir et par saint Stanislas Kostka, tenant J6sus entre ses bras : c'est sans
doute pour montrer que le diacre a le pouvoir de porter Notre-Seigneur Eucharistique ; le Saint Sacrement expos6 rappelle aussi la grande d6votion que
M. Fiat, assistant et visiteur, avait, et qu'il aura plus
tard comme Superieur g6ndral, pour la sainte Eucharistie, les visites au Saint-Sacrement, qu'il ne manquait pas, toutes les aprks-midi, et pendant lesquelles
il se tenait comme un petit Stanislas Kostka.
M. Fiat n'6tant entre dans la Congregation (26 f&
vrier 1857) qu'apres son diaconat, on comprend que
l'image de sa vocation vienne apres les pr&c6dentes ;
le saint qui a servi A symboliser cette plriode de sa
vie a &t6 saint Joseph. Nous avons deja admire com-
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ment les autres evinements avaient 6tC assez bien caracterises par le choix de tel ou tel saint ; ici, nous
devons convenir que le choix est parfait, car M. Fiat
a tC pendant sa vocation, surtout dans les charges qu'il a remplies, une image aussi parfaite que le
permet la faiblesse humaine du bon saint Joseph ; il
lui confiera plus tard la Congregation de la Mission
et il en fera le pourvoyeur des vocations, r6le que le
chef de la Sainte Famille a bien rempli pendant le
gen&ralat de M. Fiat ; la devise qui se trouve audessous de l'image de saint Joseph est la suivante : t Allez a Joseph, c'est le serviteur fidele et prudent que le Seigneur a 6tabli le Chef de sa famille ,,
on pouvait bien dire, proportion gardee,
la mgme
chose du Pere Fiat ; il sera toute sa vie, dans la Compagnie, un serviteur fidele et prudent, et plus tard il
gouvernera la famille de Saint Vincent, comme saint
Joseph a gouvernI la Sainte Famille, et il aura a
coeur de faire de la double famille a lui confide une
petite sainte Famille. C'est peut-etre pour cela qu'il
sera beaucoup beni et quelques-uns ont dit (nous le
rapportons par scrupule d'historien) que si les bendictions ont paru moins abondantes a certaines 6poques de l'histoire de la Congregation, cela vient peut&tre de ce que I'on s'est &cart6, par ci, par lA, des
principes et des moyens surnaturels de M. Fiat,
ayant peut-etre recours un peu trop a des principes
et des moyens naturels. Nous enregistrons purement
et simplement cette parole.
L'image de son ordination sacerdotale reprssente
une Croix et le Sacr&-Cceur. La Croix rappelle la
messe que le P. Fiat a si bien dite toute sa vie, dont
il a si bien parl6 dans ses conferences, qu'il a cherche
avec tant d'insistance a faire bien dire a Saint-Lazare ; messe basse, qu'il disait avec tant de piktk
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et une sage lenteur, et qu'il recommanda si souvent
de ne pas dire trop vite; messe chantie, qu'il 6tait heureux de c'lbrer tant qu'il le put, ayec une voix suave,
quoique pas toujours juste, et des ctrdmonies exkcutees avec modestie et selon les rubriques. Le SacrdCoeur qu'on a repr6senth dans I'image rappelant son
ordination sacerdotale, symbolise la grande devotion
qu'il a toujours eue et que, d&s le ddbut de son gn&ralat, il cherchera ai dvelopper dans la Compagnie,
particulibrement par la consecration au Sacre-Cceur
qu'il fit approuver par I'Assemblte de 1890. M. Fiat
a te un pr&tre selon le coeur de Jtsus.
Nous arrivons a ses voeux (27 fevrier 1859). Sur

l'image qui rappelle cet evdnement, il y a upe colombe immolde sur une croix. On trouvait beaucoup autrefois de reproductions semblables. On n'en voit
plus heaucoup maintenant. Peut-etre cette image parait un pen manidree, alambiquee. A c6te de cette
croix et de cette colombe, il y a Jdsus regardant le
Ciel, avec des yeux qui semblent se perdre dans I'infini. Au-dessus, on lit : < Interieur de Jdsus , ; audessous : cc Toute la saintet6 est dans ce seul regard, toute la perfection dans ce seul mot : Fia.
_Cette reproduction est peut-ktre une de celles qui
sont le moins bien r6ussies, en ce senr qu'elle manque ou semble manquer de la simplicith que M. Fiat
a tant aimee. Quoiqu'il en soit, il y a une id6e juste,
a savoir l'imitation de Jtsus que M. Fiat a cherchi
a reproduire, imitation qui semble se renfermer dans
la soumission pure et simple a la volont6 de Diep :
Fiat, c6toyer la Providence, se sounrettre a elle. Au
fond, ce regard de Jesus qui se perd dans les
profondeurs inaccessibles A la simple nature, c'est
1'image de cette simiplicite et droiture par lesquelles
le regard, '•nme de M. Fiat soet all6 droit 4 Dieu.
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Pour repr4senter M. Fiat assistant tie la Maisonon
ore,a -t"chercher Saint Alphonse de Liguori.
l
Le visage du saint Fondateur des RWdemptoristes est
un peu austere et a ce point de vue, il rappelle pett, la douceur, le charme,
6tre moins bien 1'amabiliti
I'attirance de M. Fiat assistant. Mais, autres sont les
saints, autres sont quelquefois les images qu'on en
fait. Saint Alphonse a etC plus doux, plus aimable
qu'il le parait str cette reproduction : .i ce titre, on
a blen fait de le choisir pour representer M. Fidt
assistant de la Maison-MWre ; d'autant plus que le
bon saint Alphonse a beaucoup aimie la sainte Vierge
et en a parl6 suavement, ce qu'a fait tgalement M.
Fiat, dans ses conferences sur la M6daille miraculeuse
qui sont ravissantes, et qui feraient tn bien immense
si elles etaient publides, de fagon A faire un tout
compact, par exemple un commentaire des Litanies
de la Sainte Vierge ; on aurait l& le pendant du
a Salve Regina n commente par saint Alphonse.
Nous arrivons maintenant A l'image qui rappelle sa
nomination de visiteur. Le texte dit : Visiteur de la
province de France ; il eut 6t6 plus exact de dire de
Sur cette image,
la province de I'ile de France.
on voit saint Dominique et saint Francois se visitant et se donnant le baiset de paix et au-dessous sont
6crits ces mots : PNres bien-aimes, intercedez pour
nous qui avons recours A vous. " Cette image peint
bien la maniere dont M. Fiat a fait les visites dont
il a &t6 charg6. Saint Dominique et saint Francois
sont les Peres de deux grands Ordres qui ont contribub beaucoup h 6clairer et A 6chauffer la chrktient6.
Or, les visites de M. Fiat produisaient toujours ce
double effet ; il kclairait ses confreres sur ce qu'ils
devaient faire et par ses exhortations, sa bont6, sa
douceur, il 6chauffait leur co.ur et les amenait A faire

-- 8oo des efforts : c'tait A la fois un cherubin et un seraphin, une lumikre comme saint Thomas, fils de saint
Dominique, un foyer de chaleur, comme saint Bonaventure, fils de saint Francois. Les rapports de visites que nous avons conserves et dont nous parlerons
a propos des maisons visitdes donnent bien cette double impression. Ses visites ont fait du bien ; elles
n'ont pas tout chambard6, elles ont cherchi, au contraire A tout concilier, B tout arranger, a tout pacifier. La discretion qu'il gardait sur les rapports qu'on
lui faisait a 4t6 cause que la paix, l'union, 1'harmonie r6gnaient apres son passage. D'autre part, son
zele rappelait avec force ce que la regle demandait.
II y a cependant une chose sur laquelle le bon Pere
Fiat a du protester quand il a vu l'image de saint
Francois et de saint Dominique (La protestation que
nous enregistrons n'est qu'une hypothese, mais c'est
une hypoth6se vraisemblable). II nous semble que
lorsque M. Fiat a vu sur l'image les deux saints
s'embrasser debout, ii a dfi s'6crier : t Oh !. comment ! mais on ne doit pas s'embrasser debout !
ii faut le faire &genoux ! c'est la r6gle. N'imitons pas
le mauvais exemple que nous donnent saint Francois
et saint Dominique et pour obeir a saint Vincent notre
Pere, mettons-nous a genoux d'abord, et puis, embrassons-nous de tout coeur. n
M. Fiat, Supfrieur general, a plusieurs fois retrace aux visiteurs ce qu'ils devaient faire ; il l'a
fait en particulier dans quatre circulaires sp6ciales,
en i880, 1882, 1900oo, 912. On pourrait rappeler ses
recommandations et montrer qu'il a commenc6, ktant
visiteur, A mettre en pratique ce qu'il a recommand6
plus tard, etant Supfrieur g6neral, aux visiteurs ;
mais cela nous entratnerait trop loin; contentons-nous
d'un seul point concernant I'autoritW des visiteurs. M.
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Fiat connaissait bien les d6crets, et ii avait souvent
m6dit6 le d6cret 382 de 1'Assemblee 1685, qui souhaite
que lorsque la Congr6gation aura grandi, on organise les provinces de facon A ce que les visiteurs aient
la possibiliti d'observer leurs regles. Ce d6cret avait
6t6 rappel6 en 1874. Or, les provinces de France
n'6taient pas organisees de facon A avoir, comme celles de I'6tranger, un s6minaire, des 6tudes et le pouvoir pour les visiteurs de placer et d6placer leurs confreres. II y avait la une inf6riorit6 pour les visiteurs
francais. M. Fiat, Superieur g6n-ral, aborda ce point
dans sa circulaire de i88o aux visiteurs et voici ce
qu'il en dit : c Je touche ici un point delicat sur lequel je dirai toute ma pens6e. Saint Vincent jugeait
utile de multiplier les s6minaires internes... II en ouvrit trois en France :Saint-Lazare, Cahors et Richelieu. M. Almeras en ktablit un autre & Lyon, et M.
Jolly en fonda trois :ceux de Saint-M6en, d'Angers
Dijon.
et de Toul, ce dernier peu apres transf&6r6
Ces dignes supirieurs rialisaient ainsi le voeu de
plusieurs assemblies gendrales, qui desiraient voir un
s6minaire interne dans chaque province, afin d'assurer leur autonomie et leur fonctionnement r6gulier,
etc.. 1 Constatons en passant, que M. Fiat, Superieur
gen6ral, n'a pas fait ce qu'il d6sirait, ce qui prouve,
une fois de plus, que les sup6rieurs ne font pas toujours tout ce qu'ils veulent, ou bien qu'ils changent
parfois d'id6e par suite de difficultis auxquelles ils
n'avaient pas song6 auparavant.
Apres avoir parlk des visiteurs de la province de
'ile de France, ii faut parler des maisons qui constituaient cette province de 1874 a 1878. II y en avait
une A l'ile de la Reunion, deux a 1'ile Maurice, une
en Espagne, Saint-Louis-des-Francais ; une en Bretagne, Rennes ; une dans la banlieue de Paris, Dran-
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cy, et une dans Paris, Sainte-Rosalie. 11 sera intdres.
sant de l<;s passer en revue, de parler des confreres qui
se sont fait remarquer par leur saintete et de rappeler
brievement les principaux evenements qui se sont ac
complis pendant cette p~riode.
L'ile de la Reunion (autrefois : ile Bourbon), oi
nous avions le petit smninaire en 1874 avait vu les
Missionnaires depuis longtemps. On signale en 1665
MM. Montmasson et Bourrot : en 1677, M M. Jourdi6
et Roguet ; mais ce n'6tait qu'en passant ; quand
la Mission de Madagascar fut dispersae, la colonie de
Bourbon s'augmenta ; mais la Congregation n'rtait
pas chargde officiellement de I'ile ; il y eut des pr6tres des Missions-Etrangeres, et 1698: des prktres s&culiers en 1702 ; ce ne fut qu'en 1711, que le Saint-

Siege offrit la Mission a la Congregation. M. Bonnet
accepta et, en 1712, le Pape ClIment IX ,rigeait I'ile
en prefecture apostolique. Jusqu'h la Revolution,
fetif confreres furent successivement prfets apostoliques. Nous 6tions charges de 8 paroisses , Nous n'avons pas A faire l'historique de cette belle Mission.
Rapportons seulement ce timoignage du gouvernertient francais en 1782 t Les disciples de saint Vincent sont actifs, laborieut• ordinairement pleins de
zale et de pikt&. 11 oft beaucoup d'ordre et de m&
thode dans ce qu'ils font ; mais on trouve rarement chez eux des talents ktrangers A leurs fonctions. Ils ont beaucoup de solide et rien de brillant,
heureuse mddiocrit6 qui leur 6te tout moyen de s'occuper d'autre chose que de leur devoir, qui les emp&che de donner prise a I'envie et assure peut-tre la
perpetuite d'un corps qui sera toujotrs utile, s'il conserve l'esprit de son pieux instituteur. , D'autre part,
le mnnme rapport disait que 1 les terres les mieux cu!tiv6es sont celles confides aux frres coadjuteurs de la
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Mission ; la maniere dont ces fr.res conduisent les
noirs est un module. )
Depuis la R6volution, on n'avait envoyd perspnne
a la Rdunion, et le dernier survivant, M. Minguet,
mourut en 1841. Or, en 1861, l'6v&que de Saint-Denis
(R4union) nous appela et le P. Etienae enpvoy4 M.
P6martin. 11 s'agissait surtout de prnparer un clerg6
indigene par un petit s6ninaire 4'abord, puis, plus
tard, par un grand s6minaire. Signalons qu'en 1862,
il fut question pour la Congr6gation de reprendre Madagascar et que le Grand Conseil se rpontra tout dispose & accepter une Mission c fond6e par saint Vincent et tant aim6e par lui. ). A 1'4ppoqn oiQnous sormes, le petit s6minaire de Saint-Paul dirig6 par M4.
Jean Debruyne 6tait sur le point d'4tre abandonn4de
nous ; Monseigneur nous tffrait un autre etablissement et une paroisse ; le P. Ior6 n'accepta pas, ae
all6guant que les confreres n'aim~iient pas bea-iPup
les paroisses, et qu'on avait grand besoin de personnel
en France ; un des premiers actes du P, BAd fl t docn
d'abanadonner la mission de la Rupnin. Les sogurs
resterent et, plus tard, en 1885, M. Fiat s'autorisera
de cet exemple pour montrer que jes soeuL peuye4t
&treen une mission sans les Lazaristes, et it ajoutera,
parait-il, d'aprss une note de nos ArchiYvs, qui n'est
pas signte et qui est peut-tre de M. Milon ; ( Qwiu
dommage qu'on ait quitt6 la Rdunion ! k
Pres de cette lie (i 40 lieues marines), se touve
une autre Ile, appelee autrefois le de France, maintenant ile Maurice. Elle fut aussi le thbetre du d&vouement des confreres. Des 172a,
rous y avions 5
paroisses. Apr4s la Rvolution, it n'y a plus de canfrires. En 1837, un missionnaire, qui se rendait en

Chine, fut oblig6 de sbjourner qOelque tei ps 1'ile
Maurice ; it donne, dans une longue lettre pulide
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alors dans les Annales, des d6tails tres intiressants
sur le bien que les confreres y ont fait et sur le souvenir qu'ils ont laissk. En 1872, l'6vWque de PortLouis (tie Maurice) s'adressa a la Congregation pour
avoir des Missionnaires. II exposa qu'il y avait beaucoup de Chinois, tous paiens, et qu'il faudrait des
Missionnaires connaissant leur langue. On songea a
M. Glau, qui avait ite en Chine, et qui avait df
rentrer en France, pour cause de sant6. M. Glau etait
alors A Loos ; il se d6clara pret A partir et il partit
a la maison appel6e ( Les Pailles ,. Le ministare au-

pros des Chinois n'etait pas de tout repos, parce
que ces gens parlaient divers dialectes et qu'il n'etait
pas facile de les atteindre ; en somme, le bien A faire
etait tres probl6matique, les paiens 6taient r6calcitrants ; aussi l'on rappela M. Glau, dont la sant6 du
reste s'affaiblissait, et l'on jugea qu'il 6tait inutile
de continuer i'ceuvre des Chinois. II resta trois missionnaires aux Pailles, qui s'occuperent exclusivement
des indigenes de 1'ile.
En 1875, on ouvrit une seconde maison dans l'ile
'Maurice, au lieu dit 1 Les Bamboux ». La superio-

rit6, de 1875 a 1878, fut successivement exerc6e par
MM. Caillau, Castelly et Beckman. Une lettre, adressee le 8 d6cembre 1875, par M. Paillard au Pere Bor6,
donne des d6tails consolants sur les habitants. Jusqu'ici, ces pauvres gens avaient t6 prives de secours
spirituels, faute de pretres ; depuis que les Missionnaires les 6vangelisent, ce sont eux qui donnent le
plus de consolations A 1'6veque. Baptemes, communions se multiplient. C'est un spectacle bien consolant de voir ces pauvres gens se reunir tous les soirs
A l'gglise pour faire la priere en commun. Ils ont
grand d6sir d'avoir une 6glise plus solide et plus
vaste que l'actuelle. On a organis6 une loterie de
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50.ooo billets A i fr. 25. Tout le monde travaille pour

Vous seriez surpris et 6difid de
la nouvelle 6glise.
voir les hommes, les femmes, les enfants partir avec
la pioche et la hache au milieu des plus grandes chaleurs et ne compter pour rien les plus grandes fatigues. Ils oublient leur peine en chantant en masse et
A tue-tete de vieux airs creoles, malgaches et cafres. Le P. Bor6 avait projet6 d'envoyer A 'ile Maurice
M. Devin comme commissaire extraordinaire en 1878;
mais sur ces entrefaites survint la mort du Superieur
gen&ral ; par le fait meme, la patente du commissaire n'avait plus de valeur ; M. Devin resta done
sur la terre ferme et au lieu d'aller en Afrique, ii vint
en Europe pour I'Assembl6e de 1878.
Passons comme lui en Europe et disons quelques
mots de la maison Saint-Louis-des-Francais, A Madrid, qui faisait partie de la province de I'ile de
France. L'oeuvre de Saint-Louis-des-Francais remonte au debut du XVIP si&cle ; elle fut fonde par
Henri de Saureulx et confide aux Peres de l'Oratoire jusqu'h la Revolutiorn ; apris la tourmente, elle
fut rouverte et dirig&e par des prktres seculiers. Au
point de vue spirituel, elle dependait de I'aum6nier
de ia Cour, Grand Patriarche des Indes ; au point
de vue temporel, elle relevait de l'ambassade francaise ; c'6tait le gouvernement francais qui prisentait le
recteur au gouvernement espagnol. En 1872, ie gouvernement francais proposa A la Congr4gation de se
charger de I'ceuvre qui comprenait la chapelle SaintLouis et un petit h6pital pour les Francais de Madrid. M. Miel fut charg6 des tractations. On tomba
d'accord en 1874 et ce fut pendant le vicariat de M.
Mellier que le premier suplrieur fut choisi ; ii s'appelait M. Oulieu, etait n6 en 1830 au diocese de Toulouse, 6tait entr6 dans la Congregation en I853, avait

et6 successivement au Grand Smrinaire d'Amiens, A
celui de Cahors, A Carcassonne. Le nouveau sup6rieur eut toute sorte de difficultes. L'ancien recteur
restait dans la maison. M. Oulieu 6tait seul pour
assurer un service absorbant ; sa presence n'itait
pas bien vue par quelques personnes ; des soeurs
s'occupaient de 1'Nglise et de la maison, cela faisait
parler. M. Oulieu demanda qu'on remplacat les soeurs
par des freres. M. Chevalier, assistant, appuya cette
demande et I'on donna deux fr&res A M. Oulieu. Avec
le temps et Ja patience, les difficultes s'apaisaient,
I'(euvre partait bien, lorsque M. Oulieu fut emportO
pr6mattreqnent, le 17 avril 1875, par une fluxion
de poitrine.
Aussitft, M. BorA presenta trois noms 4 M. le marquis de TamisMer, spousirecteur au ministere des Affaires etrangeref, Ce fut M. Alverphe qui f 4 t choisi
comme recteur, 11 Otait nP en 1828, dans le diocese
de QRode et etait ntr6 dans la Copgregation en 1855;
il 6tait en Alg.rie, qtand il fut placf a Madrid. Le
14 juJ 1.875, le frdre Aarrire ecrivajt qu'il y avait
opposition de la part des m8mes personnes qui avaient
fait des difficults A M. O4lieu, Jl y eut quelques divergences entre M. Alverrhe et la S.eur Costes
cellei vop~ait transporter 1'6cole des files ep deLhpri de Saint-Lo.~
M. Alvernhe ne voulait pas,
Le Superieur gn0ra4l soutenait Soeur Costes. Le GouvernemlpP
frgyanj appuyait M. Alvernhe. Pour tran* fes difficul4s, M, Bor~ songesa
che
changer M.
Advernbe ; I'ambassade franraise s'y opposa. M. Borc no•ima ua npuyeau suplrieur, M. Caries ; M. Alyernbg re•Sat rectegr et administrateur. Le d6n•le entre ia Congregation et le Gouvernement ne se termina
qs'apr~s la mort d4 P. Boru, sous le gpneralat du
Phre Fiat, qui fut peut-ktre mois intransigeant que

son prdecesseur . M. Alvernhe travailla avec I'ambassadeur A construire au barrio de Salamanca un h6pital
frant;ais plus convenable et plus grand que celui qui
existait h Saint-Louis. L'inauguration officielle en fut
faite le 17 janvier 1881, en presence du Roi et de la
Reine d'Espagne ; cette m&me annee, d'un commun
accord, I'offre de d6mission de M. Alvernhe, qui
remontait A quelqtes annhes, fut acceptte et M. Alvernhe fut plac6 A Nice.
La province de I'lle de France ne comprenait pas
seulement des maisons A I'itranger ; elle en comptait
aussi en France. La maison de Rennes en faisait partie. En 1875, 1'atcheveque de Rennes avait demand6
des Missionnaires au Superieur g-n(ral. Le P. Bore
avait accepte d'en donner et ii avait nomm6 M. Claverie de Paul, premier superieur de la nouvelle fondatiori. M. Clavetie htait n4 en 1831 A Potty (SaintVincent-de-Paul) de Jean Claverie et de Jeanne-Ma.
rie de Paul ; c'ktait un descendant de la parent6 de
notre saint fondateut. II 6tait entr6 dans la Congregation eni 1854, avait kt6 successivement A Montpellier, Tours, Evreux, Vichy, Saintes, Paris et Angers:
les changements 6taient frequents A cette tpoque, sans
doute pour ne pas s'attacher aux maisons et aux petsonnes. Le P. Bor6 en annonctant cette fondation A la
Coinpagnie disait c qu'il y avait IA pour notre zMle
un champ vaste et f6cond en fruits de salut, comne
aussi, selon toute probabilit6, ajoutait-il, en vocations
apostoliques. , Plus tard, le mhme suplriedl gridtal
disait : < Dans ia catholique Bretagne, dort le champ,
fertile en vocations, nots est ouvert pat la fondation
de Rennes, les confreres donnent avet ben6diction des
missions et des retraites qui leur gagnent les sympai.
thies du clerge et du peuple. o On donnait aussi des
retraites aux marins, pros de Saint-Male. lei, comtie
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en d'autres endroits, on se plaignait que le ministkre
auprbs des sceurs et de leurs enfants, emp6chait de se
livrer, comme on l'aurait voulu, a I'oeuvre des missions. II y avait peu d'ouvriers et une grande moisson. M. Claverie de Paul mourra pr6matur6ment a 52
ans, us6 par un travail accablant.
Quittons la Bretagne, et entrons enfin dans ce qui
ttait geographiquement l'ile de France. Nous sommes dans la banlieue de Paris, a Drancy. En 1872,
Madame la Baronne de la Doucette avait pri6 le P.
Etienne de donner un missionnaire pour desservir la
paroisse de Drancy, oti elle avait son chateau, et dont
elle avait restaur6 I'eglise, ruin6e pendant la guerre ;
la m6me fondatrice 6tablissait un orphelinat de filles
confi6 aux Soeurs et fixait a Drancy, en m6moire de sa
fille d&dcde, un but de rendez-vous pour les jeunes
filles de la Capitale. Cela devint I'archiconfrerie des
patronages, sous le vocable de Notre-Dame Auxiliatrice. D'autre part, I'archeveque de Paris invitait M.
le Sup6rieur g6n6ral h& tablir une maison de missionnaires pour 6vangeliser la banlieue, qui n'6tait
pas encore rouge, mais qui 6tait d6laissee, faute de
pr&tres. Le P. Etienne accepta et nomma M. Huriez
i ce poste. M. Huriez fut plac6 ailleurs au bout de
quelques mois, et apres plusieurs nominations qui
n'aboutirent pas, on fit choix de M. Edouard Mott
pour etre superieur et cur6 de Drancy.
Ce digne confrire etait n6 en 1845, a Paris. Son
plre avait 6t6 d'abord au Grand S6minaire de Carcassonne, puis, reconnaissant qu'il n'avait pas de vocation, 6tait entr6 a l'Universit6 ; sa m6re avait eu
6galement des vell6it6s de se consacrer & Dieu, chez
les Filles de la Charit6, mais ce projet n'avait pas
abouti. Par suite de circonstances particuli6res, du milieu ou ils vivaient, le pere et la m&re avaient oubli6
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les pratiques religieuses et leurs enfants ne furent
baptises qu'a un Age dejA avanc6; Edouard travailla
toute sa vie A ramener sa famille a Dieu ; il y r6ussit
pleinement pour sa mbre et son beau-frere ; il eut
toute sa vie un gros chagrin de n'avoir pu amener
son pere au degr6 de retour a Dieu qu'il avait obtenu
pour les autres. Cependant, il avait confiance en la
misericorde de Dieu et il multiplia les sacrifices, esprant que Dieu avait accorde par les merites de JesusChrist et l'intercession de la Sainte Vierge, des grAces de choix a son pere A l'heure de la mort.
Edouard Mott, guide et stimul par son pere, fit
d'excellentes etudes secondaires ; ii fut recu bachelier
es-sciences avec mention bien, ce qui 6tait alors une
chose remarquable. Ce succis fut la cause occasionnelle d'une petite 16gende qui se cria sur le nom de
notre confrere ; on rdpandit le bruit qu'il avait et a
l'6cole polytechnique et qu'il en etait sorti premier;
et sur la fin de sa vie, dans une repetition d'oraison
fort touchante, M. Mott s'accusa publiquement de
n'avoir pas suffisamment proteste contre cette ~1gende.
Cet acte d'humilit6 6tait digne d'un vrai fils de saint
Vincent.
Le jeune Mott fr6quenta le monde comme les convenances l'y obligeaient ; mais il s'y montra toujours
digne, r4serve, pudique, prenant toutes les pr6caution pour 6viter les influences dangereuses ; de cette
lutte contre le monde, il gardera, mtme A un Age mrar,
de petits procedes qui friseront la manie: ainsi, chez
les soeurs, quand ii y aura une glace dans la chambre
A son usage, il la couvrira d'un journal, ou d'un
essuie-mains, pour n'-tre pas distrait par la vue de
son visage et pour ne penser qu'a marcher en la presence de Dieu.
Vers I'Age de 18 ans, it songea A se donner a Dieu;

-

8io -

mais il dut lutter avgc ung grade energie, car ii se
heurta aux resistances de sa mire qui I'aimait tendrement et qui lui fit des scenes penibles, dichirantes
pour le retenir pris delle. Enfin, gr4ce aux prieres,
aux sacrifices d'Edouard et de sa sceur q#i devait se
faire Fille de la Charit,, la mire consentit A ce que
son fils entrat A Saint-Sulpice. LA, dtu noins, le sacrifice ne seraif pas cortplet, car l'ibb6 Mott devait
passer avec elle le temps des vacances. La pauvre
mbre s'acheminait doucement vers le sacrifice comrplet.
Son fils l'aidait A cette ascension lente mais continuelle. II l'ambnera bientbt A entrer 4 la Visitation de
Meaux ; mais ce n'6tait pas ce qu'il fallait 4 Madame
Mott ; il lui fallait se d&vouer pour les pauvros; aussi,
plus tard, grAce toujours aux encouragements de son
fils, qui fut pour elle comme un pere spirituel, elle entrera chez les Filles de la Charite et s'y 6dyotera trente cinq ans dans la maison d'Arcueil, A partir de
ce moment, M. Mott n'embrassera plus sa mere. 11
i'aimera toujours tendrement, mais i!la traitera vraiment comme sa fille spirituelle, la confessant et 1a dirigeant vers les voies de la saintet6.
Nous avons dit que M. Mott 6tait entr, A SaintSulpice : ii resta deux ans 4 Issy, a anis
Paris.
Pendant ce temps, ii rebut les ordres mineurs et le
sous-diaconat. Si I'on &crivajt une vie ddveloppie de
notre cher confrire, ii serait edifiant de montrer comment toute sa vie il a r6alis6 ce que le Pontife Jui
a souhait6 aux diff6rentes etapes de cette montpe vers
le sacerdoce. Disons au mains, sans entrer dals les
details, que l'ordre d'exorciste n'a pas t6 potr luj,
comme pour plusieurs, un ordre noa e.xire6 ; il a
exorcise plusieurs posseids du denmon el nous avons
dans nos archives des relations tris dvelopp'es des
luttes que M. Mott dut engager avec e diable ipour
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le chasser du corps de ces infortuncs. 11 faut -tre saint
homme pour remplir l'office d'exorciste ; car ii arrive
parfois que Ic diable se- tourne vers 1'exorciste et d6voile A tous des miseres inconnues ; cela n'est pas
arrive pour M. Mott, car il etait homme de priere,
de mortification, de puret&.
M. Mott se prepara Saintement au sous-diaconat
Nous avons encore les notes intimes qu'il 6crivit
pendant les jours pr6paratoires A cette cons6cration
totale. Sans doute, ii ne faut pas juger d'urt homrme
par les resolutions qu'il prend. Mais quand on volt
longtemps apr6s qd'il a gard6 les resolutions prises,
on peut dire que les' sentiments qu'il a prouvys
n'6taient pas un simpl feu de paille. Or, le bon M.
Mott, relisant dans sa retraite de 1928, lesitsolutions qu'il avait prises en 1868, ne pouvait s'empkcher
de dire : c Merci, mon Dieu, de m'avoir aid&. Magnificat. C
Ce fut le 6 juin 1868 qu'il rectt le sous-diacoinat ; 7 jours apres, le r3 juin, it itait recu dans
la Congr6gation. Sa mere ne fit pas les inimes difficults. Eife vint trouver M. Icard, directeur de son
fils. Le v6nerable siuprieur se contenta de lui dire :
a Died vent votre enfant ; if est A Lui, avant d'etre
A vous n et ta pauvre m&re s'inclina et pronorica le
Fiat qui devait hater I'ascension vers les somniets,
dont hous avons parlk plus haut.
M. Mott a souvert racont6 comment il frft admis
chez fious. 11 vint un jout, de ban matin, et demanda
a voir M. le Stuprieur g4d ral, le P. Etienne. Le
ftrte de la porte lui dit que le Tr&s Honor6 PNre se
promrenait suivant 1'usage apres dejeuner, dans la
cour de Saint-Lazare et qu'ii pouvait essayer de s'enr
tretenir avec lui. M. Mott p6ntra dans la seconde
tour ; ii remarqua un v6n~rable vieillard et s'avanca
t'er. lIni en lui demandant s'il etait le Superieur g~-
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neral. Alors, tout en se promenant de long en large,
il lui raconta sa vie, il lui fit part de ses dssirs, il lui
montra les timoignages de ses superieurs de SaintSulpice et il sollicita la faveur d'etre admis. L'entretien dura longtemps. M. Mott s'humiliait d'avoir os6,
lui, petit abbe, demander a M. le Superieur general si
la petite Compagnie etait bien regulibre, ( car, disaitil, il ne voulait pas entrer dans une Congregation
tiede, d&chue de son esprit. , Le P. Etienne se mit A
sourire de cette audace, et le rassura en lui disant
que, par la grace de Dieu, la r6gle etait bien observ6e et en mime temps, il I'encouragea fortement A
rester toujours dans ces dispositions et a Wtre un des
champions de la perfection. Nous pouvons dire aprbs
coup que M. Mott a r6alise ce que lui souhaitait le
P. Etienne. Sans doute, il aura de petites manies, des
singularites, non pas contre la r6gle, mais en dehors
de la r6gle ; par exemple, il se lvera A 3 heures,
au risque, malgr6 ses pr6cautions, de troubler le sommeil des autres ; il manquera parfois de jugement
pratique ; mais ce sera une erreur de l'intelligence,
non pas un defaut de la volont6 ; il aura toujours
bonne intention, excellente intention; par exemple, A
un certain Age, il sera hant6 de la pense de la
reforme de la Compagnie. II pretendra y etre encourage par de pretendues visions de quelques Philoth6es. M. Mott agacera peut-etre un peu ses superieurs par ses longues conversations avec eux sur ce
sujet ; mais, A supposer que M. Mott se soit trompe
sur ce point, ce sont d4 ces petits grains de poussiere qui recouvrent quelquefois de beaux tableaux
et que Dieu laisse en ses serviteurs pour les emp&cher de succomber . la complaisance, a l'orgueil.
Dans la meme conversation avec le P. Etienne, au
d6but de sa vocation, M. Mott s'enhardit, voyant la
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bont6 du Superieur general, a lui demander de ne
jamais le placer dans un Grand Seminaire, et comme
le P. Etienne lui en demandait la raison : u C'est que,
r6pondit M. Mott, j'aime tant la m6thode de direction
des Sulpiciens, qu'il me sera difficile de prendre celle

des Lazaristes, et je serai peut-tre un original, une
note discordante. n La encore, le P. Etienne l'encou-

ragea et l'invita a se confier a la Providence. Nous
verrons plus tard M. Mott dans les grands s6minaires
et nous aurons occasion de dire si M. Mott avait tort
ou raison de craindre un chec d4ns cette ceuvre.
Le P. Etienne demanda alors & M. Mott s'il avait
encore des objections ou des questions A lui poser,
et sur la r6ponse negative du jeune abbe, il 1'embrassa
et lui dit : c Je vous recois dans la Congregation de
la Mission ; allez voir M. Chinchon, directeur du
Seminaire, dites-lui ce qui s'est passe, ajoutez que je
vous permets d'aller regler les affaires de votre mere
et revenez le plus vite possible ; en passant a la
porte, demandez au frere l'ordo de notre Congregation et dites l'office comme nous. ,
Tel est l'entretien du 13 juin 1868, que nous avons
entendu raconter souvent par M. Mott. Notre cher
confrere a-t-il brod6 un peu sans s'en rendre compte?
C'est possible ; mais il I'a toujours racont ALpeu pres
dans'les m&mes termes.
Pendant son siminaire, M. Mott toujours preoccup6
de l'avancement spirituel de sa mere, 6crivit une tres
longue lettre, presque un mtmoire, au confesseur de
sa mere pour I'aider A se prononcer sur la vocation
de celle qu'il aimait tant. C'est A ce m6moire que
nous avons puise la plupart des details rapportes plus
haut.
Au Seminaire, sous la direction de M. Chinchon,
M. Mott se pdnetra de I'importance de la m6ditation
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et ii en gardera toute sa vie une conviction profonde.
C'est ce qui le diterminera plus tard A entreprendre
ce grand travail dt Cours de meditations A l'usage
des pr&tres et des frires de la Mission. Ce seul ouvrage suffirait a faire dire de M. Mott qu'il a bien
rhwritd, qu'il a grandement m6ritd de la Congregation de Ia Mission. On peut critiquer de petits dtails ; ii faut louer I'ensemble ; cela demanda a M.
Mott une somme de travail inimaginable ; ses meditations sont pleines de I'esprit et des paroles de Saint
Vincent, elles sont de nature A faire un bien immense

a

la petite Compagnie. M. Mott a fait beaucoup de

bieri pendant sa vie par ses exemples et ses instructions ; defunctus adhuc loquitur, mort, il continue ce
bien par la nourriture solide qu'l nous donne tous
les matins. Que Dieu I'en reconmperse dans le Ciel !
En 1869, le 25 aoit, M. Mott fut ordonrid diacre
et recut la recommandation de precher la parole de
Dieu. II v sera fidele toute sa vie. 11 sera un predicateur, uri grand pridicateur, dont les predications
seront solides pour le fond, impeccables pour la forme,
onctueuses pour le ton ; et de plus innombrables.
If pr&chera 70 retraites sacerdotales, it retraites d'entree au s6miriaire, 18 d'ordination, 134 retraites de
soeurs. Nous n'avons pas pu reconstituer le nombre
de ses retraites d'Enfants de Marie. II sera toujours
iprt A prbcher la parole de Dieu et il le fera en v'ritable ap6tre.

Quatre jours aprts son ordinatioil au diaconat, il
6tait consacrb pr&tre pour toujours. Pendant 64 ans
ilf hontera h l'autel et offrira la victime sainte avec
une ferveur et une devotion admirables. Vraiment ii
a bien dit la Messe. Sa tenue, ses gestes, le ton de

sa voix, tout impressionnait chez lui. 11 etait un ange
a l'autel. II vivra tons les jours sa messe et pendant
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sa vie il sera prktre et victime. 11 orientera sa pitk
particulierement vers le ca6t r6parateur de la Messe :
it fondera mgme dans ce but sa belle Association sacerdotale de reparation qui sera grandement loude par
le Pape Pie X et par un grand nombre d'eveques.
Sans doute, ici comme en d'autres weuvres, ii manquera peut-tre un peu de discrdtion, il ne gardera
peut-etre pas le juste milieu ; petite tache qu'on peut
reprocher A bien des saints, mais qui dispprait, entrain6e par le courant de ferveur qu'ils provoquent autour d'eux. NQUS reviendrons plus tard sur toutes
ces oeuvres : nous en raconterons l'histoire en son
temps, s'il plait h Dieu. Aujourd'hui, nous voulons
seulement donner un petit portrait de 1'Ame de
M. Mott. II a eu toujours pour les choses spirituelles
une sainte avidit6, une gourmandise, si l'on veut, qui
l'a pouss6 par exemple A se faire affilier au plus de
Communautes possible, A recevoir le plus de privileges possible, etc.
Apr.s son ordination sacerdotale, M. Mott fut plact
a Oran : il aimera h racopter plus tard toutes les
aventures qu'il eut A cette epoque ; un des charmes
de notre excellent confrbre 6tait en effet de 1'entendre
en r6cr6ation : il avait toujours des r4cits qui riedaient sa compagnie extrkmement int6ressante ; il
racontait avec un talent incomparable sans la moindre
faute de francais. II ne se fAchait jamais des doutes
qu'on 4mettait sur I'authenticit, de ses histoires, ii
acceptait joyeusement les taquineries. On I'accusait de
pr6parer d'avance ce q4'il allait dire en rkcr4ation et
d'amener habiliment le sujet sur ce qu'il avait pr4pare ; si la chose est vraie, il n'y a pas grand mal
A cela ; il y a mime un souci louable d'6difier ses
confreres, de leur rendre agriable ce temps de reliche
et d'en faire vraiment un repos, une r6crýation pour
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I'esprit afin qu'il puisse ensuite se remettre au travail plus dispos.
II fit ses vceux A Oran- Nous n'avons pas A dire
comment il les observa. Sa pauvret6 et sa chastetV
furent admirables. On lui a reproch6 d'avoir fait consister l'obissance a amener ses superieurs A lui permettre ce qu'il voulait et par consequent A faire sa
propre volonte. C'est une exageration. Qu'il ait quelquefois un peu trop presse ses sup6rieurs A vouloir
ce qu'il croyait htre le plus pour la gloire de Dieu,
c'est possible, mais c'6tait toujours pour une intention trbs droite. Nous verrons que dans sa vie ii a
eu l'occasion de faire des actes heroiques d'obbissance, quand ses superieurs lui demanderent certains
sacrifices qui lui arrachaient les fibres de son cceur.
II le fit g6nereusement. M. Mott ne se contenta pas
de ses voeux de communaut6 ; toujours preoccup6
de la perfection, il y ajouta trois autres voeux, voeu
d'humilit6, vceu de victime, vceu du plus parfaitM. Mott poussera les Ames sur la meme voie de
perfection ; il aura une grande influence au tribunal
de la pInitence ; il ne craindra pas de faire monter
les Ames vers les sommets ; il lui arrivera sans doute
quelques misaventures que nous raconterons en son
temps ; il manquera peut-etre de ponderation ; ii
fera prendre des d6terminations qui ne seront peut-tre
pas des plus justes. Quel est celui qui ne se trompe pas
dans sa vie ? Dieu regarde surtout la bonne volont6 ;
or, M. Mott a toujours eu excellente volonte et pour
quelques cas que I'on a critiques, (c'est une question
de savoir si ces critiques sont justes) qui dira le nombre d'Ames a qui il a fait un bien immense et qui lui
en seront reconnaissantes dans le Ciel ?
En 1872, M. Mott fut plac6 au Grand seminaire
d'Evreux : il y devint malade et sur une consultation
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du mndecin ii se crut autorisd a cesser le Cours qu'il
professait ; mais alors, on n'avait pas une foi infaillible dans les dires du premier mrdecin venu :
on lit done examiner notre cher confrere par un second
imdecin, celui de la Maison-Mere, et M. Mott ne fut
pas trouv4 assez malade pour interrompre son Cours ;
on le pria done de retourner a Evreux et d'y continuer sa classe. C'est ce qu'il fit en fidele missionnaire,
soucieux de faire la sainte obhissance.
Sur ces entrefaites, on eut besoin d'un homme de
devouement pour occuper le poste de Cure et de sup6rieur h Drancy. On donna cette double charge A
M. Mott. La position etait un peu difficile, car la
baronne de la Doucette avait ses idies, et M. Mott
aussi, et le grand Conseil n'approuvait pas toujours
les idWes de I'une ou de I'autre. Ainsi un jour M. Mott
avait soumis humblement un projet de circulaire
adressee aux Dames : le grand Conseil trouva ce
projet inacceptable quant au fond et blAma 6galer
ment la forme ; M. Mott se soumit humblement et
la circulaire ne fut pas envoyde. Plus tard- M. Mott
r&va d'etablir a Drancy un petit siminaire ou &cole
ecclsiastique. M. Chevalier assistant qui fut charg6
de visiter Drancy constatait, le i novembre 1874, que
ce projet n'avait pas abouti, et d6cida que I'on devait
surtout s'occuper de missions dans la banlieue, objet
premier de la fondation. M. Mott entra immediatement dans les vues de I'assistant ; mais il demanda
qu'on lui donnat un confrbre apte aux missions ;
M. Mott se jugeait peu doue pour cette oeuvre. Le
Superieur gtneral d6signa alors M. Frontigny pour
aider M. Mott. M- Frontigny &taitun Parisien comme
son superieur ; il 6tait n6 en 1827 dans le 8" arrondissement, etait entre en 1848 et avait 6t6 plac6 d'abord
a Montdidier ; pendant qu'il etait dans cette maison.
30
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la guerre de Crimbe eclata et l'on fit appel au devouement des confrbres qui d6sireraient etre aum6niers de
nos soldats. M. Frontigny s'offrit pour ce poste dangereux et on I'envoya en Orient ; il revint en France
apres la guerre, et fut place a Loos, puis au petit

skminaire de Montpellier et enfin k Paris, of il 4tait
pendant la guerre de 187o. C'est de 1 qu'on l'envoya
pour donner des missions dans la r6gion de Drancy.
M. Mott, par un acte d'humilit6 bien louable, offrit
alors au P. Bore de coder la patente de superieur de
Drancy a son nouveau confrere et de ne garder que
celle de cure. Le P. Bore entra dans les vues de
M. Mott tout en le louant de cette demarche ; c'est
ainsi que M. Frontigny devint Superieur et missionnaire avec M. Bru comme compagnon de mission et
M. Mott resta simple cure.
La baronne de la Doucette eut des difficultes avec
le P. Bore. Celui-ci aurait voulu que I'argent de la
fondation fft d6pos6 .en lieu stir pour assurer I'avenir dans le cas oii la fondatrice viendrait a disparattre ; la baronne r6pugnait a ce proced6. II fut question de fermer ia maison, et malgr6 les efforts du
vicaire general, M. d'Hulst, pour amener un terrain
d'entente, le P. Bor6 apres plusieurs tractations, avertit la fondatrice et I'archeveque de Paris que les missionnaires se retireraient le i" juillet 1876. Nous
avons une longue et belle lettre de M. d'Hulst oui il
regrette cette d6cision : il 6crit en particulier a que
les qualit6s personnelles de M. le Curd de Drancy
(M. Mott) que le bien qu'il a fait dans cette paroisse
et les services rendus par ses confr6res a l'euvre des
missions, 6taient autant de circonstances qui faisaient
sentir plus vivement la perte du precieux concours
que l'institut des Lazaristes apportait dans cette fondation au minist6re des pr&tres du diocese de Paris n.
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Les missionnaires se retirerent done ; les sceurs resterent seules : elles v sont encore.
La derniere maison dont nous ayons a parler est
en plein Paris, tout A fait dans FI'le de France, c'est
Sainte-Rosalie. La maison doit son existence a sceur
Rosalie qui pressait souvent les hommes d'oeuvres
de faire quelque chose pour le quartier Saint-Marceau, alors fort abandonn6. Des jeunes gens des lycees, des membres des Confdrences de Saint Vincent
de Paul fond&rent un patronage pour garcons et une
oeuvre de secours pour les Allemands qui 6taient alors
nombreux dans le quartier. On pria M. Le Rebours,
Vicaire g6n6ral, de vouloir bien prendre la direction
de I'oeuvre. Celui-ci voulant en assurer la perpetuit6
l'offrit a plusieurs communaut6s qui toutes refuserent.
En x86o, il pria le P. Etienne de I'accepter ; le
Superieur gendral se laissa toucher, et M. Bourcheny
fut nomm6 premier supdrieur. La maison 6tait situde
rue de Gentilly. En 1864, le catalogue mentionne
M. Bodin Aime, comme Superieur. 11 y eut pas mal
de difficult6s au d&but, car on ignorait la pensee
exacte de 1'archeveque de Paris sur cette oeuvre, et on
ne voulait rien faire contre ses intentions. M. Icard
fit connaitre en 1864 que Sa Grandeur approuvait pleinement cette oeuvre. Peu apr6s cette 4poque la ville de
Paris expropria le terrain pour en faire l'avenue de
la Soeur Rosalie ; on transporta I'oeuvre oi elle est
actuellement. On bAtit une maison et une chapelle.
M. Le Rebours aurait voulu transfdrer le i imbeau de
Soeur Rosalie dans la nouvelle chapelle ; ,iais la suplrieure de la Compagnie s'y opposa ; M. Le Rebours fit mettre le. portrait de Soeur Rosalie dans un
vitrail.
En 1869, un d6cret imperial autorise la Congrega-
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tion Z se rendre proprittatre des bhtiments. En 1870,
M. Heard ktait sup6rieur de l'Vcuvre. Pendant la
Commune, surtout du 22 au 26 mai, les missionnaires
connurent de grands dangers : M. Fressange fut
meme emprisonn6. Cependant M. Heard reussit A
faire un peu de bien spirituel aux communards euxmemes dont un certain nombre regut les sacrements
A I'heure de la mort ; les alentours de la maison
Sainte-Rosalie 6taient jonchies de cadavres. Enfin,
le 25 mai, les Versaillais vinrent d&gager la maison
et delivrer les pauvres missionnaires. Le 26 mai,
M. Heard dit une messe d'action de grAces et I'on reprit le jour meme les exercices du mois de Marie, interrompus depuis quelque temps.
Nous arrivons en 1874 : le patronage va bien, il
y a une amelioration notable dans la tenue des jeunes
gens ; il faut dire que pendant la Commune le colonel Serizier avait occup- la maison et les environs
avec une troupe de filles et de garcons de 15 a 18 ans.
La jeunesse avait beaucoup souffert moralement ; elle
remontait peu a peu. La visite de cette 4poque souhaite un confrdre de plus pour bien former la jeunesse. La visite de 1873, faite par M. Denis, 'constate
que M. Heard a de bonnes qualitis, qu'il s'entend parfaitement avec les confreres, qu'il est bien considerd
dans le quartier et qu'il a beaucoup de travail.
L'ceuvre des Allemands 6tait dirigee par M. Abels.
On n'6tait pas d'accord sur la statistique des Allemands r6pandus dans le quartier : leur nombre a
bien diminud, disait M. Heard ; il a augment6,
affirmait M. Abels. C'etait le seul d6saccord qui
rignit entre les deux confreres, tous les deux ddvours A leur office. On s'occupait de rdhabiliter
les mariages et on le faisait gratis
c'est ce qui
avait frapp6 les colnmunards en 1871 : ils di-
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saient : c Ces cures ne sont pas comIme les autres,
ici, on ne pale ni les banes ni les chaises, on marie
les gens pour rien .*
A cette epoque, M. Heard fut place a la Teppe et
remplace par M. Bessieres Louis-Dieudonn4. NI en
1834, A St-Ambroix, dans le diocese de Nimes, il etait
entr6 dans la Congregation en 1857 et avait 6t6 successivement plact A Sens, Carcassonne et Constantine.La
visite de 1876, faite par M.Denis, enumere les oeuvres:
un patronage de 265 garcons, une ecole de 18o filles
confiee h des franciscaines ; I'oeuvre des mariages
en avait rehabilit6 130 depuis le debut de l'ann6e et
s'occupait de la r6alisation de 4oo autres : la sainte
famille comptait 150 membres ; I'oeuvre des Allemands avait pour directeur M. Kelz, tres zilb ; la
chapelle etait tres fr&quentte : M. Demion, prktre du
scminaire, venait donner un coup de main du samedi
soir au lundi matin ; ses predications 4taient tres
gofities.
La visite de 1877 est faite par AM. Fiat. Son rapport
est un modele du genre. II fait la description du terrain, de 1'eglise, des batiments ; 11 constate qu'A cette
6poque ii y a un batiment pour 6cole de garcons,
mais qu'il n'y a pas d'institutetirs ; it propose d'y
mettre deux frbres coadjuteurs. Les charges, les ressources temporelles, tout est bien precis6. M. Fiat a
note que 6oo allemands ont fait leurs PAques A SainteRosalie, que les confreres sont surcharges par le service des messes et des confessions a la chapelle et
dans un bon nombre de maisons de soeurs tout autour.
II y a deux domestiques :
l'tun qui est portier et
qui raccommode les v6tements, on donne 30 francs
par mois ; A I'autre qui fait le r6fectoire et qui lit A
table on donne 20 francs par mois. t Le fr6re, dit
M. Fiat, n'a pas une figure qui d6note beaucoup d'in-
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telligence, et cependant ii en a beaucoup pour ses
deux offices de cuisinier et de dipensier qu'il remplit
a la satisfaction de tous ; il a bon caractere : il est
content de tout et de tous ; pour aller au marche,
autrement il
il est oblig- de se mettre en laique,
serait hu ,,.
M. Stationnis est un bon confrere, qui aime la
chambre et l'etude, et qui va dire la messe assez loin
et en revient a jeun, sans vouloir rien accepter chez
les soeurs.
M. Kelz a remplac MA.Abels. 11 avait &t6 en Allemagn charge des soeurs pendant le kulturkampf, et
il allait chez elles, deguis6 en marchand. II etait combatif et n'avait pas peur d'entrer en contestations avec
la police prussienne ; pour ne pas attirer d'histoires
aux soeurs allemandes, on I'avait place A Sainte-Rosa!ie : il etait faible de sante, mais intrdpide, travaillant toujours, bon, sincerement vertueux. II mourra
en 1882, a Sainte-Rosalie.
Le supbrieur, M. Bessieres, est connu dans la Compagnie ; c'est celui qui finit ses jours au Grand Stminaire de Montpellier, et qui sera 16gendaire par sa
simplicite et par les tours qu'on lui jouera. M. Fiat
constate qu'il a une vertu solide, qu'il manque peutktre de tact, qu'il parle avec beaucoup de facilit6,

peut-4tre pas toujours d'une maniere assez pratique ;
qu'il est desinteresse, d'un devouement remarquable,
qu'il s'6puise a la tAche, pr&chant trois fois tous les
dimanches, et disant deux messes dont une chantee i
ro h. et demie ; il fait tous les catichismes, confesse
beaucoup i la chapelle et s'occupe des freres et des
soeurs qui sont dans le quartier ; il va"succomber a la
peine si on ne vient a son aide.
Nous terminerons notre etude sur Sainte-Rosalie,
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pour la periode 1874-1878, par un petit extrait d'un
proces-verbal du grand Conseil en 1878 :
a M. Bodin, missionnaire a PWrigueux, m6 par ur
bon mouvement, pein6 de voir si peu de vocations, s.
permet d'insinuer que la fondation d'6coles cl6ricales
serait un moyen de recrutement ; il indique SainteRosalie comme pouvant convenir A cette entreprise
deja tentee avec succes au Berceau et commencee a
Notre-Dame de la Roche- ,
On voit se dessiner les premiers lindaments des
6coles apostoliques qui vont se developper sous le
generalat du Pere Fiat.
Ayant parcouru toutes les maisons de la province,
il nous reste a dire un mot des Assembl6es provinciales qui se tinrent a cette 6poque, en 1874 et 1878,
avant I'election et aprbs la mort du P. Bor6.
Celle de 1874 fut prtsidee par M. Nicolle ; e!le
comptait comme membres MM. Eugene Bore, secrttaire general : Jules Mailly, procureur general: Louis
Caillau, sup6rieur des Pailles, A l'ile Maurice ; Paul
Rougeot, procureur provincial ; Antoine Fiat et
Pierre Lacombe, deputes de la maison de Paris ; Nicolas Lepienne, d6pute de Saint-Paul (lie Bourbon).
M. Eugene Bore fut elu secretaire et M. Pierre Lacombe, assistant de l'Assemblee. On nomma deputds,
MM. Eugene Bor6 et Antoine Fiat ; substituts» MMPierre Lacombe et Jules Mailly.
L'Assembl6e demanda : i° qu'au lieu de multiplier
les fondations nouvelles, qui dissipent nos forces,
augmentent le travail et nuisent A la r6gularitt,
on

fortifiat les maisons existantes ;

20

que les examens

bisannuels des scolastiques de la Maison-MWre fussent
plus stricts ; 30 que les jeunes Missionnaires fussent
prepares a l'enseignement, A la pridication, etc., -n
un mot : aux oeuvres de la Compagnie, avant d'etre
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envoyes dans les maisons ; 4" que l'on mit en hunneur le s6minaire de renovation ; 5" que la province
de France ait un plus grand nombre de maisons et
des maisons mieux situdes, de faoon i pouvoir krre
visities regulibrement ; 6* que les superieurs locaux
veillent avec plus de soin au progrbs spirituel des
freres coadjuteurs ; 7°

que les titres de propriktes de

chaque maison ne soient pas changes ou alien6s sans
une permission 6crite du Superieur general ; 8° que
les freres coadjuteurs puissent enseigner dans les tcoles de France, comme cela se fait en mission, afin
d'6viter le service militaire ; 9° que les etudiants fassent integralement les cours de philosophie et de theologie et que I'on retablisse I'ancien usage des sabbatines et des theses ; 1o° que les conferences des cas
de conscience se fassent reguli&rement dans chaque
maison et qu'a Saint-Lazare les pr&tres les fassent
separement des etudiants ; I1 que I'on imprinit les
Bulles des Papes, les circulaires et rnponses des Superieurs generaux, les decrets des Assemblies generales
et les autres documents concernant notre institut, afin
que tous et chacun puissent les lire ; 12° que les reliques de nos venerables confreres Perbovre et Clet
soient placees dans un lieu plus convenable de notre
chapelle ; 130 que les confreres deposent toujours
leur propre argent chez le procureur. Quelques-uns
avaient demande que .le Superieur gentral puisse
jouir dans les fonctions religieuses, de quelques privitges, comme ceux d'un prelat. Ce voeu fut renvoye simplement a la sagesse de 1'Assemblee g&nerale.
En 1878, aprls la mort du Pire Bore, il y eut une
assemblee provinciaie presidee par M. Jean Laurent,
qui avait kt6 nomm6 visiteur par le Vicaire gn&eral. A cette assemblee assistaient : MM. J.-B. Pemar-
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tin, secretaire de la Congrigation ; Jules Mailly, procureur de la Congrtgation ; Etienne Claverie de Paul,
superieur de Rennes ; Louis Bessieres, supdrieur de
Sainte-Rosalie ; Frdderic Prunac, procureur provincial ; Jean-Pierre Vayri6res et Jules Chinchon, ddputes de la Maison-Mere ; J.-B. Keltz, depute de SteRosalie ; Alexis Alvernhe, d6put6 de Saint-Louisdes-Francais. A la premiere session, on elit secrdtaire,
M. J.-B. Ptmartin ; et assistant de l'Assembl&e, M.
Jules Chinchon ; a la seconde session, furent Mlus
deputes MM. Chinchon et Pemartin ; substituts,
MM. Verrieres et Terrasson. On proposa un certain
nonbre de postulata qui ne furent pas admis. L'Assemblbe ne retint que les suivants: r" que I'on garde la
residence ; qu'il y ait moins de voyage en vacances,
moins de stations dans les maisons des confreres ;
20 que les maisons Mloigndes soient visities ou par
le visiteur ou par un commissaire ; 3" qu'on ne s'embrasse qu'A genoux entre confreres. On voit par ces
postulata que l'esprit de la province 6tait excellent,
que i'on ne cherchait qu'une chose, maintenir les
bons usages, faire revivre 1'esprit primitif, chercher
avant tout la gloire de Dieu. Ce bon r6sultat, on le
devait a la vigilance du P. Bore, Superieur g6enral,
aux visites r6gulieres de MM. Denis et Fiat.
Edouard ROBERT.
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FRANCE
PARIS
M•AISON-MRE : AU JOUR LE JOUR
18 mai 1937- - En compagnie de M. Henri Romans, assistant de la Congrdgation, le tres honor6
Pere part pour Rome, en vue de son voyage ad limina et pour sa relation quinquennale -sur l'6tat de
la famille de saint Vincent. 11 va voir le Pape... h
Castel Gandolfo. En juillet, dans 1'Echo de la Maison
Mere des Filles de la Charitd, le T. H. P&re lui-meme
a 6voqu6 cette entrevue et r6sum6 le sujet de ses
entretiens avec le Souverain Pontife. Notre T. H.
Pe're, apres avoir multipli6 a Rome nombre d'autres
visites, avec tout ce qu'elles comportent d'attente et
de souriante patience, est enfin rentr6 le 8 juin au
matin ; selon le coutumier, les cloches de la maison
i'accueillent A son retour, lui redisant de la sorte
notre commune joie.
18-20 mai. - A Paris, parmi la multitude des assembl6es de 1937, se tient, ces jours-ci, le deuxieme
Congres d'Histoire ecclisiastique de la France. Un
vii amour pour les innombrables probl-mes que suscite l'histoire de 1'Eglise de France reunit d'ardents
travailleurs. En ces s6ances du matin et du soir, l'histoire locale et le clergi firent l'objet central de six importants rapports. On toucha 6videmment A la methode historique, A l'enseignement de I'histoire ecclesiastique dans les grands seminaires... De temps A autre,
queiques methodiques chercheurs, conservant apparemment de peu agrdables souvenirs de leurs etudes
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historiques, tmirent des suggestions ou des vteux
qui parurent chimeriques A la majorite de l'auditoire.
II ne faudrait point oublier que, dans les grands seminaires (et ailleurs l'on en doit dire autant), si pousses
que soient les etudes, il est parfait, en bien des cas,
si de telles initiations se maintiennent dans une honnkte moyenne: mettant au point I'ensemble des probl,mes et formant en outre A la m6thode historique, A I'esprit scientifique. Bien nombreuses les disciplines qui
doivent de fait attirer 1'attention et les efforts des
clercs; ii n'est pas donn6 et encore moins exig6 des
seminaristes qu'ils soient des specialistes; en tout ordre d'idees, la race Clue sera toujours choisie et clairsemee, de par les circonstances ou la vocation d'un chacun. Une bonne base de savoir, une methode pour
poursuivre ses etudes : voila ce qu'on d6sire des bons,
des excellents l&ves, et sur ce point, quelle infinie
vari&te ! Ces reflexions-lk devraient etre des banalites, mais bien souvent on les oublie. Et au Congr.s, ceux qui, A tort, semblaient avoir une dent contre des professeurs de jadis improvises ou insuffisants,
se voient rappeler ces truismes par des maitres qui se
rendent compte de la situation. II n'en demeure pas
moins vrai qu'ii faut de bons, d'excellents professeurs, et que les amis de I'histoire ecclesiastique furent servis A souhait en ces quelques heures de seances, instructives et interessantes.
Congres internationaldes Confirences de saint Vincent de Paul. Group6s dans le commun d&sir de vivre pratiquement leur christianisme,
ces Messieurs des Conferences du monde entier se
r6unissent dans la v6n6ration profonde et cet amour
filial de saint Vincent, que Friedric Ozanam exprimait heureusement dans sa lettre du 17 mai 1838 :
20-23 mai. -
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... Nous lisons maintenant, dans nos reunions, a4

lieu de I'Imitation de Jesus-Christ, la Vie de saint
Vincent de Paul, pour mieux nous pkndtrer de ses
exemples et de ses traditions. Us saint patron n'est
pas en effet une enseigne banale pour une Societi,
comme un saint Denis ou un saint Nicolas pour un
cabaret. Ce n'est mtme pas un nom honorable sous
lequel on puisse faire bonne contenance dans le monde religieux, c'est un type qu'il faut s'efforcer de
realiser, comme lui.meme a realisi le type divin qui
est ]esus-Christ. C'est une vie qu'il faut continuer,
un cceur auquel il faut rechauffer son cwur, une intelligence oi l'on doit chercher des lumiires ; c'est
un modle sur la terre et un protecteur au ciel ; un
double culte lui est di, d'imitation et d'invocation.
C'est d'ailleurs a ces seules conditions de s'approprier
les pensies et les vertus du saint, que la Socikt6 peut
ichapper aux imperfections personnelles.de ses membres, qu'elle peut se rendre utile dans l'Eglise et se
donner une raison d'existence.
Saint Vincent de Paul, I'un des plus ricents d'entre les canonises, a un avantage immense par la proximiti du temps ois il a vecu, par la vari6td infinie des
bienfaits qu'il ripandit, par l'universaliti de I'admiration qu'il inspira. Les grandes ames qui approchent
Dies de plus pros y prennent quelque chose de pro.
phitique. Ne doutons pas que saint Vincent de Paul
n'ait eu une vision anticipie des maux et des besoins
de notre ipoque. II n'itait pas homme iafonder swu le
sable, ni a bdtir pour deux jours. La benediction du
quatrieme commandement est sur la tite des saints :
ils honorrert ici-bas leur Pere cdleste, ils vivront
longuement. Une immortalite terrestre leur est dhcern6e dans leurs oeuvres. C'est pourquoi les Auguslin, les Benuit, les Bruno, les Francois, qui dormer.
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depuis quinse, dousc, hait, six sicles dans la pous-

siree, ne cessent pas d'avdir lear posteriti spirituelle,
leoas representants debout au milieu des ruines du
passe. L'astre de saint Vincent do Paul, monti plus
tard sur I'horizon, n'est pas destine sans doute a fournir une non moins longue carrie-re. Marchons a sa
lueur : honorons aussi notre Pire en la personne de
ce Patron, si digne d'amour et nous vivrons longtemps. Nous verrons peut-itre un jowr les enfants de
notre ieillesse trouver un large abri sous cette institution dont nous avons vu les freles commencements.
(Lettres de Fred-ric Ozanam, 1831-1853. Tome premier. Paris-Lyon, 1865, pp. 266-267).
24 mai. -

L'Exposition internationale est enfin

d6clar~e ouverte. Arts et Techniques montrent et montreront au flot des visiteurs les progres qu'ont entass4
les efforts .d'artistes et d'artisans. Cet ample monde
de palais en stuc, de constructions en staff, s'ktend sur
plus de 7 kilometres ; 1'on y admire I'ingtnieuse variedt de ces bAtisses d'une saison, et la modernit6 de
leur conception ; elles satisfont l'oeil et 1'esprit. Sans
nul doute, 1'on doit admirer les chefs-d'oeuvre du
pass6, mais tout de meme, malgr6 les habitudes et
1'4ducation, l'on ne peut s'emp&cher de constater
aussi comment I'esprit d'invention trouve de nouvelles formules : c'est ici le royaume de la ligne, des
surfaces planes sans relief aucui, tout comme le style
19oo ktait, lui, tourmentd dans ses volutes et ses acanthes classiques. De par ailleurs, quelle savante pr4sentation des objets ; la photo, le graphique s'en donnent a cceur joie ; un clairage heureux met en valeur les lignes et degage la silhouette.
Au Palais de la Solidariti, dans la retrospective
de la Ciariti, le nom, la figure de saint Vincent de
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Paul sont vivement mis a l'honneur. Dans cette tou-

chante histoire de la bont6, de I'aide fraternelle a
I'humanit6 souffrante, le nom de notre Pere parle aux
esprits et aux coeurs. On le constate ais6ment, en
ecoutant les rflexions admiratives et sympathiques

qui s'echangent en presence des vieux souliers 6pais et
devant le parapluie de Vincent de Paul : ce sont 1A

des souvenirs qui parlent.
De meme, au pavilion des Etats pontificaux (c'est
le titre officiel), dans les salles documentaires, de
nombreux exemplaires de la cornette, oh les figures

et les visages humblement caches, ont le don d'6voquer au public la silhouette connue, aimee, de la
Soeur de saint Vincent de Paul.
30 mai. - Procession liturgique du Saint Sacrement, a la Communaut6 des filles de la Charite. Le
beau fixe autorise la s6rie des reposoirs en plein
air, dans la cour du S6minaire et au fond du vaste
jardin. L'on sait que la station au mystique jardin
du S6minaire (la salle des Exercices) est r6serv6e
pour les temps incertains : lorsque l'on craint la
pluie, et que le temps brouill6 ne permet gu&re de
s'aventurer au dehors.
Io juin. - P6lerinage traditionnel au Sacrd-Cweur
de Montmartre.
16 juin. - Le bicentenaire de la canonisation de
notre Pere saint Vincent, nous renouvelle dans la
v6neration que, tous, nous avons pour lui : le patriarche de la Charite. Depuis 200 ans, ddjA, quantit6
de regards et d'ardentes prieres sont mont6s vers
cette figure sympathique ; aussi, cet universel concert
de louanges et d'admiration ont-ils fait de Vincent
un des noms que l'humanite connatt et admire.
En cette circonstance, a la maison-m6re, pour lutter
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contre les fumbes et le brouillard enlaidissants du
climat parisien, on vient de reblanchir la statue de
saint Vincent. Son geste si paternel devient plus
accueillant encore, au 95 de la rue de Sevres. De par
ailleurs, la chapelle utilisant d'anciennes bannieres et
des velours de 19oo annonce ainsi le triduum qui se
prepare.
17 juin. - Pour des centaines d'enfants : garcons
et fillettes, que conduisent et encadrent des escouades
de Filles de la Charit6, 1'6glise metropolitaine NotreDame se fait souriante et maternelle. Les Croisis de
la M6daille Miraculeuse redisent leur merci, leur
gratitude a leur grand bienfaiteur : Vincent de Paul.
Pratiquement, son coeur si compatissant a fait lever
sur l'enfance malheureuse des sourires, des gen6reux
d6vouements. Mgr Chaptal preside et M. le chanoine Pasteau, sous-directeur des oeuvres diocesaines
de Paris, d6gage ais6ment quelques lemons, adaptees
A son auditoire.
x8 juin. - Au 95, de la rue de Sevres, le triduum
s'ouvre, groupant, autour de Ia chasse de saint Vincent, la foule de ses d6vots et nombre de ses fils et
filles. Inutile de souligner que, durant ces trois
jours, chants et c&r6monies furent vraiment bien prpares et dignes d'ute tradition qui se maintient.
Le matin, A neuf heures, Mgr Beaussart, ev&que
d'Elatee, auxiliaire du cardinal Verdier, officie et le
soir, Mgr Richaud, ev6que d'Irenopolis, auxiliaire
de Versailles, parle des oeuvres sociales qu'a raalis6es ou inspirees la vie de Vincent de Paul.
Voici ces pages, pleines d'instruction pour chacune
de nos Ames.
Pour r6pondre A la pieuse et aimable invitation qui m'a

6t6 faite, et plus particulibrement pour r6pondre au dsir qui

-832m'a h6t

exprimi,

je vous entretiendrai de I'wuvre sociale de

sainl Vincent de Paul.

Nous verrons pour cela : i" sur quel theatre elle s'est portee ; 2* avec quel esprit le saint l'a reallde. Cela nous per.
mettra de dcgager, en guise de conclusion, quelques legons
pratiques en matirre d'action sociale et d'action catholique.
Excellence (Mgr Beaussart). Depuis trop longtemps, nos
Ames et nos activitis se rencontrent pour qu'aujourd'hui notre
amitiO ne se r6jouisse de voir nos ministeres assez pareils se
placer, ce soir, sous la protection du grand saint qui fut
bien au dix-septiieme sikcle, le principal ap6tre du territoire
parisien et du territoire versaillais.
Mes Freres. Je n'ai pas l'intention de vous retracer dans
le detail toute F'action bienfaisuate de saint Vincent de Paul.
I! me suffira de vous indiquer les differentes tAches A portde
sociale auxquelles il S'est employe.
Mais il me semble que je passerals sous silence le principal des titres auxquels il a droit A la reconnaissance de la
soci&et et de la patrie, et que je ne suivrais pas I'ordre logique d'importance et d'efflcacit sii je ne mentionnais, au
moins d'un mot et en premier lieu, son influence sur le clerge.
Tout le monde comprendra que je ne me permette qu'une
allusion au r6le qu'il joua au 'conseil de conscience pour la
nomination des &v6ques ; mais, d'une maniBre generale, s'il
a travaill au bien commun, c'est avant tout en contribuant A
la r6forme et A la formation du clerg6. Lui-m&mte ne disait.
il pas : c La depravation de l'dtat ecclisiastique est la cause
prncipale de la ruine de 1'Eglise de Dieu ,.
Pour ne donner qu'une idee de I'btat lamentable oi se trouvait le clerge francais et pour n'humilier personne, je me contenterai de dire que chez nous, A Saint-Germain-en-Lave, le
Saint eut le spectacle de sept ou de huit pretres qui cledbraient
la messe de facon si diff6rente et si bizarre que c'en etait# ditil, j une vari6t digne de larmes a.
C'est alors que sur 1'instigation d'Augustin Potler, eveque
de Beauvais, ii organisa pour les ordinands ces exercices qui
furent donn6s A Paris, A la dose de six retraites par an, et
qui se rdpandirent par ses soins dans toute la France, la Savoie, l'Italie et principalement A Rome. Ajoutez a cela la fondation d'une congrgation dont 'un des princpaux objectifs est la direction des sdminaires, puis la tenue de ces
fameuses confre•ttes du Mardi, qui exercerent une influence
d terminante sur le clergi de la Cour, de la capitale et, partant,
de toute la Frahce, et vous serez bien oblg4 s de convenir
ea l'apostolat eacerdotal de saint Vincent de Paul lui merite
eja le droit d etre consideir comme un bienfaiteur de I'humanit6, puisque les peuples heureux sont les peuples hohntes, et que les peuples honne tes sont ceux qui jouissent d'un
clerge saint et digne.
Vous m'en vouriez 6galement - et Vous, tout partitulierement, cher Monseigneur - si je ne faisais figurer aupretuder rang des euvres sociales de saint Vinceif de Paul, et
tout de suite apr6s 'action qu'it exerqa stir le dergi, les dlf-
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fcrerites rralisations el fondations scolaires dunt ii fut I'inspirateur. On a trop vite fait de dissocier les diffircntes tiches
de I'Assocation Catholique ct de I'apostolat. On court un peu
le risque A l'heure actuelle, de ne consid:rer comme teuvre
sociale que les efforts d'assistance Ipcuniaire et mat6rielle.
L'instruction et I'6ducation doivent cepcndant ttre rangces
parmi les premieres. Meubler de jeunes -intelligences et forger de jeunes volontes, ce sera toujours apporter A ses contemporains un secours et une collaboration d'un retentissement incalculable. Rappelons-nous alors que, des le debut de
sa carriere charitable, saint Vincent de Paul fut principal du
coll6ge des Bons Enfants, lequel n'6tait gu&re qu'un internat,
mais o6i notre saint put exercer sur les jeunes pensionnaires
l'iifluence heureuse que I'on devine, en complement des
cours qu'ils suivaient A l'Universit6.
Rappelons-nous sur4
tout que saint Vincent, par le ministAre des Filles de la Charite. fut le fondateur des a Petites Ecoles a, tant & Paris que
dans la campagne, kcoles gratuites r6serv'es aux petites filles
pauvres, et dans lesquelles - chose unique pour 1'6poque, mais
sur la recormmandation du saint - le fouet ne devait
etre
donn6 que fort rarement, uniquement pour les fautes notables,
i pelne cinq ou six coups et, en tout cas, en dehors de la
vue des aut-es Wleves, pour ne pas humilier trop les petites
coupables.
Si nous passons maintenant aux entreprises sociales, A proprement parler, de notre cher saint, il convient de mentionner
au premier rang dans I'ordre chronologique I'oeuvre dans laquellef pour ainsi dire, il s'est fait ta main A I'exercice de
la charit6 et A I'organisation de la bienfaisance : son apostolat
auprrs des gaolriens. Saint Vincent n'avait que 38 ans lorsqut:; par suite de sa situation dans la famile de Gondi, it
entra en relations avec les pensionnaires de Paris, et finalement
tut nommn aum6nier g4n ral des gal6res. It a lui-meme ddcrit I'6tat infect d'abandon physique et moral oi se trouvaient
alors les formats. Qu'un jour, il ait ou non pris la place de
1'un d'eux, il n'en reste pas moins qu'A notre 6poque o6 I'on
veut soulever l'opinion en faveur des d6tenus de nos penitenclers et de nos bagnes, on ferait bien de se souvenir que le
premier qui se soit pench6 sur ces mis6rables condamnes et
qui ait cherche a ameliorer leui sort, c'est le fondateur des
Lazaristes.
Si nous en venSns maintenant a son oeuvre capitale, A celle
qui contribua le plus A la popularit6 de son nom, saluons
I'institution des Filles de la Chariti, que le public, A juste
titre, s'obstine A ne connaitre que sous le nom de Scears de
saint Vincent de Pdul, encore qu'elles furent en meme temps
les Filles de sainte Louise de Marillac. Cette seule fondation
en effet, suffirait A faire considerer saiht 'incent de Paul
comme ui organisateur prodigieim dans I'ordre de la bienfaisance, soit qu'on admire les sages r6glements et constitutions qu'il a donnrs A ses Filles, soit qu'on demeure stupfait de la rapiditd avec laquelle elies se rdpandirent dans
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toute la France et jusqu'en Pologne, du vivant mrme des deux
saints fondateurs.
Ne convient-il pas aussi de voir, dans les multiples confr6.
ries de la Charit6, dont il fut l'instigateur, les ancetres fmi.
nins de tous nos bureaux de bienfaisance et d'assistance ?
Je sais qu'i ce sujet, saint Vincent de Paul eut des vues
plus larges et plus completes : 1'etablissement, sous la prisidence de la reine elle-m&me, d'une v6ritable Charite, organisme officiel qui aurait enfermi dans son r4seau national toutes
les sections locales ; geniale conception, deux siecles d'avance,
d'un v6ritable ministere de l'assistance publique, du travail et
de I'hygine sociale. Mais la politique intervint et ce projet
ne put aboutir. Du moins, saint Vincent de Paul ne manqua
pas de suivre de trks pres les travaux de ses differentes confreries de charitd, venant fr6quemment donner a leurs membres des conf6rences qui n'6taient pas que de pieuses exhortations, mais qui contenaient egalement tous les conseils les
plus pratiques sur I'assiduite et le soin que ces dames devaient apporter A leurs differentes besognes charitables.
Enfin, qu'on prenne bien soin de remarquer que, pour animer tout ce monde de mouvement, pour diriger ces religieuses et ces dames qui faisaient leur apprentissage sur le terrain
de la bienfaisance, pour lancer et contr6ler partout les initiatives que son ingeniosit lui sugg6rait, pour aiguiller les pr&tres dans cette immense croisade de la charit6, qu'il avait entrepris de precher, saint Vincent a fond6 cette fervente Congegation des Prttres de la Mission, auxquels il nous plait
A tous d'apporter aujourd'hui le tribut de notre gratitude, de
notre admiration et de notre veneration. Et alors qu'on se
rende compte qu'avec son sens methodique, il a commenc6
par mettre sur pied une veritable armde de bienfaisance, avant
de passer a la rdalisation de ses g6enreux desseins. Saint Vincent avait compris que, pour toute ceuvre sociale, il importait, d'abord, de constituer un personnel adapte. Les entreprises humaines ne se conduisent pas seulement 3 coup de paperasses et de machines ; le plus difficile, mais le plus utile,
est de leur preparer et de leur assurer patiemment les intelligences et les volont6s n4cessaires pour les diriger et les
rtaliser.
Avec ce personnel, sur quel terrain va-t-il s'engager ? En
realit6, c'est A toutes les miseres qu'il va s'attaquer. Nous
avons deja dit quelque chose de son action sur les galdriens,
qui fut un peu comme son coup d'essai ; continuons notre
,numdration qui ne peut 6tre, hWlas ! qu'une lecture de palmares, impuissante a rendre compte des efforts gigantesques
qu'elle procame.
Assistance des enfants trouv6s, service litteralement cra6 oar
lui de toutes pieces, car, de 1'6tablissement de la a Couche ,,,
au dix-septibme sicle a Paris, il vaut mieux ne rien dire, puisque, de tous les enfants qui y etaient conduits, saint Vincent
affirme qu'il ne s'en trouvait pas un seul en vie depuis so
ans.
Lutte contre la mendicit6, qui 6tait effroyable dans la
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capitale A cette 6poque, avec I'h6pital du Saint-Nom de Jesus,
la SalpetriBre et l'H6pital General. Service des prisonniers et
maison de

correction

avec

Saint-Lazare.

Secours

organises

contre les inondations fr4quentes. Garde des alienes avec I'h6.
pital des Petites Maisons. Ouverture d'innombrables orpheinats. Reprise de la lutte contre I'esclavage, avec les deux
maisons d'Alger et de Tunis, o6 les deux frbres Le Vacher
se distingubrent par leurs talents administratifs non moins
que par leur devouement heroique.
Durant les guerres de Lorraine, de Picardie et de Champagne, v6ritable improvisation des services de sant6 et de
I'intendance qui n'entraient pas encore dans I'organisation de
nos armees. Et apres le ravitaillement de nos troupes, apres
les soins procures A nos blessis, devant toutes les misres
physiques et morales qui suivent le passage d'une armne, devant la disette, devant I'epidemie, devant la debauche, les
soupes populaires, les dispensaires, les h6pitaux, les asiles
pour jeunes filles, qui naissent sous les pas de saint Vincent
de Paul.
Action militaire, action rurale, avec les missions speciales destinees aux campagnes et qui ne consistaient pas seulement en
pr6dications et en ceremonies religieuses, mais qui laissaient
partout de v6ritables institutions de bienfaisance et un irrfsistible courant de charite.
Action coloniale, avec la mission de Madagascar, oii l'on
peut bien dire que, du vivant meme du saint fondateur et
non sans difficultes considerables, 'ceuvre des Lazaristes a
bien ete, au dix-septi6me siecle, le precurseur de I'action civilisatrice de la fin du dix-neuvinme et du debut du vingtikme
si&le ; sans oublier les missions de Bourbon, de l'lle de
France, de Babylone, de Perse, du Levant, de Chine et d'Am6rique.
Action dconomique, si l'on songe au rassemblement de toutes
les disponibilit6s et A la concentration des efforts dont saint
Vincent se fit le courageux agent, durant la triste periode de
la Fronde, alors que Mazarin voulait reduire Paris par la
famine. Durant cette periode si triste de notre histoire, oh
I'on voyait les populations se r6fugier dans nos forkts de
I'lle de France, pour 6chapper A toutes les tracasseries, et trouver quelques racines a; manger, je tiens A le proclamer, il n'y
a, pour ainsi dire, pas un seul de nos villages de Seine-etOise qui ne soit redevable A saint Vincent et aux Lazaristes
de la vie de ses habitants.
Dans ces conjonctures tragiques, action civique mnme et
- pourquoi ne pas aller jusqu ' le dire ? - action politique,
mais dans le sens oi 1'action catholique comprend l'action
politique, c'est-A-dire en se tenant fermement au-dessus de
tous les partis, et alors que le conflit de ceux-ci entraine de
telles misres pour les populations, que le salut des hommes,
non moins que l'ordre public est en peril, et que quiconque
jouit d'une autorite morale a le droit et le devoir d'agir
dans la mesure de son possible pour mettre fin A ces calamites. Ce fut ainsi la matinale et perilleuse expedition de
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saint Vincent
de Paris, en d4pit des dibordements de la Seine, et en depit
de l'impopularit4 ou de la disgrAce qu'il pouvait risquer, soit
dans la capitale, soit A la Cour, se rgndit A Saint-Germainen-Laye, se jeter aux pieds de la reine, pour lui demander la
grice de son peuple, et aux pieds du ministre pour user lui
conseiller de se retirer devant la haine dont it etait I'ubjet.
La demarche n'eut peut-tre pas d'effets immndiats, mais A
quelque temps de lh, apres la fameuse lettre de saint Vincent
A Mazarin, lettre qui lui valut bien de ne plus sitger au conseil de conscience, ce fut cependant la fin de la guerre civile,
et le retour de la reine et du jeune roi dans la capitale frr;tc.
sante de juie.
On est 6bloui, mes Frires, devant I'ampleur de la tAche
sociale assumbe par saint Vincent de Paul. Les incredules euxmemes ne se refusent pas, d'ailleurs, A reconnaitre en lui l'extraordinaire pionnier de toutes les euzvres sociales de notre
6poque moderne. Pour nous, croyants, et surtout pour nous,
pretres, essayons de penetrer I'esprit qui I'a guide dans une
ceuvre aussi f6conde.
Les realisations bienfaisantes et sociales de saint Vincent de
Paul sont varises et innombrables, mais l'intention qui les
dirige est une. On peut lire et relire toutes les biographies
de saint Vincent ; it y en a de nombreuses, ii y en a de
copieuses et d'excellentes ; on peut chercher A exprimer son
devouement avec beaucoup de mots ; on peut mettre en relief certains traits de son caractere et de sa m6thode, sa bonhomie, sa lenteur, son humilit, son abnegation, il faut cependant, si I'on veut traduire les vrais mobiles de ses actes
et le charme secret de ses procedds, revenir A une seule expression, celle qui, d'ailleurs, sert de raisons sociales A ses principales institutions, le mot de Charitd. Non seulement ii a
fonde les Filles de la Charit6, les Dames de charit6, les confreries de charit6, mais effacez de son portrait psychologique
la vertu theologale de charite, et vous n'avez plus rien quf
ressemble A saint Vincent.
La legon est bonne pour nous. Disciples de I'Evangile, pouvons-nous ob-ir A un autre motif ? Disciples du Christ, pouvons-nous esperer que sa grace f6condera nos travaux et
nos d-marches si nous sortons tant soit peu de son courant ?
Ah ! Que saint Vincent de Paul nous apprenne A ne pas
trop laiciser nos intentions ! Que nous soyons obliges de
travailler sous un costume civil ou laique, que la salle oH
nous nous devouons soit dominee par une image profane
et non point par le Crucifix, que nous soyons forces de nous
plier aux regles d'une administration civile et d'entrer dans
un engrenage officiel et public, peu importe, si notre cceur,
du moins, est tout plein de l'amour de Dieu.
Alors, tout le reste, complaisance et tact a l'egard du
prochain, d6tachement, humilite, prudence, constance, tout
ddcoulera comme de source.
Nous posssdons, A I'h6pital de Saint-Germain-en-Laye, un
tableau qui est l'un de ceux que saint Vincent fit excuter
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pour representer I't:uvre qu'il venait de realiscr partout : le
Sauveur eat au centre, etendant les bras, couvrant A peu
pr6s toute la toile, dans une attitude assez semblable A celle
qui est d'ordinaire adoptee pour les representations du Sacr&
Coeur. Au-dessous de ses pieds, on lit les mots de saint
Paul : i La charitt
de Jesus-Christ me presse , et plus
has, ces paroles de saint Jean : a Dieu est Charite et qui demeure en charitd demeure en Dieu et Dieu en lui n. Sous
la main droite du Christ, un pr&tre administre les Sacrements A un malade qu'entourent quatre Filles de la Charitd ;
sous la main gauche du Maitre, des femmes, des Dames de
Charite, probablement, donnent A manger A des malades.
Cela, c est tout Monsieur Vincent. Le Christ en lui tient
toute la place et recouvre toutes ses initiatives. Sa charite est
bien celle qu'a c6lebrke le grand ap6tre au XII* chapitre de
la premiere lettre aux Corinthiens, quand it declare que, sans
elle, il ne serait qu'un airain sonnant et une cymbale retentissante, alors mnme qu'il aurait une foi A transporter les
montagnes, une science A p6nbtrer tous les mystres .et un
divouement A distribuer tous ses biens aux pauvres. 11 s'agit
avant tout de la Charitd, amour de Dieu.
M. Tronson, supkrieur de Saint-Sulpice, sortant de l'une
des conferences du mardi, s'dcriait en parlant de saint Vincent de Paul qu'il venait d'entendre :
Voila un homme
tout rempli de I'amour de Dieu ! )
Que nous dit-il lui-m&me de son principal objectif ? c La
divine Bonte demande de nous que nous ne fassions jamais
du bien en aucun lieu pour nous rendre considdrables, mais
que nous la regardions toujours directement, imm4diatement
et sans milieu dans toutes nos actions a. Pouvait-il exprimer
d'une maniere plus nette A quel point la vertu theologale de
Charit6 commandait toutes ses entreprises ?
Ailleursi d'une facon concrete : t 11 vaudrait mieux 9tre
jete pieds et mains lies parmi les charbons ardents que de
faire une action pour plaire aux hommes , et cette jolie
comparaison : c Les habits ne sont point tant estimes pour
I'itoffe dont ils sont faits, que pour les passements d'or et
enrichisseiments de broderie, perles et pierres precieuses dont
ils sont ornes ; de meme il ne faut pas se contenter de faire
de bonnes oeuvres, mais il les faut enrichir et relever par le
airite d'une trbs noble et tres sainte intention, les faisant
uniquement pour plaire A Dieu et pour le glorifier.
Notez d'aileurs que cet amour de Dieu dominant tous les
autres mobiles n'a pas dte, chez saint Vincent de Paul, sans
un tissu ininterrompu de petites fiddlites ajoutees les unes
aux autres. Ses visites au Saint-Sacrement chaque fois qu'il
sort ou qu'il rentre, ses signes de croix tous les quarts
d'heure pour se remettre en la presence de Dieu, vous croyez
peut-6tre que cela l'interrompt, le retarde ou le detourne ?
Non, cela le maintient dans sa ligne, I'oblige A serrer de
plus pros son Jesus ; en realite, ces petites pratiques hAtent
ses affaires, ajoutent A sa perspicacit6, font en sorte qu'il
se meut perp6tuellement dans le bain lumineux de la charite.
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On ne peut pas dire en effet, que saint Vincent de Paul
ait eu des methodes A lui ; on ne peut mnme pas faire, de
sa fameuse lenteur et de sa circonspection, une originalit6 qui
lui soit propre

; il n'a

qu'une formule :c'est J6sus-Christ,

qu'il entend imiter par amour. a Honorez toujours, dit-il, le
non-faire et l'etat inconnu du Fils de Dieu... les maximes de

[esus-Christ et les exemples de sa vie ne portent point A faux m.

Pr6sentant ses r6gles aux Pratres de la Mission,
clare : ( Ces r6gles sont presque toutes tirdes de
et elles tendent toutes A conformer notre vie A celle
Seigneur a men6e sur la terre n.
11 ne se livre A aucune consideration plus ou

il leur dl'Evangile,
que Notremoins ro-

mantique, pour 16gitimer sa preference pour le ministere aupres des pauvres ; il lui suffit que Notre-Seigneur ait mar-

qud une predilection semblable et qu'il ait 6t6 dit du Messie :
, qu'il venait pour dvangeliser les pauvres n. Ne sommesnous pas bien heureux, mes freres, s'6crie-t-il, d'exprimer au
naif la vocation de Jesus-Christ
II ne se livre pas non plus a
d'introspections psychologiques
l'exemple de Jesus lui suffit ;

? n
toutes sortes de reflexions et
pour pratiquer I'humilit6 ;
1'amour du Christ remplis-

sant tout son cceur, impossible d'y trouver place pour aucune
autre estime. Je n'ai pas A traiter ici de son humilitA per-

sonnelle, mais on peut bien dire que saint Vincent a poussf
le plus loin qui soit, ce que 1'on a appel6 l'humilit6 collec-

tive et ce que, dans la langue toute moderne de nos sociologues, on pourrait designer sous le nom d'humilitd institutionnele.
Qu'on se rappeUe dans quels termes il s'exprimait au sujet de sa n chetive compagnie n : ( Si nous avons I'esprit de
Dieu, il faut agreer que notre compagnie soit reputee
audessous de toutes les compagnies, bien loin de souhaiter
qu'on en dise des merveilles, ni qu'on sache qu'ell fait ceci
ou cela,
qu'elle est estimde des grands et bien vue des
6evques n.
Et c'est toujours l'exemple de Notre-Seigneur qui revient:
4 Lui, dit-il, qui ne fut pas seulement humble en soi, mais
aussi dans sa petite compagnie, qu'il composa de peu et de
pauvres gens rustiques, sans science ni civilite... Estimonsnous heureux si l'on dit que notre compagnie est inutile
A I'Eglise, qu'elle' est composee de pauvres gens, qu'elle
fait mal tout ce qu'elle fait ,.
Procdd6 dconcertant, peut-6tre, que celui-IA, mais le seul,
cependant, qui fasse des miracles. Sous pretexte de propagande, ne tombons pas dans la reclame ! Les exagdrations
de la publicit6 sont au depart de toutes nos catastrophes ;
lorsqu'a chaque mot ne correspond pas une chose, c'est
comme lorsqu'une assise manque pour correspondre au poids
des 6tages : tout I'edifice s'dcroule.
D'o6 le principe prudent de saint Vincent de Paul :
Dieu
bdnit toujours plus les commencements les plus humbles que
ceux qui carillonnent : pas de hAte, laisser faire Dieu, ne pas
enjamber sur la Providence, mais la suivre pas A pas ; si la
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ncessit6 nous presse de nous hAter, que ce soit lentement n.
Mais encore une fois, pour quel motif ? f Notre-Seigneur en
a use de la sorte en sa mission, ayant mend une vie cachie
un fort long temps avant que de se manifester et de s'employer aux oeuvres de notre redemption ).
L'un de ses missionnaires de Rome avait eu la pensee de
commencer ses predications par les terres des Cardinaux,
afin de se rendre ceux-ci favorables ; c'etait, semble-t-il, un
calcul equitable dans une Eglise hierarchique. Vincent 4ui
0 Jesus, Monsieur, Dieu nous garde de faire jaIcrit :
mais aucune chose pour des vues aussi basses ! n
Son humilit6 et son detachement ne voulaient pas, en effet,
en rester aux protestations verbales ; il a pouss6 I'esprit de
pauvret6, meme en ce qui concerne sa congregation, jusqu'i detourner a plusieurs reprises certaines libdralites vers
d'autres instituts. Lui fait-on miroiter la perspective d'une
importante et plantureuse fondation, il detourne l'offre c afin,
dit-il, d'6mousser en nous la pointe de la nature ».
a Vous donnez aux autres pauvres et vous laissez 1a vos
lui reproche-t-on ( Dieu vous pardonne ces
enfants !
paroles, r6plique-t-il, nous ne serons jamais plus riches que
lorsque nous ressemblerons A Notre-Seigneur n.
Que voulez-vous? Saint Vincent de Paul, comme diraient
nos philosophes contemporains, est un personnaliste. Les collectivites plus ou moins anonymes, comme les abstractions
plus ou moins theoriques, I'emeuvent moins que les personnes : que la Personne sacrde du Sauveur dont il est I'amant
passionn6 et que la personne des pauvres, en qui il retrouve
plus completement la ressemblance de Jesus.
il
Apprenant que la r6colte de l'annee sera mauvaise,
crit : a Je suis en peine pour notre compagnie, mais en verit diee ne me touche point qu'a I'6gard des pauvres m.
Tel est aussi le secret de son obstination demeurde 16gendaire. Ceux qui se contentent de mots, de raves, de
harangues, de statuts et de programmes concus dans le silence d'un cabinet, loin des hommes et de leurs miseres, ceuxli se decouragent ; quand ils voient que la realit6 ne cadre
pas de tous points avec I'a priori de leurs formules et de
leurs plans, ils rangent leurs projets dans un carton vert ;
mais celui qui voit directement les Ames toutes charg6es
d'eternel poursuivra jusqu'au bout, jusqu'au seuil de leur

eternitd et de la sienne, son dessein apostolique et bienfaisant ; celui qui est domini par I'amour d'un chef dont il
sent planer sur lui la volontd formelle, celui-la n'ahandon-

nera jamais l'entreprise ou le poste qui lui ont Wt6confies.
c Continuons, dit-il, notre voyage vers le Ciel dans le mlme
vaisseau oi Dieu nous a mis ,.
I He quoi ! serait-il bien possible que nous fussions si
IAches de coeur et si effnmines que d'abandonner cette vigne
du Seigneur oi sa divine majeste nous a appeles ? a
Ne cherchons pas ailleurs, mes Freres, le secret de la
reussite invraisemblable des oeuvres m&me matdrielles de saint
Vincent de Paul. Sans aucun doute, Dieu y a mis la main.
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Mais c'est parce que \incent lui avait dionne tout son cour.
L'action sociale de notre -aint est hien authentiquenmnt de
faction catholique parre qu'elle est, avant tout, une action

apostolique. L'apotre, c'est un ca-ur que Dieu a pris tout
entier et qui s'est tout entier donnr aux Ames.
Je conclus bri-vement par deux remarques pratiques:

Premierement, la chari'd doit done prdsider A toute action

sociale qui veut s'embotter dans l'Action Catholique. On a
raison, sans doute. de parler de justice et de justice sociale.
Le Souverain Pontife vient de nous le rappeler dans son Encyclique sur le communisme athde. Mais le Pape a soin, ne
I'oublions pas, de nous montrer comment justice et charite, loin
de s'opposer, s'appellent l'une I'autre. La vertu cardinale de
justice peut-elle echapper A l'h1gemonie de la vertu theologale de charitA qui preside A toute l'activite chritienne ? La
premiere maniere, au surplus, d'aimer son prochain, est de
lui attribuer re qui lui est du, mais c'est encore I'aimer.
Saint Vincent, le saint de la Charite, entendait ne pas
faire attendre ses crnanciers : il les faisait payer au jour meme
de 1'echhance. en envoyant quelqu'un leur porter a domicile le
montant de la somme qui 6tait due. Egards, justice, charite, tout cela se tient pour naintenir et r6tablir la paix sociale. Souvenons-nous en et n'allons pas, nous catholiques,
laisser de c6t4 - alors que nous sommes A la source - I'antidate topique qui s'oppose exactement aux doctrines de mort
qui se-issent presentement. Qu'v a-t-il derrier le communisme? Boukharine le dclare : c• A has I'amour du prochain ! Ce qu'il nous faut, c'est la haine ! Nous devons apprendre A hair. C'est ainsi que nous arriverons A conqubrir le monde a.
Non pas : C'est ainsi que vous arriverez A le d-truire ! ('est
nous, croyants, qui le reconstruirons et le reconquerrons,
mais par 1'Amour...
Deuxibme remarque. Qui dit : Action sociale emboitie dans
l'Action catholique, dit : amour a plein, sans aucune attache
Ssoi-meme ni aux creatures et, par consequent, emploi de
procedes evangeliques. Catholiques d'action, fuvons la m&galomanie dans nos conceptions, dans nos installations, dans
nos organisations ! Saint Vincent de Paul avait coutume de
dire des pauvres : , Nos seigneurs et nos maitres a. Prenons ce dernier terme dans toute son acception ; mettons-nous
A IPole de ceux que nous secourons. Car on ne rdtablira
pas seulement I'6quilibre en rdpartissant les richesses et les
fonctions d'une maniere plus equitable : le pch6 originel
aura vite fait de faire incliner la balance d'Urt autre c6oi.
Mais il faut au' lesprit de ucr e et de jouissance goiste.
les chrdtiens, les catholiques d'action sociale et dvang-lique
- et avant tous, et devant tous, les pr&tres, les pasteurs
apportent le contreojids de la moderation, de l'humilitý, de
la pauvretd.
Ainsi soit-il
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19 juin. - Son Excellence le Nonce apostolique,
Mgr Valerio Valeri, chante la messe, et le soir, Mgr
le Hunsec, superieur des Spiritains, preside les vepres ; Mgr Moussaron, 6veque de Cahors, prononce
I'eloge de la charit6 en Vincent : ce theme classique
des pandgyristes de saint Vincent de Paul.
ao jain. - Au 95, de la rue de Svres, en ce dimanche, a 8 heures, messe de communion pour les Enfants de Marie Immaculee
; petites-filles de saint
Vincent, elles sont bien de la famille. A 9 heures et
demie, avec le rite solennel et dans le cadre ample et
majestueux de Notre-Dame, grand'mnesse pontificale
que cilebre au transept - face au peuple - le cardinal Verdier. Procession, d&ploiement de ministres,
de chapiers, de ctrtmonies, de chants et orgue : le
tout sous les vouites sombres et chargees d'histoire de
la basilique m6tropolitaine. L'office prend fin peu de
temps avant midi, et peu apres, nous nous retrouvons, avec les invitis des grands jours, au r6fectoire.
Vers la fin du repas, d3tail A signaler, le T. H. Phre
adresse, sous forme de toast, ses sentiments d'estime
et de vin6ration a nos illustres commensaux. Le cardinal Verdier, en sa reponse, souligne le bonheur
que nous devons tous vivement sentir d'etre lazaristes, fils d'un tel pere, et heureux de nous depenser au
bonheur des pauvres, des travailleurs, des humbles.
Au milieu des 6preuves de tous les temps, quelle consolation dans ce rayonnement de I'Eglise et de la
chariti de Vincent de Paul. Dans ce d6sir aussi de
mettre en valeur la splendeur de Notre-Dame, dans
cette volonte d'en rehausser les cer&monies pour la
foule des chretiens, le cardinal s'ouvre de son projet d'associer aux fetes de la cathedrale les divers
groupements et communautis de Paris... Des applau-
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dissements, unanimes, constate joyeusement I'archev que, accueillent ces paroles du Cardinal, apostoliquement optimiste.
Le soir, a 16 heures, Mgr Simeone, iveque de Fr&.
jus, donne le panegyrique de saint Vincent : lecture
d'une belle page de louange (imprimde depuis a
Frejus : 1937, imprimerie de l'Ev&chM,

21

pages). Par

un certain manque d'accoutumance, le manuscrit de
Monseigneur arrete sa voix et empi~he le micro de
vibrer sous les vaillants accents de I'orateur qui ne
parviennent pas, helas ! a I'ensemble des auditeurs.
Le cardinal Verdier, parti h Belleville, pour l'installation du cure, arrive A Notre-Dame pour le salut;
et la sortie, dans son cortege triomphal, acheve en
apotheose les solennit6s de ce bicentenaire de la canonisation de saint Vincent de Paul.
29

juin. -

Les examens oraux nous rappellent les

vacances que ramene le calendrier et que reclament
les santbs d6faillantes.
4 juillet. -

Dans le silence de ce premier diman-

che de vacances a la maison-mere, comment oublier
que, aujourd'hui, A Dax, en la blanche chapelle de
la Midaille miraculeuse, ont lieu les ordinations de
fin d'annee : 19 pretres. Notre gratitude pour les vocations se double de notre priere devant les besoins
toujours nombreux, toujours insatiables. Quasiment
de tout temps, il en a et6 de la sorte.
9 juillet. - Le cardinal Pacelli arrive & Paris, 16gat du saint Pore, pour le Congres eucharistique national et la benediction - Lisieux de la basilique en
I'honneur de sainte Therese de l'Enfant J6sus. Sans
assister aux splendides journtes de ce Congres, nous
en avons, de-ci de-lk, de 'nombreux 6chos ; entre
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autre ces amples et vibrantes allocutions a Lisieux (i
juillet) et a Notre-Dame de Paris (13 juillet).
8-12 juillet. -

Retraite de 43 laics, fils de saint

Francois de Sales. Laissant lh leurs affaires de tous
les jours, ils viennent se recueillir pour devenir meilleurs chr6tiens dans leur vie quotidienne.
14-16 juillet. -

22 pr&tres de la Societd du Coeur

de Jesus, se r6unissent c6ans et 6changent leurs vues,
en presence de leurs devoirs d'6tat.
Deux autres groupes semblables, les 27-30 aoFit et
15-18 septembre.
17-18 jaillet. -

Congres de la J.O.C. : nom d6sor-

mais familier aux oreilles chr6tiennes. 5o.ooo membres
de cette Jeunesse Ouvri6re Chr6tienne se reunissent
a Paris et au Parc des Princes, en des jeux pleins
d'enseignement et de concret, c6lebrent les joies de
ce dixieme anniversaire de leur enthousiasmant mouvement. Le travailleur, l'ouvriere, quel magnifique
champ d'apostolat pour tout enfant de saint Vincent
ce pr6curseur, ce modele de I'Action catholique. C'est
precisement le theme du discours prononc6 a Perigueux, par M. le chanoine Lacheze, superieur de
I'Institution Saint-Joseph, lors de la distribution des
prix le mardi 13 juillet de cette ann6e 1937.
Saint Vincent de Paul est particulierement A I'honneur,
ces derniers temps. Paul Renaudin, Marthe de Fels, Armand
Praviel, ont, tour A tour, retrac6 son 6tonnante biographie.
L'abb6 D6planque n'a pas craint de lui consacrer sa these de
doctorat en Sorbonne. Et I'on vient de cleIbrer avec eclat

le deuxieme centenaire de sa canonisation. On raconte, cependant, qu'i 1'6poque ot I'on instruisait, A Rome, le procks, on alla interroger, dans l'h6pital de Marseille, un forcat
qui avait vu le saint sur les gal.res : c H6 quoi ! rdpliqua-t-il
avec etonnement, vous voulez le caroniser ? Oh ! je I'ai bien
connu, il ne le souffrira jamais : il tait trop humble ».
Saint Vincent de Paul souffrirait-il qu'on le choisit comme
theme de discours des prix ? Je ne crois pas, et pour le meme
motif. , Pour bien parler de moi, d6clarait-il un jour, il
faudrait dire que je suis fils d'un laboureur qui a gard6 les
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wiurceaux et les vaches, et ajouter que ce n'est rien atiprix
dle mon ignorance et de ma malice a. Mais, grand saint.
vous vouS laissercz bien faire une douce violence en pre-

sence d'un successeur de Mgr Francois de Bourdeille, eveque
de Perigueux, qui vous a ordonn6 pr&tre A 19 ans, en sa
propre chapelle.
campagnes, vous
le savez, m&me si
tout y est, plus

Et puis, vous avez parcouru un peu nos
avez respire notre air perigourdin. Vous
tout n'est pas, chez nous, a Prigord noir ",
ou moins pays de mission I Bien des pa-

roisses, privies de prtre, perissent, comme de votre temps,
de t malefaim de Fa parole de Dieu
; bien des enfants, au
.ortir de I'ecole laique, vous feraient I'effet d' t enfants trouv6s a, et c'est par centaines qu'il nous faudrait des cat&chistes volontaires. Enfin, vous qui eites v vos enfances
A
Ia campagne, vous devez aimer nos C61vcs. Qui sait si les
parents de quelques-uns n'ont pas do, comme les v6tres,
vendre une paire de boeufs pour couvrir les premiers frais
d'une 6ducation chr6tienne ? Vous avez 4t6 pluseiurs fois precepteur... voire mrme sup6rieur de maison d'dducation. Vous
TP savez plar experience, les ;eunes
iffrent t-:ites l-.' ri'sources d'un grand peuple neuf. Puisque la derniere fois,
votre disciple et ami Francois de Sales leur a ouvert les trdsors de son Traiti de I'amour de Dieu, vous ne leur refuserez pas une a conference du mardi ) touchant l'amour du
prochain, et sp6cialement 1 du pauvre peuple des campagnes ).
En ce jour oi nous leur donnons la clef des champs, que
I'auteur de la a petite methode n leur donne un peu la cl1
des Ames.
Le zle est-il inn6 ? Faut-il c avoir etC pris tout petit a
ptur s'y ii%\er utilement un jour - !Le zele e-.-il :a-ciuis ? La
vdrit4 est qu'il ne devrait pas comporter de vocation sp6ciale,
et que si le dogme de la Communion des saints 6tait bien com-

pris, 1'Eglise catholique compterait autant d'ap6tres que de
chr-tiens. Toutefois,

I'esprit de charit6 et d'apostolat se dd-

veloppe singulierement A la vue de la misrre des corps et

de la misere des Ames. Aussi I'action catholique, de nos jours,
recommande de
voir n)avant de a juger a et. d' . agir %.
Saint Vincent de Paul sut voir. Toute sa vie il a pratiqu6
la m6thode exporimentale. Petit berger gascon, il vit dans
une r6gion qui 6tait. A l'4poque de Jeanne d'Albret, de Blaise
de Montluc et de Montgomery,
rr6gion ddvastde ), et it
connalt la grande pitid des eglises de France. II dira un
jour : a Le pauvre peuple des champs meurt de faim et ii
se damne ). Plus tard, A Paris, il rencontra des forqats et
s'6criera : i Je les ai vus, ces pauvres gens, traltAs comme
des btes n. Ou bien, son regard sera tendu vers l'horizon.
Et M. Portail, le collaborateur ins6parable, demandera : « A
quot, songez-vous, monsieur Vincent ? Vous paraissez con-

templer une vision lointaine. - TrBs lointaine, mon ami,
je regarde la terre d'Afrique. a. Toujours le spectacle d'une
misere physique ou morale aura tC &A
I'origine d'une de ses
nonmbreuses criations charitables.
Et ce qu'il ne peut voir, il l'imagine. Son a misereor super
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lurban
i ne connait pas de frontiires. II so.,,n
A un missionnaire, M. Bourdaise, qui a quitti son pays, ses parents,
le lieu de sa naissance, oit ii pouvait vivre doucement, pour
engendrer A J6sus-Christ les pauvres esclaves, lI-bas, A
Madagascar, et il lui lance, comme un S. O. S. par delA
les rners, cet appel path6tique : a Monsieur Bourdaise, 6tesvous encore pn vie ou non ? Si vous l'etes, plaise A Dieu de
vous y vouloir conserver. Si vous ktes au ciel, priez pour nous n.
C'est done en connaissance de cause qu'il lpurra donner
de la charit6 et du zile ces deux belles definitions : - La charite, e'est un acte de l'amour qui fait -ntrer les c.eurs les
uns d&ns les autres et sentir ce qu'ils sentent. Quant au
;
zkle, si I'amour de Dieu est un feu, le zle en est la fliamn
si I'amour est un soleil, le -- le en est e rayon ,..
Mea cnfants, vous aussi vouL pouvez t voir , la mins-re. l•
en est, parmi vous, qui chaque dimanche. comme membres
de la Conference de Saint-Vincent-de-Paul, visitent les taudis ct apportent aux pauvres leur d,-le ; d'autietv.
Ie Jcudt,
au patronage, approchent I'ent:incc desh~iitie : tt s v.ras
aim(x A entendre les missionnaires de passage et A lire leurs
revues si dmouvantes ; tous, au moment des vacances, vous
touchez trop du doiqt l'ignorance religieuse, pour ne pas
amititionner de devenir des missionnaires A l'interieur, pour
ne pas comprendre que partout oh il peut y avoir un service
A rendre, il dolt y avoir un r6le A jouer.
II ne suffit pas, en effet, de c voir n, de connaitre les
milieux avec leurs ressources et leurs besoins, en proc6dant
par observation personnelle ou par enquites, il faut a juger ,,
en d'autres termes, apprecier dans quelles conditions le zble
doit s'exercer, pour que cette flamme, dont parlait tout A
I'heure saint Vincent de Paul, ne soit pas feu follet, et pour
que ce rayon ne se brise pas en perdant contact avec son
centre, avec son foyer. C'est dire, n'est-ce pas vrai, qu'il
faudra travailler dans la hierarchie, dans I'obeissance.
II
faut entendre notre saint c61ebrer cette vertu : a Une action
faite en obdissant a un double mkrite : merite de l'oeuvre, m6rite de la docilite... L'obissance est I'exercice des anges...
L'obdissance est une sorte de pierre philosophale qui change
en or tout ce qu'elle touche ,. II faut Ic voir la pratiquer. II
recut, un jour, un ordre de I'archevq&ue de Paris : I s'inclina. Quelques heures apres arriva le contre-ordre : il s'inclina encore. Et comme on s'6tonnait, il s'cria en souriant:
a Or sus, je suis enfant d'obeissance ,. Mes chers amis, ii
vous est bon d'&tre, des le collAge, sounmis A un reglement
qui, en vous obligeant a obdir du matin au soir, vous permet de mnriter ainsi du matin au soir. Gardez cet esprit
d'ob6issance dans vos rapports avec les aum6niers des divers
groupements de jeunesse catholique. Que les non-adherents
n'aient meme pas la pens6e de les discrediter, encore moins de
lee combattre, puisque les directions viennent de leur 6v&que et
m&me du Souverain Pontife. Et si d'aventure, on critique, A
la ville ou A la campagne, votre facon d'agir, r6pliquez genti-
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ment, comme notre saint : c Or sus, je suis enfant d'ob6issance

).

VoilA done votre zile agr6e de vos superieurs : reste a
juger A quelles conditions il sera accepte par les Ames, sur-

tout A la campagne. Les passions politiques y fermentent a
ce point, que certains vont jusqu'a voir dans la religion elle
mAme un parti. En France, voyez-vous, on est toujours au
temps de la Fronde. Raison de plus pour vous inspirer, ic
encore, de saint Vincent de Paul. Comme on lui demandait
sous quel drapcau il allait se ranger, il fit cette fiire riponse :
a le suis du parti de Dieu et des pauvres :laissez-moi passer u. Eh bien, vous aussi, quelles que soient vos convictions
personnelles, que vous n'avez pas A abdiquer, vous devez, en
approchant les Ames, avoir I'air de si6ger au-dessus des
partis. cc Nostra conversatio in ccelis est. , L'action sociale
A laquelle on vous convie nous dispense de mrler la charit6
a la politique : les multiplicateurs que vous etes doivent pouvoir se passer de ce commun diviseur.
Par exemple, il est une politique de bon aloi A laquelle vous
pouvez vous livrer: la politique de presence. Qui dit conquete dit rapprochement et contact. Et je sais bien que saint
Vincent de Paul ne revint pas souvent dans son petit pays.
Mais il transporta sur les terres de Clichy, de Montmirail, de
Chftillon-les-Dombes, son affection profonde pour le paysan

landais. II garda toujours un peu de la glebe natale A la
semelle de ses souliers, et ce ne fut jamais un ddracin6 du
coeur. a Lorsque je revenais de mission, declare-t-il, il me
semblait, rentrant A Paris, que les portes de la ville devaient tomber sur moi et m'6craser. Et je considerais en
moi-m&me : c Tu t'en vas a Paris, et voilA d'autres villages
qui attendent ,. Vous aussi, mes enfants, s'il vous faut
un jour aller A Paris, vous saurez garder au cceur la nostalgie de la petite province. Vous saurez revenir sur vos
terres pour un autre motif que celui de I'ouverture de la
chasse, et vous saurez garder le contact spirituel avec vos
m6tayers et vos fermiers..., au moins autant qu'un deputd
avec ses Blecteurs.

Cela revient presque A dire qu'il ne faut pas etre distant,
dans aucun des sens du mot, ou suivant la locution campagnarde, qu'il ne faut pas a

&tre fier

a.

c Nous ne sommes

que les portefaix des dons de Dieu a, rdp6tait notre saint,
et c'6tait sa traduction pittoresque du a quid habes quod non
accepiss? a de I'Ecriture. II pratiqua lui-meme tous les genres
d'humilit6. Un exemple entre mile. Au lieu de se faire appeler M. Depaul, il voulut n'etre d4sign6 que sous le nom
de M. Vincent. C'est ainsi que dans les grandes maisons
on ne mentionnait les domestiques que par leur prinom.
C'6tait une de ses faqons de prendre, comme Jesus, la a forme
de serviteur n. Et, depuis ce temps, a M. Vincent est toujours
M. Vincent n. On ne vous demande pas, mes enfants, de
vous transformer en loqueteux, sous prdtexte d'imiter saint
Vincent, sur qui nous pouvons saluer la premiere des a soutanes verdies ,.Mais n'ayez pas honte A I'occasion de parler
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le faire monter dans votre auto, comme saint Vincent faisait
monter dans son carosse - qu'il appelait a son ignominie a les gueux des carrefours, et peut-Atre meriterez-vous de vous
entendre appeler, jusqu'a la fin de votre vie : a Monsieur
Pierre n, ou t Monsieur Paul , ; ce sera votre meilleure r&compense.
Mais peut-etre, avec les gens de nos campagnes, faudrat-il faire un pas de plus. Ah ! c'est qu'ils ont des yeux,
avant d'avoir des oreilles. Vous connaissez leur respect du
travail, du travail manuel surtout, a peu pres le seul qui
compte pour eux. Vous savez comment, trop souvent, ils
parlent des petits bourgeois : Its ont les mains blanches ;
ils ont de la chance que leur pere soit n6 avant eux ; leur
outil pese tout juste... une plume ,. Attention. mes enfants !
vos grandes vacances coincident avec 1'6poque de leurs grands
travaux. Quel scandale quand vos petits camarades faucheurs, moissonneurs, vendangeurs, vous voyant filer sur les
routes, peuvent s'imaginer que votre unique emploi est de
vous promener, en attendant l'heure du repas ! Le moyen
d'aller leur dire ensuite qu'il faut gagner son pain a la
sueur de son front, ou que nous sommes les disciples, les
imitateurs du divin charpentier de Nazareth ? Que faire alors ?
Leur montrer qu'on n'est pas pour autant un a ch6meur o,
qu'on a des c devoirs de vacances , ; surtout ne professer
que respect et admiration pour ce travail de la terre dont
nous vivons ; savoir m4me, de temps A autre, y prendre part,
afin que, suivant le mot de saint Vincent de Paul, cc la main
soit conforme au cceur ,, et que nous aimions notre prochain
a aux depens de nos bras et A la sueur de nos visages ).
Voila done notre zele agrd6 de nos superieurs et prkt A
etre accept6 de nos freres. Apres avoir a vu a et cc jugie ,
le moment est v.enu d' cc agir a. Mais il va falloir exercer ce
qu'on pourrait appeler la charitd c totale ,, qui comprend
I'assistance spirituelle, certes, mais aussi I'assistance materielle. Saint Vincent de Paul, avec son bon sens p6ndtrk d'experience, comprit bien que les paysans n'etaient pas de purs
esprits. II voulait le salut de leurs Ames, mais il cherchait
le bien de tout I'homme. II se rappelait que Notre-Seigneur
avait nourri les multitudes du pain de froment avant de leur
donner le pain de la vdritd ou le pain des anges ; ii se rappe.
lait qu"lI avait gudri les corps en meme temps que les Ames,
parfois avant les Ames. Et il ne pouvait oublier la mise en
scene path6tique. du jugement dernier qui rattache le salut
a I'exercice des oeuvres de misericorde : a S'il s'en trouve
qui pensent qu'ils sont pour 6vang~liser les pauvres et non
pour les soulager... je rdponds que nous devons les assister et
faire assister en toutes les manieres, si nous voulons entendre
ces agr6ables paroles du Souverain Juge : c Venez, les bien-aim6s de mon Pere ; possedez le royaume qui vous a et6 prepare,

parce que j'ai eu faim et vous m'avez donnd A manger.

n De

fait, on ne donne rien si g6enreusement que les conseils, dd-

clare un philosophe sceptique. Mais c'est de la nourriture bien
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pour les estioacs affamrs. n Aux aimes par tl cuips , :
Voilh une maxime de saint Vincent de Paul qui pourrait
servir de devise & la plupart des formes de notre action catholique contemporaine.
Mais il ne faut pas se porter vers les humbles par pure
compassion, par simple inclination de sensibiliti. Cette sympathie toute naturelle nous est commune avec les animaux
et demeure sans merite devant Dieu. Non, it faut s'habituer A
donner et A se donner t pour I'amour de Dieu a, selon la
belle et simple formule populaire. Saint Paul fut hant6 toute
sa vie par la vision du chemin de Damas : a Paul, Paul. pour.
quoi me pers&cutes-tu ?... , et, depuis, it vit toujours Jesus
dans ses fr6res.Nul doute que saint Vincent n'ait conserve,
depuis son enfance, le souvenir inoubliable de I'histoire de
saint Martin : le manteau donne au pauvre du faubourg
d'Amiens recouvre, la nuit suivante, les 6paules m6mes du
Sauveur! La charit4 apparaissait A notre saint, comme le
seul moyen dont dispose une creature pour pouvoir faire du
bien A son Dieu. m Servez, aimez les pauvres comme vos
Seigneurs, s'kcriait-il, puisque Notre-Seigneur est en eux et
eux en Notre-Seigneur. a Parole sublime, qui pourrait servir
d'6pigraphe au fameux sermon de son disciple Bossuet sur
!:
m inente dignit6 des pauvres dans I'Eglise n. C'est
la meme foi et dejA le m6me ton.
Faut-il descendre au detail de cette assistance toute fraternelle? Ce serait faire injure A votre mimoire toute peupl4e des souvenirs de la plus prodigieuse des existences. Depuis
votre enfance, vous vovez se ddrouler comme sur un 6cran
le film des images merveilleuses : Vincent A onae ans, donnant
A un pauvre treote sous peniblement amasses : toute sa fortune. - Vincent captif en Barbarie et chantant A ses compagnons les psaumes de David. Vincent recueillant dans
son manteau un pauvre petit abandonn4. - Vincent en compagnie des forqats. a Lorsque j'ai bais4 leurs chaines, d&clarait-il, compati a leurs douleurs et timoign6 de I'affection
pour leurs disgrAces, c'est alors qu'ils m'ont ecoute, qu'ils
ont donn6 gloire A Dieu, qu'ils se sont mis en dtat de salut u.
- Et je ne chercherai pas A eviter 1'episode du galirien rendu A la libertd grace A la substitution h6roique. Je sals bien
que le fait est conteste, voire meme controuv6 ? Mais qu'importe ? 11 n'en est que plus svmbolique. Chacun a la 1gende qu'il merite; et ce sont des cas oi la 16gende est plus
vraie q ue I'histoire.
Voict venue,
pour I'apostolat, I'heure des Ames, car
" I'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu a. II faut supposer qu'on
s'est d'abord form6 soi-meme, sanctifie soi-meme. On ne
peut donner aux autres que ce qu'on a. a 11 faut, disait saint
Vincent de Paul, que nous travaillions A faire r6gner Dieu
souveraiement en nous, et puis dans les autres. Et mon mal
est que j'ai plus de soin de le faire r6gner dans les autres
que dans moi ,. L'annde scolaire, avec les instructions, les
mdditations, les retraites, la reception frequente des sacre-
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faire regner Dieu en vous. Vous devez, au cours des vacances,
Ic faire rayonner autour de vous Nul ne vous remplacera dans
cette t4che, car ies destinies ne sont pas interchangeables.
Comma on disait autrefois : devenu reservoir, it faut que cha.
cun soit, pour autrui, canal.
A cet effet, ii convient de travailler les milieux plut6t que
les individus. Saint Vincent de Paul multiplia les cr4ations
charitables et les oeuvres. C'est que seminaristes ou religieux,
filles de la Charite ou missionnalres, enfants trouves ou mendiants, campagnards ou citadins, sinistres de la guerre ou
malades des h6pitaux, prisonniers ou forqats, chaque groupe.
ment, it le sentait, avait son climat. 11 n'y avait pas A
crder un cadre, ii n'y avait qu'A christianiser le cadre IA
ou it&tait, la Providence ayant dd pourvoir a ce que cheque
homme puisse se sauver sans sortir de sa condition, de sa pro.
fession, de sa place. Saluons done en saint Vincent de Paul
un prdcurseur lointain des mouremtents spdcialisds. Et vous,

mes enfants, sur qui pouvez-vous agir ? Avant tout, sur les
jeunes. A la difference d'un trop grand nombre de leurs parents, les enfants de la campagne sont sans defiance, sans
defense A votre endroit. Vous leur arriverez du coll6ge, de la
ville, avec le prestige du nom, du costume, de la fortune, de
I'instruction. Vous ktes pour eux un 4 monsieur , et un
a savant P ! Quelle bonne surprise, quelle joie quand ils
vous voient venir a eux les mains tendues. C'est le moment
de conserver cet a esprit d'equipe ,,que vous avez appris et
apprci6e au college. Foot-ball, societd de tir ou de gymnastique - n'6tes-vous pas moniteurs depuis que vous stes en
possession de votre brevet sportif ? - patronages ou colonies
de vacances, fondation de neutes ou de troupes, preparation
bloignde ou prochaine a l'apostolat.
Le grand point est de sortir de chez soi, et d'aller partout
oh ii y a du bien A faire. c La coutume de certains autres,
disait saint Vincent de Paul, est d'aller les chercher n. De
grAce A la T, S. F., s'est
nos jours, la predication elle-mekrr,
propag6e par dessus les toits ; elle a renbersi le fameux mur
de la vie prive. Imitons quelque chose de ses hardiesses, qui
unt seulement le defaut d'etre un peu trop impersonnelles.
Suivant la pratique des Conferences de saint Vincent de Paul,
faisons des visites, allons voir les gens chez eux ; gagnons
un village A Jesus-Christ, maison par maison, en commenSant par celles oh logent des malades ou des malheureux. Cela, c'est du bon travail, parce que ce n'est pas du travail
tout fait, du travail a en sdrie ), mais du travail sur mesure
et a domicile,
Pour qui est A l'aff0t des Ames, les occasions ne manquent
pas. On pourrait m•rme dire que tout est occasion. - On
doit, dit notre saint, enseigner et cat6chiser en toute rencontre... aux champs, dans les h6telleries, par les cheinins...
au jardin, a la cordonnerie, a la couture ). Pe m4me pour
le vdritable ap6tre, qui ne saurait distinguer son salut de celul de son fr&e, tout peut Etre point de dipart et c accro.

chage w. Imitant Notre-Seigneur lorsqui allait s'asseoir su
cette pierre qui 6tait proche le puits, et commenqa, pour ins.
truire cette femme, par lui demander de I'eau :
Femme,
donne-moi de l'eau u, ainsi demandez A l'un, puis A l'autre:
Eh bien, comment se portent vos chevaux ? Comment v
E
ceci ? Comment va cela ? Comment vous portez-vous ? Commencez par quelque chose de semblable, pour passer ensuite a
votre dessein n. Et Vincent proclamait avec l'Ecriture : ccCeu
qui enseigneront les autres des choses utiles et ncessaires i
leur salut brilleront comme des 6toiles dans la vie eternelle s.
Surtout pas de discussions, pas de mots blessants ; ne
damnons, ne condamnons personne. Saint Vincent de Paul
disait : c Ne jamais disputer contre les hMr6tiques, ni en chaire,
ni en particulier, sachant que cela sert de peu, et que, bien
souvent, on fait plus de bruit que de fruit n. Et se mettant
A la place des pauvres gens, il lisait ces paroles dans leurs

coeurs : Nous ne croyons pas les hommes parce qu'ils sont
savants, mais parce que nous les estimons bons et que nous
les aimons n. Pas non plus de ton doctoral. Mais toujours
le sourire aux 16vres, la cordialitd dans le coeur, la simplicit6 dans le langage. c Pour moi, Dieu me donne une si
grande estime de la simplicitY, que je l'appelle mon Evangile n.
Parlons c bonnement et familirement a a ces simples et A
ces nobles, a ces c princes paysans a, comme les appelle
Peguy, en
lles faisant approcher en rond u. Appliquons ran-

chement a la petite methode n, qui a fait ses preuves A

la Cour, comme a la ville et A la campagne. Dans ces
ames somnolentes, eveillons l'int6r&t, semons la divine inquietude.
Rendons la religion aimable, faisons souhaiter
qu'elle fAt vraie :ce sera le r6le des motifs. Puis montrons
qu'elle est vraie, surtout en faisant revivre par des images,
par des rcits evangjliques son divin fondateur : le plus souvent le simple exposd dispensera de la demonstration. Enfin,
indiquons les moyens, si simples, de la pratiquer. a Mes bons
amis ; faites par devoir et avec amour ce que vous faites ddja
par routine, sans intention surnaturelle... et par consequent,
sans merite devant Dieu n. Et peut-Atre, dans le groupe, surgira-t-il un jeune aux mains calleuses qui, aprks les vacances,
continuera notre ceuvre et se sanctifiera lui-meme en devenant ap6tre parmi ses camarades.
Mais nous &chouerons, direz-vous. Mais nous ne convain-

crons personne ! Mais il n'y a rien a faire ! VoilA l'objection, voilA la subtile tentation du d&couragement anticip. Ce

sont Ia, pourtant, paroles indignes du jeune, tel que le definit la J. E. C. :
fier, pur, joyeux et conquerant a. C'est justement quand il semble qu'il n'y ait rien A faire qu'il y a
tout A faire. c A quoi sommes-nous bons ? m demandez-vous
parfois. - a Mais prcis6ment A etre bons .. On pent tou-

jQurs commencer par la bonte, et c'est ddjA quelque chose de
pouvoir faire, comme le scout, une bonne action par jour,
ou de pouvoir rdpondre par l'affirmative A la question que
doit se poser, chaque soir, 'apotre : a Ai-je, aujourd'hui, fait
plaisir a quelqu'un ? a Puis, nas

'oubliez pa,

vous n'&tes
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que les petits collaborateurs de Dieu, qui, selon le mot de saint
incent, cc ne regarde pas I've4nement du bien que l'on en.
treprend, mais la charit6 avec laquelle on y est portd n. Entendez-le vous dire, mes enfants : cc Je n'ai pas besoin que
vous soyez vainqueurs : faites seulement votre possible. Employez bien 1'occasion prdsente et laissez-moi faire pour la
suite A donner, vous souvenant que, surnaturellement, on
n'echoue jamais. n Enfin, ne soyez pas trop presses. Mazarin disait : ( Le temps et moi a ; dites, plus modestement,
avec saint Vincent : c Dieu et le temps ,. Vous qui etes au
pays des profonds labours, vous qui savez que la semence
reste longtemps sous terre, souvenez-vous que, jusqu'A son
dernier jour cet octog6naire planta. Imitez-le jusque cc dans
la moderation de son agir a, et, dussiez-vous mourir sans
avoir jamais rien vu germer, que votre dernidre parole soit
encore la sienne : c Confido, j'ai confiance u.
Nous aurons toujours des pauvres parmi nous : nous aurons
done toujours besoin de saint Vincent de Paul. Or, I'avantage d'un grand intercesseur, c'est qu'il n'aide pas seulement
par ses leqons et ses exemples donnes dans le temps et icibas, mais ind6finiment, du haut du idel, par ses pri&res. II
faut aller au peuple, certes, mais A la maniere de ce a ministre de la charitt nationale a, dont I'actualite est providentielle en cette annde 1937, annie du poing tendu, mais
annee aussi o6 aura repassd un moment sur la terre de France,
le grand geste fraternel de ses longs bras de paysan landais.
Que, selon son vceu, ct nous ne laissions plus jamais un pauvre
sans le consoler, ni un ignorant sans lui apprendre, en pen
de mots, les choses qu'l faut croire et qu'i fasse pour
son salut n.
Imaginez donc,. mes chers enfants, que vous allez quitter
un collge... apostolique, que vous etes envoys, vous aussi,
A la moisson, et vous apporterez A Monseigneur, durant deux
mois. le renfort imprevu et benevole de deux cents petits vicaires pour ses paroisses.

i9 juillet. -

En I'absence du T. H. P re, actuelle-

ment en Irlande, M. Edouard Robert preside aux
offices du jour ; vivant et fervent decor, les petites Sceurs du Siminaire sont aux tribunes de la
chapelle, suivant les rubriques du coutumier. Le
choeur de quelques &tudiantsddmontre a nouveau ce
que peuvent quelques voix exercees et assouplies.C'est
toujours et en tout ordre d'idees la force du levain,
1'6nergie conqubrante de 1'elite.
26 juillet. - Au 14o de la rue du Bac, M. JeanBaptiste Piet, assistant de la maison-m&e, chante la

grand'messe et le soir, M. Maurice Duvaltier nous
donne la conference sut saint Vincent.
28 juillet. - Inopinfment, a lPnfirmerie, dicede,
Stir les IS heures et dentie, le frere Antoine Romiche.
Depuis plusieurs mois, ii se trouvait au repos aprk
de tongues annees de travail. Pieux, laborieux, t
gulier, mais d'une austere vertu qui, difficilement et
avec peine, s'accommodait des caracteres d'autrui. Ce
manque de souplesee se racheta pourtant (et c'ktait
heureux) par une parfaite fidelit6 aux points de son
r4glement, Menuisier, charpentier soigneux et habile,
it allait et venait dans la maison, ne faisant pas de
bruit, ne parlant guereL 11 vivait dans une atmosphere
distante, toujouis prEs de Dieu, dont patfois avec une
16gere note individuelli il interpretait et executait fid
lernent les vouloirs sactrs. N lIe to janviet i869
Peilenstein (Gubno) en Atitriche, et requ cornme coadjuteUt A Graz le i ncovembre 1889, frete Rotmihe y
mnettait set voeux le it decembre 1893, Au debut de
janvier t894, il venait A Paris, et envoyd au Berceai
en 90o0, y restait seulement quelques annees, Plack
A Daxc en 19o5, la guerre de 1914 I'y surprenait ; ii
crut un instant que cela finirait bient6t et voutut deneurer sur place. Interne, vu sa nationalitt, il fut
ensuite rapatri6 en son pays d'origine, d'oil, au lendemain de la paix, il obtenait de revenir en France.
C'est
•
Paris qu'il termina sa vie, tout unie a Dieu et
sanctifiee par la souffrance, dont cependant if ne disait mot. Figure emacide, volontaire, un tantinet personnelle, mais cependant t son devoir : tout compte
fait et vu de cet anglej un bon frere coadjuteur (i).
(x) Insions ici, d'un autre bon fire coadjutur, ces quelques liges, r•eitc
eSse'eni•l 9etsek u6nisaints i :,
Le 2 juinl937 s'eteignat doucement en notre maison de Daz, le frere
Josph Vifa det hieAd. 14 3 Aateb» le my n'r t 851, l1 enaW dasm I
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29 juillet. -- Ce matin, a Stains (Seine), oit il
6tait aum'nier chez les Filles de la CharitY, lton trouve mort dans son lit M. Othon Aluta. Depuis deux
ans a peine, i! ttait
venu de Smyrne a la Maisontnere, pour utilement occuper ses derniers jours et dpenser dans un petit ministere ses dernieres forces.

M. Alita 6tait le supreme survivant de I'ordination
sacerdotale du T. H. Pere Verdier (22 mai i88o, Mgr
Cannavo, capucin, eveque de Candie). Apres quatre
annees passdes au collge Saint-Benoit a Constantinople, 1880-1884 : apres deux ans de Salonique, M.
Aluta arrivait en 1886 a Smyrne, d'ot la ruine du
Collfge le ramenait el 1935, a Paris. Voici, sur ces

4-: ann6es de sejour A Smyrne, ce qu'6crit M. Euzet
qui v6ctt loilgtemps avec lui et fut meme sod sup6rieur.
u Lorsque J'artivai au corllge de Sinyrne, eii 1892, M. Aluta
yv tait dtjA depuls r886. Je F'ai done corrid dans la force de
I'Age et presqtie dans la jeunesse. It faisait alors les fonc.
Compagnie le 17 juillet 1888. Plac6 a Rome. it y demeure 4 ans et revient
&.Pari en mars 1897. Cette inme annie il part pour Madagascar. C'est
IA qu'il contracte la dysenterie qui devait le faire souffrir toute sa vie et
finalement l'emporter. Aprls 8 ans de travail ardu ii revient eh France.
Bient6t cependant il est envov~ en Macddoine oI ii restera 5. ant. En g926
tnfih, ilet place A Dax. 11 y dipensera genirettsement le reste de ses forces.
Se9 travaux de mentiisier de%aient y rendre de preciaux sertices comdun
dans tous les postes o'* ii 6tait jassO.
iOha pa dire du frere Joseph qu'il realisait le type de ces bons anciens
freres : travalleur infatigable, silencieuX et regulier, tres attache et tr•s
fidkle A ses exercices de pietd.
Son travail il I'aimait et le voulait bien fait. II avanCait lentement mais
apportait tout le soin ntcessaire. Jamais ii ne se reposait et sa plus grande
sottfrance, les deux dernieres ainrde de sa vie, fat de ne plus pdavoar sf
depenser comme il I'aurait vouiu.
Sa piete, sa r6gularite 6taierlt exemplaires Le"6 chaque jour a 4 heures,
toujours fi~le i sa in6'itation, il ne supportait pas qtie 'on y fit 1'oraisof
de saint Pierre. Sa ferreur se traduisait auSsi dans so' action de grAce qn'il
asiait A prolonger. Jamais il n'oubliait sof quart d'heure de visite qui It
remettait en contact avec le Saint Sacrement. La maniere dont il r•eitait
son chapelet t6c oignait de sa d6votion a la Sainte Vierge, sa Bonne M~re
du ciel.
Vraiment, en parfait enfant de saint Vincent, le bon frbre Joseph s'etaii
fidale a ses conseils.
itfpt~gi6 de son esprit et me'tait tout son soin aitre
Snh amotr podr nos saiates regles devait le sanctifier et l'amener a cette
miota si donee, si calme, resertee at a ban et fidele srtiteal .

-

854 -

tions du prefet de discipline. Solennel et majestueux, le visage ordinairement un peu renfrogn', on le voyalt toujours
i son poste, surveillant severe et m6ticuleux. 11 ne maitrisait pas toujours la fougue de son temperament et se livrait
heureusement parfois a des eclats retentissants qui -

s'apaisaient bient6t. Car, il avait, au plus haut point, cons.
cience de ses devoirs d'etat, et il s'en est acquitte avec Im
meritoire d6vouement,

jusqu'en

g195.

II eat, en effet, pr&efrd la classe qu'il a faite par intirim
et oi il excellait, tout specialement dans la grammaire. Combien de fois j'ai entendu nos jeunes humanistes dire simplement : a Tout ce que nous savons de latin et de grec, nous
le devons i M. Aluta n.
On voyait M. Aluta en chaire une ou deux fois I'an, pour
I'homelie dominicale dont it s'acquittait fort bien. Mais ses
fonctions de pr6fet de discipline I'avaient fait renoncer a toute
espece de minist6re sacerdotal auprks des el6ves et au dehors.
II restait cependant un vrai missionnaire plein de I'esprit du
saint Atat. Certes, il lui eat 6td facile de se crier des relations ; mais il s'6tait fait un devoir strict de s'interdire toute
visite dans les families, menant ainsi une veritable vie de
Chartreux
a
A la maison n : sincerement et profondement attach6 i sa vocation, il en observait scrupuleusement les Saintes
Regles... Monsieur Aluta parlait tres peu de lui-mgme et de
sa famille. On salt seulement par nos registres, qu'i est
ne a Constantinople, le 25 mai 1855, d'un 6migrd austro- hongrois. Un de ses neveux a 4et pendant quelques annees directeur de la Banque Ottomane, A Smyrne. Jai entendu quelquefois M. Aluta faire allusion & son sdjour au Berceau de
saint Vincent de Paul, d'o6 ii est entrc dans la Congregation, le 30 septembre 1874.
Quelque temps aprs I'armistice de 1918, M. Aluta eut une
bien vive emotion. Tous les Austro-Allemands furent expul* ses de Turquie, par I'Entente. II faut rendre cette justice a
M. Poulin, sup.rieur, qu'il multiplia les demarches jusqu'A ce
quil eut obtenu des autorites francaises, qu'on fit exception
pour M. Aluta. Et, vraiment M. Aluta le meritait bien ; car
on ne I'entendit jamais parler de politique ou de nationalit,
lui qui pourtant avait parfois des r6flexions et reparties amusantes.

La grande guerre, amenant la fermeture provisoire du colIýge, avait ddej procure des loisirs a M. Aluta. Sans doute,
en

199g,

il lui fallut reprendre le collier. Mais, a partir de

1924, qui vit la fermeture definitive, nouvelle p6riode de loisirs prolonges. S'etant abstenu si longtemps de tout ministere, il fut impossible de le decider A confesser, meme des enfants de la premiere communion, A qui il faisait volontiers le
catechisme...
Au milieu de tant de loisirs, M. Aluta trouva le moyen
d'eviter l'oisivet6. Comment remplissait-il les journees si
longues? On pouvait se le demander. Le fait est qu'on le
voyait toujours occup6 : lectures pieuses, resumes de lectures.
meditations, prieres, etc. Toute la journee a la maison, sauf
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une petite promenade, dans les derniers temps, pour raison
de sante.
M. Aluta avait rapport6 de Salonique des habitudes de
fumeur invt&r6. La pipe fut longtemps pour lui une ins6parable compagne. Mals, vers 1926, ob6issant au medecin, ii
y renonca compl6tement et ne toucha m6me pas une cigarette. Cette totale abstention lui a rendu plus lourd le poids
des journ6es et plus miritoire la solitude.
En mai 1935, nous etions A la veille d'endosser le costume
civil et de changer de maison. II me sembla que c'tait trop
pour lui et je luI dis franchement ma pens4e : qu'il ferait bien
de demander son rappel a Paris. A cette ouverture, il ne put
maitriser un tres vif mouvement de contrari6tk.
Mais, apres
avoir 6cout6 toutes mes raisons :(
Eh bien ! dit-il, faitesmoi la lettre au T. H. Pere et je la copierai n. Ainsi fut
fait.
Quelques jours apr6s,
ii recevait un t61egramme du
T. H. Pere. II vint me le mcntrer avec une tres visible satisfaction, me signalant un simple mot qui n'etait pas n&cessaire et qui en disait long sur la bienveillance de I'accueil
fait A sa demande.
Depuis son depart d'Izmir, je ne puis rien dire sinon qu'il
m'crivait deux fois l'an. Sa derni6re lettre (mars 1937) 6tait
plus interessante que les autres : t Vous voyez, m'4crivait-il,
apres m'avoir donnd quleques details sur sa vie a Stains, vous
voyez que le vieil Othon n'est pas trop A plaindre. ,
Sfrement il regrettait t Smyrne a . Mais il en avait fait gendreusement le sacrifice, que Dieu a r4compense par deux
annees paisibles et par une mort plus paisible encore, mort
subite, mais certainement prevue et pr6paree depuis longtemps.
LA, je puis en tmmoigner, la pensee de la mort lui 6tait famiilere n.

26-30 juillet et 2-6 aoiit. -

Deux retraites pastorales

de Meaux prechees par le P. Morineau, mariste.
14 aoit. - En cette vigile de I'Assomption, les
journaux du soir annoncent au public que notre confrere, le superieur du Grand &Sminairede Montauban, M. Charles-Albert Gounot, est nommt par le
Souverain Pontife, coadjuteur de I'archev6que de
Carthage, primat d'Afrique, avec droit de future succession.
La presse, toujours soucieuse d'informer ses lecteurs, donne les renseignements suivants que resume
cet entrefilet de La Croix (25 aofit 1937) :
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A!hert-Charles Gounot, nd A Vilieurbanne (Rh6ne), le 6 jan,
vier 1884, a commenc6 ses etudes secondaires A l'ecole clricale de Notre-Dame St-Vincent A Lyon, et les a termin6es A
VerriMres (Loire). Eleve au Grand Seminaire de philosophie
4'Alix (Rh6ne) de g1oo & 1902, il entra dans la Congregation
de li Mission en 1902, requt l'ordination sacerdotale le 2j
i9o; a Paris, fut succetsivement professeur de sci-inces
.:ai
cccidsia-tiques et sous-directeur spirituel dans les maiiuns de
formation de la Congregation de la Mission, A Dax, de 1go7

A

1914 et de 1919

4

1922.

Mobilise de 19;4 A 1919, nous le

trouvons (i) eA I'ambulance i 3 -XIV d'abord, puis, sur sa ded'infanterie alpine,
mandt, au 4 bataillon du 159" regiment
1
au 6P regiment d'artillerie et au i bataillon du 159* R.I.A.
Enfin, ii occupe la haute charge de superieur du Grand
Seminaire de Constantine de 1922 A 1930, et celle de supB
rieur du Grand

Seminaire de

Montauban

de

193o

A 1937.

L'Afrique du Nord ne lui est done pas etrangere.

Voici ce qu'kcrit pour les premieres annies de M.
Gounot, !e Bulletin paroissial de Xotre-Danme SaintVincent, a Lyon, en son mois de septembre 1937
a Bien que le nouveau prelat ne soit pas ne sur la paroisse,
il y vint dis I'ige le plus tendre. En 1894, ii etait 0leve de
notre dcole libre de la rue Terme oi ii se fit remarquer pai
sa piet6 et ses qualit6s intellectuelles. Aussi M. I'abbW Dadolle, alors vicaire A Saint-Vincent, demanda & sa pieuse
mere de le lui donner pour I'ecole ciericale. I!y entra en 1894,
I'annie nibme de sa premiere communion et y poursuivit durant trois ans ses premieres etudes cassiques. En 1897, il
devint dleve du petit seminaire de Verrieres, oh ii acheva
brillamment sa formation litteraire et affermit sa vocation sacerdotale. Le s6minaire d'Alix le re;ut en g1oo. Le jeune clerc
y trouva comme sup6rieur celui qui devait devenir le Cardinal
Verdier, archev-que de Paris. C est sous une direction aussi
6minente que le leune Gounot decida d'entrer dans la Congregation des pr6tres de la Mission.

De son c6ti, Mgr Dlie Durand, vique de Montauban,
adresse aux pritres et aux fiddles du diocese, la cordiaje
lettre suivante :
. L LiUwe 'Ordu cldrgi et des Congegatwns indique des actions auxquelles jut Izndl pendant la guerre NIgr Gounot, Pt public lo-dre du jour
suivant (60 R A. C, no 390, 2 octobre 1917 :
* Soldat trbs brave et d'une haute valeur morale. Versi, sur sa demande,
d'une ambulance daas une uniti combattante, s'est fait remarquer par
son courage et son devouement en toutes circonstances. notammeat au
cours des combats de Barleux et de Biaches, en septembre et octobre 19f6
Venu dns l'artillerie comme brancardier, a fourni la preuve de ces mimequalites en aidant, en iuillet 1917, au transport des blesses de toutes armvs
a travers un village violeaunent bombard. par V'enaemi a
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Nos trWs chers Frýres, Le z1 aofit, aux premieres heures
de la fite de I'Assomption de la Trbs Sainte Vierge, patronne
de Notre Diocdse, vuus avez eu la joie d'apprendre que M.
Charles Gounot, lazariste, superieur de notre Grand Sminaire, Otait ·lev6 N la dignit4 episcopale et nomm6 ceadjuteur, avec future succession, de S. E. Mgr Lertmatre, archev-que de Carthage et primat d'Afrique.
11 ne nous appartient pas d'insister sur la place iminente
que le nouveau prelat occupe dans l'illustre famile de Saint
Vincent de Paul et sur son r6le dans les destir.es de sa Congregation. L'autorit4, I'estime et I'affection dont il jouit aupres dt ses confreres, les Piu-tres de la Mission, sont connus.
II a accompli, pendant la guerre, d'une faqon exemplaire et
simple. son devoir de Frtin;ais. Avant et apr6s, au cours
des missions diverses qui lui ont 6tk confiees, et dans I'exercice
des charges oh I'appela la confiance de ses superieurs, il a fait
ample provision de sagesse. et d'experience.
Ce qu'il Nous appartient de proclamer, ce sont les pr6cieux serices iendus A notre diocese par M. Gounot, pendant les sept annees qu'il a pass6es a la tete de notre Grand
Siminaire. Sa direction 6clairde, i la fois attentive et large,
laissera une empreinte profonde sur la generation de l6vites
que, seconde d'ailleurs par des collaborateurs de choix, II a
pr6pares aux ddlicates responsabilit6s du sacerdoce .La trbs
haute idde qu'il avait de ces dernieres lui falsait volontiers
consacrer une partie de ses vacances, et avec un succ1s remarqud, aux exercices du Mois sacerdotal de Das, si profitables au clergd de la region universitaire de Toulouse.
Tres inform6, d'autre part, des besoins actuels de. la soci6t6, et docile, sans effort, aux directions pontificales, M. Gounot, chez nous. a suivi et soutenu avec une sympathie agissante, quand ii ne les a pas suscitees, les oeuvres destin6es
a approfondir la vie chr6tienne dans les Ames et A forger les
caracteres et les temperaments aptes A penetrer les milieux
hostiles ou indifferents. Sans m6priser les grandes manifestations de masse, utiles pour frapper l'opinion et cr4er I'enthousiasme, c'est de preference A des groupes d'leite, plus
restreints, qu'allaient ses espoirs et sa sollicitude. Plusieurs,
parmi nos jeunes, sont ou deviendront d'excellents ouvriers
de I'Action Catholique, pour avoir b6enficiA de son influence.
de ses lumi6res, de son tranquille optimisme, de sa charite
grave, chaude et comprehensive.
La promotion A l'episcopat de M. Charles Gounot ne saurait done surprendre aucun de ceux qui le connaissent et qui
ont eu I'avantage de le frequenter. IIs savent quel parfait ensemble de qualitds humaines et de vertus surnaturelles lui
composent une personnalite des plus distinguies et des plus
attachantes. Son esprit clairvoyant et sa culture 6tendue, sa
volonte souple et perseverante, son z6le courageux et serein.
sa bont6 inbpuisable, autant de ressources et de moyens qui
semblaient bien appeler un plus vaste champ d'action et qui
annoncent, avec la grace -e Dieu, un heureut et ficond ministere episcopal.
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Si nous suivions la pente naturelle de nos sentiments c'est
le regret de perdre un tel collaborateur qui dominerait dam
notre ame : collaborateur dont les avis, surtout comme membre
de notre conseil, ktaient toujours si judicieux et nous furent
si souvent utiles. Mais I'inter&t general et les besoins supirieurs de I'Eglise doivent passer en premier lieu. Et cest
un sentiment de filial abandon A la volontA du Souverain Pontife et meme un sentiment de reconnaissante all6gresse pour
I'honneur que sa decision fait rejaillir sur le diocese de Montauban, que Nous 6prouvons et que Nous vous invitons &
partager.
En signe de gratitude pour son bienfaisant passage au
milieu, de nous, que Monseigneur le coadjuteur de Carthage
veuille bien agr6er I'assurance de nos prieres. Tous nos fideles voudront avoir un souvenir pour lui, devant Dieu. Nous
demandons a nos communautes religieuses, aux e61ves de nos
Grand et Petit Seminaires, aux enfants d'offrir pour le nouvel
elu une communion et quelques sacrifices. De nos pretres

nous attendons qu'il aient une pensee spciale, dans la re-

citation de l'office divin et dans la c6lbration de la Sainte
Messe, pour celui qui va recevoir la pl6nitude du sacerdoce...
et son fardeau...
Enfin, Nous ordonnons que, dans toutes les 6glises et
chapelles du diocese, pendant les trois jours qui precederont
la solennit4 du Sacre - dont la date sera fixee ulterieurement MM. les Cures et Aum6niers, ayant recommandc
cette intention, fassent reciter un Notre Pare et un Je rpus
salue Marie pour le Nouveau Pontife. Et dans le cas o6 ils
pourraient faire une c6r6monie, le soir de ces trois jours, nous
autrrisons la bd~ndiction du T. S. Sacrement.
Montauban. le 15 aoat 1937, en la Fete de 1'Assomption de
la T. S. Vierge.

t ELu-ANTorE,
Ev&que de

Montauban

Enfin des ilves de Montauban ont confi d la Croix
quelques notations sur Mgr Gounot, touts pleines de
lefons utiles :
En t6moignage d'affectueuse reconnaissance A I'egard de
leur sup6rieur venre6, des eleves sont heureux de faire parvemr A la Croix les quelques notations suivantes concernant
S. Exc. Mgr Gounot.
Pour clarifier les ides, groupons-les sous trois titres :
'homme, l'educateur, I'apOtre.
L'homme :
Ce qui frappe, en premier lieu, chez Mgr Gounot, c'est
da bont qui se manifeste par une simplict toujours cordiale et un abord facile. Ce trait dominant de son caractere
entraine chez lui une comprehension tr&s large des personnes

-

859 -

et des 4venements. a Voyez toujours le bon c6t6 des choses
et en tout les qualites plut6t que les d6fauts , nous disait-il
un jour. Formule que lui-mime a toujours pratiquee A merveille. Comme suite logique, on remarque en lui un esprit
de conciliation trbs d6velopp6, A tel point qu'il ne comprend
pas le mot : desunion : a 11 suffirait de si peu d'abnogation de
part et d'autre pour arriver a s'entendre entre chr6tiens ! a
Mais cette bont6 compr6hensive et conciliante n'exclut pas la
f.rce de caractere qut se traduit par de la fermetd dans les
circonstances qui l'exigent.
L'iducateur :
Que de choses I'on pourrait dire sur ce sujet 1 R6sumons
en un mot sa m6thode : confiance en I'61lve. a La plus grande
injure que l'on puisse faire A quelqu'un, a-t-il dit, c'est de
n'avoir pas confiance en lui ,. Aussi la manifestait-il largement a ses s6minaristes. En retour, il exigeait de leur part
une lovaute absolue : a Si quelqu'un me trompe une seule
fois, soyez assure qu'il perd ma confiance ,. Cette maniere
d'agir lui permettait de laisser A tous une trbs large initiative qu'il essayait mnme de susciter, afin que chacun d4veloppAt sa personnalit6 et prit conscience de ses responsabilitd (1)
Et surtout responsabilitd en face du devoir d'etat. C'etait 1A
le mot d'ordre sur lequel il est maintes fois revenu dans ses
lectures spirituelles. Dans ses entretiens, il s'efforqait de faire
de nous des pr6tres dans le sens plein du mot. On n'oubliera
pas de sit6t ses directives sur la saintet6 du pr&tre, la purete,
le clerg, et la politique, etc. En plus de la formation intellectuelle et morale quiI nous dispensait si abondamment,
Mgr Gounot voulait faire de ses stminaristes des pretres tres
au courant des oeuvres d'Action catholique et sociale. Possedant A fond la technique de l'Action catholique, il ne ndgligeait rien de ce qui pouvait contribuer A accroitre nos connaissances. Soit par Jui-m&me, soit par des conferenciers de
passage, nous 6tions tenus au courant de tous les mouvements
catholiques contemporains.
A signaler enfin qu'anim6 iui-mAme d'une pidtd profonde,
il essayait par des mdditations substantielles d'intensifier en
nous la vie intdrieure.
L'apdtre :
Bien que professeur, il avait toujours en vue les rnalisations concretes, mettant ainsi en pratique la devise du Pape :
c 1'6tude pour Faction Y. C'est qu'en effet, Mgr Gounot a
la hantise des Ames. a Songez sans cesse aux Ames qui s'appuient sur vous , aimait-il a r6p6ter. Ce zele, il le prouva
en s'adonnant pratiquement A certaines ceuvres. C'est ainsi
qu'il d.veloppa et soutint la C. F. T. C. A peu pres inexistante a Montauban, lors de son arrivie. Peu apres, ii lanca
lIdee d'un secretariat social A I'organisation duquel ii pr&sida lui-meme. C'tait la conclusion d'un cercle d'6tudes sox. L'iduation, suivant l'heureuse formule da cardinal Mercier, n'est

ise
pas une mise an tutelle, mais uone se

var.
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cidlt .reunis*;lnt pls principales personnes d'ouvres. )epui
qlueliues annes, ii s'occupait activement dp plusieurs groupec
de J, O. C. F. qu'il avait fondes. En un mot, il s'est toujours prioccup6 de tout ce qui peut ren4re service au pro.
chain pour I'amener A Dieu
En terminant, nous ne pouvpns que souhaiter A S. Exc.
Mgr Gounot un apostolat toujours plus fructueux sur cette
terrv d'Afrique illustrie par tant de Docteurs et de martyrs.
N&s vjiux et nps prieres l'accompagnent. n

23-27 aout. -

Retraite pastorale du dioc6se de

Chartres, prkch6e par notre Confrere M.
Pr6vost, professeur en notre niaison de DaN.

Georges

Fernand COMBALUZIER
AMIENS
LE CONGR-eS DE L'ALLIANCE DES
IýJAISONS D'EDUCATION CHRETIENNE

26-.9 Juillet 1937

OnaIa souvent dit (et les faits le d&montrent),
I'avenir de la Congr6gation est dans nos Ecoles ApostQliqu.e

; d'elles sortent, presque en totalit6, les re-

crues de nos snminaires internes.
Mais si, comme disait bonnement saint Vincent,
un mouton fait un mouton et un saint un saint, dans
nos Ecoles, les bons professeurs font les bons 61eves,
et les saints professeurs font aussi les saints 6lives.
La formation des maitres de nos futurs missionnaires
est une des preoccupations des Sup6rieurs. L'assistance aux Congres pedagogiques semble ktre un des
moyeas de formation dont les jeunes professeurs tout
sp6ciatement sentent l'imp6rieux besoin. Pendant les
vacances, avee le charme d'une grande promenade,
ces rtunions permettent de s'instrtire, de so rendre
compte de ce que d'autres font dans des situations
analogues, et de retourner ensuite A nos ecoles avec
le d6sir de mieux faire.
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Voici dans ce seas quelques souvenirs, quelquac
notes sur ce que fut le Congres de I'Alliamne h
Amiens du a6 au 29 jqillet 1937. Dans la capitate

de la Picardie, le beau collkge Saint-Martin accutil.
lait le Congres de I'Alliance ; aussi notaiton quelque
surprise dans le regard des Amidnois, devant tant de
soutanes : invasion pacifique de leur bonne ville.
Nous &ions en effet pros de quatre cents coagrer
sistes ; perdus dans la foule, on rencontrait cinq lar
zaristee, M. le Suparieur de Prime-Combe et deux
de ses confreres, M. le Superieur de Loos, et M.
Theobald Lalanae du Berceau. D'abiod U@e premir& visite a nos confreres de la parniwss Saintq,
Anne : ils nous Mbhergent, et durapt n•rP a••jour,
exquise se maintiendra leur amabilit6. Nous nous
dirigeons ensuite vers le Collge Saint-Martin.
Venant du Midi, du soleil kclatant, du cil bleu,
quelle alpparepte trigtewe winte do ces Maiajops qux
briques d6color6es, dla~vies par lef brogillards qui
trainnt sous up cial gri§ ! La Cowu de 1'Ecoae ea
noire de soutanes. Dan s les converation c'stt 19
triomphe du franxais ,t cotmmun n, de ce fraKgais qpi
n'est ni dH Nord, ni du Midi, de la Bretagne op de
la Lorraine. C'est le metier qui fait ce niyellemrent,
Rares sont les voix qui font encore chanter I'accent
des vieilles provinces francaises.
Avec des yeux de connaisseur, chacun toise du
regard les bAtiments oh triomphe la brique rouge,
les salles d'6tude, les classes, les dortoirs, etc. Tout
n'est pas parfait certes, maints am.nagementp trahissent leur Age, mais dans P1ensemble, e'est un bel
etablissement.
Le mardi matin, 27 juillet, le Congrbs est ouvert
effectivement par les discours de Mgr Martin, Aveque
d'Amiens, et de Mgr Beaussart, President de PA-.

liance. Discours protocolaires, sans doute, mais is
crdent l'atmosphere, cette atmosphre de foi, d'enthousiasme et de zele ardent pour 1'enseignement qui,
tout autant que le ministare pastoral, faconne les
ames et refait continuellement le visage de la France
chr6tienne.
Le travail des Commissions commence aussit6t :
travail serieux, efficace et, a la longue, p6nible : deux
heures le matin et deux heures le soir sans interruption. II y a trois commissions, quatre meme, puisque
la troisinme est d6double.
La premiere s'occupe de l'enseignement de la Philosophie ; la seconde de la formation p6dagogique
des professeurs ; la troisieme, premiere section, de
la vie spirituelle dans les petits seminaires ; et la troisieme, seconde section, de la formation religieuse
dans nos Colleges.
Aujourd'hui se r6unissent les premiere et troisieme
Commissions. Comme de juste, nous nous trouvons
tous les cinq lazaristes a la troisieme commission :
celle des s6minaires. Le th6me, la vie spirituelle dans
les petits siminaires, comporte plusieurs points :
1. Que valent, au point de vue spirituel, les enfants
qui nous arrivent ?
2. Enquete sur la vie spirituelle du s6minariste
moyen.

3. Notre programme en vue de former la pidti.
Un jeune professeur, 1'abbM Carriere, avec une
remarquable clart6 et concision, d6veloppe chacune

de ces parties. Et la discussion s'engage. Suggestions, voeux, points de vue differents, pr6cisions, rectifications fusent de tous les rangs de 1'Assembl6e. II

est vraiment 6mouvant de voir ces pretres, en majorite sup6rieurs de s6minaires, apporter de tout coeur,
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jeunes vocations clricales.
Quelques legons s'imposent aprbs cet
change
d'iddes. En rggle genirale, ne recevoir que des enfants provenant d'un bon milieu familial ; d6velopper chez nos enfants le gout, le besoin de la loyauti ;
les former patiemment et avec clairvoyance A la pratique de la puret6 etc. II faut surtout que les professeurs, se comportent vraiment en pretres : ils ne
donneront aux enfants que ce qu'ils ont, ils ne les
feront devenir que ce qu'ils sont eux-memes...
Le travail des commissions se poursuivit encore
durant I'apres-midi. Mais entre temps un repas gai
et copieux avait dbtendu les trois cent quatre-vingts
congressistes.
D'une heure et demie A trois, nous sommes allis
admirer en detail la merveille d'Amiens, sa cathedrale. Le Comiti du Congres nous a confik au plus
parfait des guides, un vieil Amidnois : barbiche blanche, grassouillet, l'ceil vif et p6tillant de malice, conservateur de mus6e ou de bibliotheque, dont l'4tude
et la vie se sont complus A arracher aux pierres leurs
moindres secrets et leurs attachantes curiosites. Visite 6minemment instructive. Notre-Dame d'Amiens,
avec Reims, Paris et Chartres, reste un des plus grandioses 6difices religieux de France. La cathedrale
construite au XIIP sicle, A I'apogee de I'art ogival,
de 1220 A 1288, a et6 poursuivie sur les plans du
genial Maitre d'awure, Robert de Luzarches.
Pendant une heure et demie, mesures, dates, anecdotes coulent abondantes et savoureuses de la bouche
de notre guide. Avoir passionn4, debout, presses
les uns sur les autres, quelque cent cinquante eccle
siastiques, prouve assez l'intbressante'et attrayante
parole de notre guide; tel malin gascon, qui lui-wmme
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maitre dans ce picard pince-sans-rire, que nous quittAmes hilas ! bien A regret.
L'aprbs-midi, le travail des commissions reprend,
toujours instructif et 6difiant. Pres de nous, la Commission de Philosophie discute avec le calme et la
serenit4 qui lui conviennent. D'une autre salle, nous
parvient 1'6cho d'applaudissements,
protestations,
discussions. II parait que le dialogue fut souvent tres
animt, sinon passionn6. Sans doute des m6thodes differentes s'affrontaient avec sinc6rit6 et vigueur.
A cinq heures et demie, s6ance g6n6rale presidde
par Mgr Beaussart qui dirige les debats. On y ecoute
plusieurs rapports de la librairie de Gigord sur les
ventes et les projets d'edition, sur la Revue de 1'Enseignement Chritien, sur diffirents Manuels, etc.
Nous avons le plaisir d'entendre nommer un de
nos confreres : M. I'abb4 Lalanne, ou plut6t, reprend Mgr Beaussart, M. Lalanne, car c'est un Monsieur de Saint-Lazare.

Notre confr6re porte dans sa sacoche un cours d'espagnol, et avant de le livrer A l'impression, il d&sirerait entendre les suggestions des hispanisants.
D'ailleurs en bonne place dans la librairie anmnagee
par la Maison de Gigord, nous voyons du meme M.
Lalanne, differents lexiques, latin, greC, espagnol,
gascon, c'est parmi quelques autres, sa splcialit6.
La b6nediction du Saint-Sacrement cl6t cette jour
n6e si bien remplie.
La journee de mercredi conserve la meme ordonnance. Elle nous reserve t'agreable surprise de compter parmi nous, Monsieur Edouard Robert, premier
Assistant de la Congregation, qui, plus particulibrement, veille sur la bonne marche de nos Ecoles Apostoliques. II vient aussi pour t6moigner sa sympa-
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thie aux confreres qui consacrent ici un peu de leurs
vacances A compieter leur formation pedagogique.
M. 1'Assistant nous donne l'exemple de i'assiduit6
aux cours. Le sujet est d'importance : la formation
pddagogique des professeurs. II est trait6 par un
maitre, le Chanoine Devaud, Recteur de l'Universit6 de Fribourg. Eh ! pourquoi done une formation
pldagogique

?...

Simplement

pour epargner

aux

maitres les tAtonnements d'un apprentissage hasardeux ; pour 6viter aux eleves le malmenage qui en
est la rangon. Cause d'anxikt6 pour tout maitre qui se
met en face de ses responsabilites. Sujet plus angoissant encore, lorsqu'on songe que, dans I'esprit
du rapporteur, il s'agit ici de la maniere d'enseigner
et non de cette improvisation, trop so4vent necessaire aux professeurs qui apprennent, au fur et a
mesure, ce qu'ils enseignent A leurs elives.
Dans la salle, 1'accord est unanime sur les besoins
de la formation p~dagogique des jeunes professeurs.
II ne 1'est plus, et, un vent de scepticisme secoue imperceptiblement les t&tes, lorsque le rapporteur 6num6re les diff6rentes mati6res que devrait forc6ment
apprendre un candidat au professorat : p6dagogie g&nerale, didactique g6n6rale, psychologie, hygiene scolaire, histoire de la p&dagogie, etc... etc., et lorsqu'il envisage les r6alisations pratiques des cours de
pedagogie.
Le Chanoine Devaud s'inspire de ce qu'il a fait ou
trouv6 en Suisse, en Italie, en Autriche, en Allemagne. Mais ce que souhaite le plus grand nombre
des Congressistes, d'apres les suggestions et les pr6cisions de la discussion, ce n'est pas une ou plusieurs
annres d'6tudes suppl6mentaires, mais plut6t la possibilit6 pour le jeune professeur de bendficier de I'expdrience de maitres qualifi6s, professeurs, pr6fets

-866d'itudes ou suplrieurs ; de recevoir leurs conseils par
des exemples de classe bien faite ; de suivre des
cours de perfectionnement theorique et pratique pendant les vacances, durant une ou deux semaines ;
d'approfondir des livres spciaux de pedagogie crits
pour I'enseignement secondaire...
Ces vis6es-la sont certes plus modestes, mais plus
immediatement raalisables. En tout cas, M. le chanoine Devaud, en son rapport final, tint compte de
cet 6tat d'esprit, et annonca meme que, conformment a ces vues, on d6cidait d'organiser a Paris, dans
le courant de septembre prochain, deux semaines de
p6dagogie pour les jeunes professeurs...
Au cours de ces differentes interventions, il aurait 6th juste de signaler l'initiative de notre confrere
Monsieur Gounot qui, pour la r6gion universitaire
de Toulouse, dirige le Mois Sacerdotal, dans notre
maison de Dax.Le Mois, en 1937, 6tait plus particulierement destin6 aux pretres-professeurs ; les diff6rents
aspects de la p6dagogie devaient y 6tre traitis par des
maitres 6minents. A nombre d'entre nous, jeunes professeurs d'&cole apostolique, il aurait 6t6 certes profitable d'assister a ces legons, et de respirer a nouveau,
1'atmosphbre pieuse de cette Alma mater qui fut notre
maison d'6tudes.
Comme hier, cette journee de mercredi, consacr6e
a la pedagogie, fut instructivement 4gay6e par la
visite de la Cathddrale.
Le soir, Mgr Beaussart, assist6 d'un juriste sp6cialis6 dans les questions d'enseignement, itudia les t d&ja fameux , projets de M. Jean Zay, ministre de
I'Education Nationale. Bien renseign6, recu officiellement en representation de l'enseignement libre par
la commission de la Chambre des Deput6s, Mgr

Beaussart, sans sous-estimer les menaces qui p6sent
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Chaque maison d'enseignement devra avoir tous ses
professeurs munis de dipl6mes d'Etat, probablement
au moins celui de la licence. Mais cette mesure vise
surtout les futurs professeurs. Monseigneur dit qu'il
a recu l'assurance que, lors de la promulgation des d&crets, I'on respecterait les situations acquises. Mais,
ajoute Monseigneur, si les jeunes professeurs ne sont
pas munis de grades ndcessaires, la ruine de I'enseignement doit s'en suivre a plus ou moins breve
6chbance. Est-il de plus opportun et sage de mener des
campagnes de presse contre ces projets, au nom de la
libert6 de l'enseignement ? II semble bien que non ;
car les gens avertis, 1'opinion publique ne comprendraient gure une opposition A des projets qui tendent
en fait A lever le niveau intellectuel, et a garantir la
competence des maitres de notre jeunesse. Le meilleur
rem&de et le plus honorable, est incontestablement de
favoriser, des maintenant, malgri de nombreuses difficultes, I'acquisition des grades universitaires, au
plus grand nombre possible de jeunes professeurs.
D'autres questions, le certificat d'6tudes, la gymnastique, l'inspection m6dicale, furent agit6es, mais
elles 6taient de moindre importance.
Avant la cl6ture du Congres, la matinee de jeudi
fut remplie par la lecture des rapports sur le travail
des commissions, durant les deux jours precedents.
On se rendit compte alors du travail d'ensemble qui
avait tc r6alis6, dans les commissions auxquelles on
n'avait pu participer. II est juste de remarquer que
les rapporteurs, g&n6ralement trop absolus et theoriques dans leurs premiers exposes, tenaient compte,
des points de vues pratiques que la discussion avait

mis en relief. Le discours du president et un salut

solennel terminerent le Congrps. Enfin, une dernirre fois, des agapes princierement servies, reunirent
fraternellement tous les Congressistes.
Et I'on quitta & regret cette 6cole Saint-Martin qui,
pendant trois jours, avait abrit6 tant d'enthousiasme
pour la noble cause de 1'education de la jeunesse et
la formation des futurs pr&tres.
Le train filait deji, rapide vers Paris, vers nos

.coles.On saluait 4u passage, debout au milieu de la
plaine picarde doree par les moissons, le donjon des
Gondi, l'6glise de Folleville, oi Saint Vincent pro,
nonca le premier sermon de la Mission, la vaste bitisse, aux briques rouges, qui abrite la p6pinimre des
r&ver 4
Freres coadjuteurs. Et l'on se surprepaio t
ce modeste auminier gascon qui, en 6vangflisant ces
m&mes lieux, trouva peut-tre 1'id4e do ses g6niales
realisations futures.
Que saint Vincent benisse aussi nos Ecolas Apostoliques, qu'il multiplie ces ap6tres au xele infatigable
parque, dans son humilit6, ii cherchait vainePnemt
tout, mais qu'il trouva dans son cceur de PKre, et dans
son obiissance aux ordres de la Providence.
Joachim MASJUAN,
Sete, Prime-Combe, aoaft 1937.
•Ie^T-sI1--TARN
Notre-Daire de Grace: ScmAntWai de la premiere esse
de Saint Vincent de Paul (3 juin et 22 juillet 1937)
C'est pour avoir pleinement compris et v6cu son sacerdoce que Vincent de Paul est parvenu & la saintet6. Au jour
de son ordination sacerdotale, le programme de sa vie lui
fut trac6, ep termes concis mais avec quelle plenitude de pens4e, par le pontife qui alait'l'ordonner prctre :
Agnoscite
quad agits, imitaminj qaoi trqctatis. * Avoir I'igtelligeoee
de sa messe, reproduire en soi les traits de la victime qu'il

tffre tous les matins a l'autel, voil le premier dgvojr d'etat
du prAtre ; s'en acquitter avec toutg Ia perfection dont il es
capable, c'est pour lui le secret de la spintejt.
Aussi dtait,
if normal qu'en ce deuxieme centenqire de la ca•qnisation
de saint Vincent de Paul I'humble sanctupire dans lequel il
cle6bra sa premibre inesse (i) vit les fid6les plus empress6s
encore que de coutuqne 4 lu) offrir leurs hQom ages et leurs
prieres.
Ppur les y preparer,
M. Durand, supdrieur du Grpnd
Seminaire d'Albi, publia une brochure de soixante pages intitule u Notre-Daize de Grdce et saint Vincent de Pail pu
dioces.e d'.lbi ,. Dans cet opuscule illustrO d'ppe dizaine dp
gravures et que terminent pipsieurs cantiqtes (2), I'auteyr
met en valeur les arguments qui rendent tyrs probable, sir
non apodictiquement certain, que Vincent de Paul a cdlhbre
sa premiere messe A Notre-Dame de Grace ; puis ii relate
les principales phases du culte rendu a saint Vincent dans
cet humble sanctuaire.
Le ngrlnro du 22 pvril 1937 de la Semaini religieuse d'Alhi annonce done qu'un premier pklerinage Ai otre-Dame de
Grace aurait lieu le 3 juin suivant, prdsrde par Mpnseigneur
I'archev-que. pans le numdro suivant, monsieur le suprieur prdcisait que cette journde serait celle de la fete annuelle
que la confririe de MJarif Reine du Clerg, oclebre alternativement 4 Notre-Dame de GrAce et & Notre-Dame de la Dreche. II ajoutait qu'une 4euxiime journee d'hommage A saint
Viicent aurait lieu le 22 juillet, celle du
juin devant
etr
surcUt le pelerinage des enfants. L'apppl de monsieur le superieur annoniait que le T. H, P re Souvay qui, l'pn dernier.
I'occasion du centenaire du Grand Sdnminaire d'Albi, a;ait fait une rapide visite a s.anctuaire de Notre-Dame
de Grice, y serait A nouvpau le 3 juin et qu'i pronon;erait
I'hom6lie A"1'vangile de la grand'messe. HlIas ! de Rome,
une lettre du T. iI. Pre nous fit savoir, quelqpes jours avant
It 3 juin, que le retard de son audience A Castel-Gandolfp ne
lui perp.ettait pas d'tre auprks d4e nop, sion d'esprit et
de c-jur.

Dans l'appel qu'il adressait aux curds des doyenn6s voisins de Notre-Dame de Grice, appel que lui-mime quali•iai
de i chaleureux et fraternel ,, ronsieur le superievte
p's.
pimait ainsi :. Qu'ils ar~nent en bataillooi
serr6 iewurs
enfants, garcons et fillettes 1 II faut que -ces petits aimnis
de Jpsus y soient rassemblds npnmbreux, trAs nombreux, pogr
chanter les louanges de Marie et de saint Vincent, pqur offrir
leur communion et leur pridre i la Reine du Clerg4 et du
sacerdoce, pour entendre la voix sacr6e et 6mouvante de nos

1. Sur cette question, voir Pierre CoSTE, Le grand saint du grand sicle,
.Monsieur Viucenf, tome I, page 37.
z. Dleg de ces cantiques sont publies pour la premiere fois: Litanies
de saint Vincetp de Paul en Irntm de crueur alternt, par I. le Chanoine E.
CRAMAUSSEL. et Saint Vincent 4 .Y.-D. d GP cs, par 4. HLuc, C. N. La brochute est on vpnte au Grai•. Swinaire 4'4 )bi, ia pri de a;frP.s fraco.

6glises sans hostie, de nos paroisses sans pasteur, de leurs
petits freres abandonn6s et sans instruction religieuse n. Cet

de
appel fut entendu. Le 3 juin, A la premi.re messe, plus
et nous edifi.
3oo enfants s'approchrent de la.sainte table
rent par leur candeur et leur piete. La messe de communion
et la grand'messe furent cel6brees dans l'abri des plerins
qui venait d'etre construit au nord de la chapelle, un peu en

contre-bas.

Les g6enreuses offrandes des fideles, du clergo

et des Filles de la Charit6 de la r6gion, avaient pernmis d'enger cette construction dont le besom se faisait sentir depuis
longtemps; car la pluie 6tait presque de r&gle quand le
Grand S6minaire allait a Notre-Dame de GrAce. Nous ffmes
bien ddommages, il est vrai, le 3 juin. Le soleil brilla tout
le jour, et la chaleur fut cependant tolrable, car sur ces
hauteurs boisees souffle habituellement une brise tres agr6able.
archiA la grand'messe, monsieur le chanoine Goffre,
pretre de Gaillac, parla de saint Vincent de Paul et de son
sacerdoce si fcond. Monseigneur termina la c6rmonie par
quelques mots qui remercierent les fideles de leur pi6te, et leur
suggr&rent les rdsolutions de circonstance. Aux vepres, monsieur I'abbe Gilles Barthe, professeur de philosophie A I'Ecole
Sainte-Marie d'Albi, s'adressa aux enfants et leur montra
quelles dtaient les grandeurs et les exigences de la vocation
sacerdotale. Le Grand S&minaire d'Albi et les petits mattrisiens de Sainte-Ccile, aux voix si fraiches et si justes,
assurkrent les chants liturgiques ; le matin, ils exdcut&rent
une messe de Fernand de la Tombelle, une des plus chantantes qu'ait composkes le maitre pdrigourdin.
Ls fideles 6taient venus nombreux & la fate du 3 juin ;
et les experts en ces sortes de calculs evaluaient leur nombre
A plus d'un millier. II y eut, naturellement, moins d'affluence
le 22 juillet. Cependant quatre cents personnes environ assistrent aux offices de la journee. Ils 6taient presides par
Son Excellence Mgr Barthbs, 4výque titulaire de Verbe et auxiliaire d'Albi, qui voulut bien t6moigner ainsi l'affection qu'il
eprouve pour la famille de saint Vincent. Ce qui caract&-

risa surtout cette journee fut la presence d'une cinquantaine
de Filles de la Charite qui, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de
la Haute-Garonne et de l'Aude, avaient repondu a l'appel de

monsieur le sup6rieur. Elles contribukrent a la bonne ex4cution des chants par elles-memes et par les jeunes filles qu'elles
avaient amendes. Le matin, la chorale mixte de Rabastens
nous fit la surprise d'une messe en musique de Niedermeyer
par M. Hue,
tres bien chantde, et qui fut accompagne
I'organiste de la journ6e. M. Roux, de notre maison de Toulouse, donna aux vapres le panegyrique de saint Vincent
et nous montra en lui l'homme de Dieu et l'homme du peuple.
11 le fit avec cette aisance, cette chaleur de conviction qui ne
permettent pas de croire a son Age. Le matin, Mgr Barthbs
avait bien voulu prononcer 1'homdlie a la messe de communion qu'il c6lbra. 11 nous montra I'attirance des saints
et les richesses de leur Ame qui l'expliquent; et son allo-

cution t6moigna de la connaissance

personnelle qu l poe-

side de la vie et des &erits de saint Vincent.

Toujours infatigable, monsieur le superieur prononca quelques mots aux diffrents offices de la journde, suggera les
intentions A la recitation du rosaire avant les vipres, fit
baiser la relique de saint Vincent et remercia de tout coeur
ceux qui par leur g6nerosit6, leur presence, leurs prieres,
avaient contribu6 au succes de ces deux journees. Oui, ce
Au ciel, Marie
furent deux belles et 4difiantes journee.
dut agreer avec bont6 les hommages et les prieres qui
monterent vers la m6diatrice de toutes les grAces ; et,
sans doute, elle fut heureuse aussi des louanges et des supplications qui s'eleverent du cceur de tous ces pelerins vers
celui qui, au matin de son sacerdoce, vint lui en consacrer
les pr6mices dans cette humble chapelle.
Pierre DUIAU.

CUVRY
M. Auguste

HALINGER'

Silhouette lorraine
de Saint-SiLe bon M. Halinger, Lazariste, ancien cure,
mon et ancien Supeneur de Cuvry - pour rappeler de suite
ses titres messins - est mort de la mort des predestinds.
Entour6 de l'affectueuse et respectueuse sympathie de son
jeune superieur et de ses confreres de la Malson de SaiOtVincent de Paul A Cuvry, assiste des pri&res des a61ves de
son cher 6tablissement et des nombreuses Filles de la Charit6 qu'il avait dirigees et 6difi6es, il a succombW hier matin, A peine Ag6 de 70 ans, A une des maladies quinflige
souvent la vie d'6tudes et de professorat, A des hommes taills
x. M. Francois-Auguste HALINGER, n le x8 mai i867 et baptis- le 21 mai
suivant AVarize, canton de Boulay, diocise de Metz, fils de Philippe Halinger et de Catherine Bastard. PlackA lrorphelinat de La ProvidenceA Metz, ii
y fit sa premiere communion le 7 mars 188o, et fat confirm le xg mars z88o.
Ayant poursuivi ses etudes secondaires A Wernbout, M.

HALINGER fut

admis A Paris dans la Congregation de la Mission le 25 septembre 1885;
ii 6mit ses vVsux le 27 septembre 1887, & Paris, en presence de M. FIAT,

sup6rieur geeral. II reMut toutes ses ordinations en la chapelle de la MaisoaM&re A Paris: tonsure, le x5 juin 1889 (Mgr Marie-Ange Emmanuel DE

BRIEY, eveque de Meaux) ; ordres mineurs, le 31 mai 18go (Mgr DE BRraY,

6veque de Meaux) ; sous-diacre, le 23 mai 189r (Mgr Jacques-Hector TaoMAs,
C. M.j ; diacre, ie ri jin z89g(Mgr Jacques-Hector THOMAS, C. M.) ; pretre,
le 27 mai 1893 (Mgr Etienne-Marie PoiroN, O. M. Observants). Plac- en
1893 A Wernhout (Pays-Bas) ; en grg, A Metz ; en 1922, A Cuvry: d:cd4
A Cuvry le 22 avril 1937. (Note des Awmales).
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pour vivre un siecle. Car - A part un an A la tAte de la
cure de Saint-Simon & Metz - pendant les 44 ans de son
sacerdoce, M. Halinger fut et resta professeur, le professeur-n4
le professeur-type, classique jusqu'au bout des doigts, aimant
la jeunesse studieuse de tout son jeune cceur de jeune et de
vieux prAtre, ne pouvant quitter, meme en vacances, les maisons qu'il avait adopties comme siennes, priv4 qu'il fut, dhs
sa plus tendre enfance, des joies de la maison paternelle quc la
mort avait vidde.
Ne A Varize, le 18 mai 1867, Auguste Halinger, privt de
son pere et de sa mere, fut plac6 avec ses deux frkres i
I'Orphelinat de la rue Paixhans. C'est A1qu'il trouva la vocation religieuse, et it en conserva toute sa vie A cette modeste maison une reconnaissance filiale, qui ne fit que grandir avec les 52 ans de sa vocation dans la Compagnie de
Saint Vincent de Paul. Nous aimions le voir revenir, aurcol6
de ses beaux grands cheveux blancs, dans cet 6tablissement
qui I'avait abrite petit garcon, mais oii une identique affection
n'a cess6 un instant de 1'accueillir pendant 6o ans.
Emigr6 de sa Lorraine natale, M. Halinger, apres son
ordination A Paris en 1893, fut nomm6 professeur au s6minaire apostolique de Wernhout, en Hollande. dont it devint sup6rieur a la fin de la guerre. L'armistice le ramena
dans sa Lorraine redevenue frangaise, oi it dirigea de
z120
A 1922 la petite dcole apostolique naissante, A la Belletanche,
aux portes de Metz, en meme temps qu'il fut cure de SaintSimon de xgz2 A 1922.
Mais la Providence devait faire de cet humble fils lorrain de saint Vincent, le r6introducteur en Moselle de 1'ceuvre
par excellen*ce de notre grand bienfaiteur de la Guerre de
Trente Ans. Alors qu'avant la Revolution, les Lazaristes dirigeaient le grand s6minaire de Metz, M. Halinger. puissamment aide par un autre eminent Lazariste lorrain, M. Bettembourg, devmt le createur et le premier sup&ieur, jusqu'en
i9 z8, de I'.ole apostolique de Cuvry sur les rives verdoyantes
de la Seille.
1 fut le premier ktonn6 de sa dignit6 de supdrieur, lui
qul ne ravait que le devouement obscur du Drofesseur. Mais
ne connaissant que l'obhissance A ses Sup4rieurs. II installa
Cuvry dans le recueillement, prdparant: ainsi les voies A
ses deux actifs successeurs, MM. Cazet et Rivals. Loin de
quitter le professorat, ii continua A enseigner comme sup6rieur et, enfin dcharg4 du superiorat, 11 reprit avec jole sa
tAche de maitre s-sciences classiques, A laquelle II consacra
ses dernieres forces, y ajoutant une toute particulibre soUlicitude pour les Sceurs de Saint-Vincent de Paul, qui aimaient
6couter et suivre ses avis et ses conseils spirittels, marOu• au coin de la sagesse fine et de bon sens de Jeur saint
fondateur.

Ce n'est point le lieu, dans un journal politique, de pen6trer plus avant dans I'Ame claire et saintement naive de
ce digne religieux. Que de choses 4difiantes, pourtant, ii v
aurait a reveler sur la vie de ce grand modeste, ce savant
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de ses confreres. Disons simplement que
si estimd et aimr
l'tcole apostolique de Cuvry lui doit le caractere qu'ont su si
bien dCvelopper les successeurs de M. Halinger, de maison accueillante, hospitalire, gale et studieuse A la fols, aim6e des
6lives, des parents et des pr6tres du pays de Moselle.
M. Halinger est mort connm e il a vecu, doucement, r6sign4
et abandonn ah la Providence, offrant joyeusement le sacrifice de sa vie pour ses 61ives, ses confreres, sa Congr6gation,
I'Eglise.
Charles RITZ.
8 Le Lorrain , 23 avril 1937
SOUVENIRS CONFRATERNELS

« Ma vie n'aura pas 6t6 compliquee, aimait-il A redire a.
De fait, les circonstances I'ont favoris6. Paixhans, Wernhout
(Hollande), la Maison-Mbre firent son 6ducation jusqu'A
26 ans sans heurt et sans histoire, et Wernhout de nouveau
le garda pendant vingt.six ans d'un professorat sans histoire et sans heurt. Mais alors que la guerre I'avait complitement oublie dans sa petite chaire de latin, I'armistice l'en
atrachait et le jetait daps la fonction inattendue de fondaý
teur et superieur de seminaire. Ce fut le seul 6venement, autant dire le seu! accident de sa vie regulibre, qU'il avait cru
pouvoir mener juzsqi'au bout, du min e petit bonhoimme de
pas egal et tranquille.
En 1935, ii avait pris sa retraite. La vieillesse sournoiseaent l'investissait, le demantelait. Le diabete l'affaiblissait.
Les jambes s'ankylosaient et it devait se resigner at train
et m6me A I'auto (ah ! la sale nresnique I ) poir aller confesser les sours de Meta. Le bruit, le sans faqon, la malice
des jeunes generations l'enervaient et I'indignaient. Les affaires de l'apris-guerre no 1i'ntressaient pas. 11 lcihait, 1une
aprbs I'autre ses idees ch6res. Enferm6 dans sa chambre, son
arriere-chambre plutdt, ot donnait le mailleur du soleil, install i demeure dans le fauteuil, chauflerette aux pieds, tabatiere et pomme (la ponmne non peUe aux antiqueS verls)
A sa port6e sur la tablette de la fenetre, ii donnait une partie de sa journee A des cours particuliers. Les evyes d'occasion s'aseyaient A tne grande table on m6me & son bureau,
secr6taire, et la porte ouverte de I'arrireAchambre laissait
passer le vaetwvient de la conversation, la navette des domandes et des rdponses. Parfois I'el6ve pendch sur son theme
en panne suraautait A une interpellation bizarre. u En dix
lettres ; a commence par un R ; un fils de la Pompadour a.
C'etait le salaire exig6, la contribution A la solution d'rn
de ces twos-croisis qu'il m6ditait a longueur de journre.
Chaque trimestre ii s'imposait le derangement de visiter
plusieurs maisons de Sweurs. C'etait la n tourni a des confrences et revues de conscience. Mais ii transportait, avec son
petit n6cessaire de toilette, ses petites habitudes de retrait6
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et s'installait solidement, comme chez lui, comme pour toujours, a I'htpital de Vic-sur-Seille ou de Sarreguemines. Or
ce fut un de ces ddplacements qui arrkta ce mouvement d'hor.
logerie si bien rigl6 mais use. Le froid de PAques le surpnt. 11 revint fi6vreux et dut se coucher.
Le ii avril (1937), il perdit connaissance dans une congestion pulmonaire. Ses facultes perdent de leur vigueur, sa voix
devient atone. Lui cependant s'illusionne, s'dtonne des soins.
Le medecin est appele, mais il se moque de la medecine, il
n'est pas malade, et ce quil demande c'est de descendre,
de se promener dans la belle allme des marronniers que repeint le printemps, si commode pour reciter le chapelet ou
le breviaire. II ob6it pourtant simplement, comme un enfant
vraiment, a son Supdrieur devenu son infirmier et a la Soeur
Sup6rieure. Mais comme l'octogdnaire de La Fontaine ii
plante, ii batit des chateaux de rave: , Quand je serai
vieux !... a Et ii avait 70 ans.
Ses confrAres, eux, sentent sa fin prochaine. II c revient
A la source premiere ,, les souvenirs d'enfance remontent A
sa memoire, inerte pour les 6v6nements recents. 11 raconte
avec enthousiasme le patriotisme de son pere, qui ne supportait pas les fanfares des Prussiens apres I'annexion, et changeait de rue quand il les rencontrait. La soif ardente qui
le desskche lui rappelle ses huit ans, quand il appelait sa
maman pour avoir A boire...
Le mal progressait rapidement, enflant la langue devenue
trbs sensible, g&nant la respiration, affaiblissant les sons, le
faisait tomber dans la torpeur, ce sommeil morbide a frere de
la mort ) qui avait anesthdsid l'agonie de saint Vincent.
L'alarme est donn6e. Le 17 avril, les visites affluent : ses
neveux, nices, cousins et cousines, le chanoine Ritz, ies Supdrieures des Orphelines, de Bon-Secours, de Sarreguemines...
Le m&me jour, deuxieme attaque. II regoit 1'Extrnme-Onction,
tranquillement, sans croire a son mal, par pr-caution : a Un
tins vaut mieux que deux tu iauras, declare-t-il tout bonnement. ,
Le lendemain matin, il regoit le Saint Viatique. Et les
visites reprennent : son frre Gustave, le pre Kieffer, son
vieil ami, M. Candau de Saint-Simon. II en est tres touche,
car ii a le coeur sensible en depit de sa brusquerie, mais it
ne comprend pas bien. II parle peu, ne mange plus. La lampe
baisse. On ne le quitte pas. Le 21, la respiration est haletante, le hoquet le secoue sans arrkt. II ne souffre pas cependant. On lu pr6sente le crucifix des vaeux qu'il baise pieusement. Vers 4 heures du matin, ii s'dteint doucement.
Et aussit6t, M. le Supdrieur procedait A la toilette funeraire.
Dans le parloir transform6 en chapelle ardente, le corps fut
expose sur un lit de parade, rev-tu de la soutane, du rochet
et de I'etole, entourd de lis, les mains serrdes pour toujours
sur son crucifix et son chapelet, tandis que des messes dejA
se disaient pour lui et que les el6ves tout 6mus parlaient de
lui au J•sus de leur communion.
Pendant deux jours, une garde de priere et de amditation
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veilla le bon religieux, qui lui aussi semblait prier dans la
mort. Ses amis - les memes, hlas ! qui lui avaient souhaiti aux f&tes r6centes de son jubil6 un automne dor6 dtaient accourus de partout :de Paris, de Belgique, de Hollande. 11 dort maintenant dans le petit cimeti&re du village
o6 l'a pr&cde, de trois ans, la bonne sceur Mesnel, co-fondatrice de Cuvry.
Henri BOMBsar.
LES OBSSQUES

Du soleil printanier partout, aux arbres des fleurs toutes
blanches, de la verdure dans les champs et dans les pros,
des murmures de prieres, des psalmodies funkbres qui prenaient un air de r6surrection, les cloches villageoises qui sonnaient plut6t la victoire de la vie sur la mort, des sympathies
multiples, innombrables, tel fut le cadre extMrieur dans lequel
fut hier samedi matin, dans un modeste et chrdtien village de la Seille, portee en terre la depouille mortelle du
P. Halinger, professeur et ancien supdreur de la Maison
Saint-Vincent de Paul de Cuvry.
Quand on a vu souffrir et mourir cet humble religieux,
quand on a assistd a son dernier voyage vers le cimetiere le voyage que nous ferons tous, le seul voyage dont nous
soyons sOrs - on se prend a souhaiter pour soi, qui que
nous soyons, pareille fin, pareille mort, pareilles pri&res de
suprm&e accompagnement.
SMais donnons quelques details de ces obsaques solennelles
dans leur simplicitd. Le deuil 6tait conduit par le frree et
les neveux du defunt, par M. Rivals, supdrieur du sdminaire
de Cuvry et ses confreres, auxquels 6taient venus se joindre
notre compatriote, M. Theodore Kieffer, supdrieur du seminaire international de Strasbourg, M. Payen, supdrieur du
grand seminaire de Verdun, M. Francois Agnius, du seminaire acaddmique de Lille, M. Candau, curd de Saint-Simon et
M. Bernhard, aum6nier de la Belletanche.
La levee du corps fut faite par M. Romans, assistant de
la Congregation des Lazaristes, et la messe fut chantee par
M. LIonard Peters, visiteur de la province, assiste de MM.
Van Ginneken et Job, alors que les derniires prieres furent
prononcees par M. Meuffels Hubert, provincial de Hollande.
Les 616ves de la Maison de Cuvry, sous l'experte direction de
M. Le Friant, exdcutrent avec autant d'art que de pi6t6 les
chants de l'office funkbre, en particulier un parfait Pie Jes
& quatre voix, avant I'absoute.
Relevons d'abord que presque toutes les families de Cuvry
etaient reprdsenties aux obsWques de ce religieux qui, par sa
pi6te, avait profonddment ddifid le pays. A leur tate, M. le
Maire et M. l'instituteur de Cuvry; M. Hanrion, ancien maire,
plusieurs membres'du Conseil municipal ; M. Grandidier,
maire de Pouilly, ainsi que de nombreux parents d'61aves et
une d6legation de Varize, avec M. le cure. Toutes les maisons des Filles de la CharitE de la Province avaient envoy6

leurs superieures ou d&l1gufes, A jler tee - en I'absence de
Mere Bincaz - I'ancrihin
visitatrice Scour Eisseva. Sou.
lignons encore une delgation de petits odphelins de la Provi
dence,oi M. Halinger recut sa premiere formation - avee
leur uSuperieire et leui autt6nier- conseillet general du cantotn de Verriy.
Mais qu'il nous suit permis de souligner tout particuli.
rement la magtifique assistance de pretres et de religieux du
di-icese, qui ont ainsi voulu marquer en quelle haute estime
ils tenaient le regrett6 disparu et la maison qu'il avait fondee.
Avec eux c'etait pres de So pretres qui suivaient le cercueil

de M. Halinger. Nous he pouvons titer ideqte MM,les rha.
noinps
mrinan, .rand codtif, Adam; secrktaite gi6nral de
t' evch ; L'tiiillier, supkrieur du petit seiainaire do Mouitigny avet M. Debrin, &toriomi ; Soissoig, cure de Devant-lesPbt•ts. Delles, alim6nier de N.-D. de Bonsecours et M. Frankum, aurn6rlie de St-Nicolas ; M. le Superietlr des Phres
Oblats d'Augrry et ur reprisentarit dir couvefit des Francis-

rains de Metz ; MM. les archiprettes de Pournov, Vic et
Moyeuvre-Grande; M. I'abbW Lespagrol, enfant de GCvry,
cure de ChAtel Saint-Germain, etc., etc: en particiliet MM.
tes cueit- du cantoii de Vernv.
Toute cette assistanee accompagna at cimetiere, de ses
eiux et de ses prikres 1 cotrp du P. Hallhgerk qi repose
ddsormais dans sa terte lotraine dont ii fut, A I' trangeri
eOmtrte stir place, un boi seavrteui-, formateur de 6nerrations
de missionnaires qui proclameront et Wvtit eeficre proelaiet't aux
qalatre &oins dt ritohde, la parole du Christ et fe ienom de la
France chr6tienne, patrie de saint Vihcent de Pal;
thailes R]Tz.
(Le Lorrain, 25 avril i93)J
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Retraite pastorale (juillet 1937)
Avatit d'armnncer A ses ap6tres sa future Passion le R&
dempteur des hommes avait
tenu A manifester A trdis
d'entr'eux, - les pr6f6res, - sa gloire ditlne. 11 les fit monter avec Iui sur le Thabor. LA, ii plotigea dans ses aplendeurs infinles leuts yeux ravis.
L'Eglive militante n'a pas oubli l lleon du Mattre, Priodlquenleht ele appelle ses pr&tres, - des sauveurs aprhs
le Sauveur, - & contempler, durant quelques jours, kls mystres de iM grAce itde la foi, les beautds de leur sacerdeci
qui neiset autre que t'dternel at divirt sacerdoce du Christ,
leurs shblimes obligations d'apostolat et de sanctification
des Ames. Ele sait qiJ'apres cette cdnremplatiO~,
leur Cal

vaire poutra venlr, cotnme eelui

du Fils de Diet : is

sea

rant prets.
Nous sommes montes au Thabor. Nous y etions conduits
les
par un pretre de la Mission, le P&re Neveut, qui a scrute
le grand Saint Paul particulierement; Livres divins, et qui connait A fond les splendeurs du dogate catholiquej
Monles ravissantes beautes de la morale 6vangBlique. seigneur 1'Eveque avait fait appel, pout nos retraites, aui
flil de St Vincent de Paul :Son Excellence sait, et nouS aussi
nous at-bts et A maintes reprises, heureux de l'apprendrej
que la It petite mithode , de leut illustre fondateur est la
grande m6thode qui falt les ap6tres et les saints.
D'une palette sAre, avec un coloris charmant qui decelait
un riant terroit an eiel de luihiAre et d'azur, l'excellent rwligleux esquissa devartt nous le tableau des divines grandeurs
de notre sacerdoce. Dans ce tableau, quelques taches jetee
de-ci ded4A par nos faiblesses de malheureut enfants d'Eve.
Ces taches it faut les effacer ; ces fautes, il faut les faire
disparattre. Qui ne s'y emploierait ? Qui n'en prendrait et
la r6solution et les movens, aprds avoir entendu les graves
Achet le jugement ; sur la foi et ses
instrticions sur Ie p
exigences ; sur la pi6et et sa grande utilit6 pour la vie
pr6sente et la vie future; sur le zBle et sa ncessite, en ces
temps nouveaux oir bouillonne la divine sve- oe le plus
petit des chritiens se fait apotre ; sur l'obeissance si facile
dans notre Eglise ravissante de beaut6, oh c'est le Christ
lui-mfme qui commande eft la personne de nos chefs ; sur
la charite divine et sa force pour soulever le monde; sur
nos promesses cl6ricales enfiri, et la joie et la gloire qu'elles
nous procureront sur la terre et dans le Ciel si, avec Marie
et tous les saints pretres, nous les gardons A Jesus.
C'est portes par des flots d'eloquence apostolique et des
flots d'humour, que les enseignemerts les pits elev6s et les
plus serieuses leoons descendirent eft nos coeurs, pour transformer nos vies. Ah ! non ; le bon predicateur n'a pas perdu
sn6 tethps: t ous ne pfedroris plus ke nftte.
Selon la coutume, les instructions de la retraite furent couples d'abord par la lecture des rapports stii les Conf4refices
ecd•siastlques de l'adnde, conf6reflceS qul ant accts6 beaucoup de bon et de beau travail ; ensuite par la causerie que
Son Excellence Monseigneur I'Ev&que rser've chaque arinm
B sew p•tets stir les doirts actuels qui S'lniposent h leur sAle
le recrutement sacerdotal pour combler les vides effroyables
que la mort fait en nos rangs : (onze pretrie iiorts depuls la
deriirte retraite et sit ordonat seulemetit) 1 les catkchisdwes
a( C'est par le catechisme, a dit Pie XI, que nous referons
cat6chismes des ptiltg, des com,chrdtienne la sociedt.
mubiants, des persdvarants, faits fr6quemment, r6guli-renient,
avec les mkthodes nouvelles et les livres nouveaux, avec des
e• en prenant pour hnieutt et
recoipenseg Ot des exatnear,
des auxiliaires, des catdchistes dovou6s
assurer le sbtckc,
le patronage pour ne pas perdre contact avec nos adolesc!dit et corttriuer de leA elever dartlg I fdI et l lflouti dit
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jeunes filles, particuli6rement des Jocistes dont le Pape ne
cesse de louer l'esprit, les m6thodes, les conqu6tes; I'Action
Catholique des hommes, des femmes, en qut le Souverain
Pontife voit le prochain relevement de nos nations d6chris.
tianisees, et le salut du monde ; les predications ; les mis.
sions et retraites paroissiales ; le prochain PMlerinage dio.
c6sain A N.-D. de Lourdes, etc.
... Une retraite pastorale se termine toujours par la c6.
r6monie si impressionnante du renouvellement des promesses
dcricales, les promesses de servir dans le champ des maes
oi nous allons reprendre notre tAche.
Va pr&cher, nous dit le
Le Thabor n'a qu'un temps.
Maitre: due in altum : Dans ton labeur, le Calvaire t'attend,
toi aussi. De quoi demain sera-t-il fait ? De ton sang ? Peut&tre. De tes sacrifices sOrement. Sois pret. Et vos estote parati. n Maitre, 6 bon Maitre, avec les grAces que vous avez
accumuldes dans nos Ames pendant la retraite, avec votre
amour et votre force que vous continuerez de nous prodiguer,
nous le serons.
Adrien MONTAGNE
(Semaine Catholique... de Pamiers, NO 2914, 5 ao6t 1937).

PARIS
Le deuxibme congrbs national des Missionnaires

de France(3o'juin-3 juillet 1937)
Pamni les centaines de Congrks et Assemblies de
tout genre qu'a reunis & Paris I'Exposition internationale 1937, le deuxibme Congras national des Missionnaires dioc6sains de France merite de retenir
nota e spiciale attention. L'oeuvre des Missions paroissiales, au vingtiime comme au dix-septieme siicle,
reste toujours un travail essentiel de la Congrigation

de la Mission.
Pricher I'Evangile aux pauvres (an vrai, toute l'kumaniti) est le besoin fondamental de tous les temps,

bies qu'aient variila fagon et les procedds : ils se
modifiet mime sous nos yeux et suivast les pays.
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Des problemes nouveaux se posent, des aspects spiciaux des eternelles questions se pr•sentent autrement aux esprits ddsireux de faire du bien, de remplir fidelement le message du Christ, d'6vangeliser.
Malgr7 l'importance de la question, (mais ne jugeons pas...) asses rarement de fait les Annales parlent des Missions paroissiales... aussi seront spicialement les bien venues ces notes que vient de ridiger
allegrement M. Paul Bizart.
Un homme de la partie voit mieux et sent des choses
fermies au vulgaire ; aussi pour notre instruction,
nous voild replongis dans cette atmosphire de sympathie, et voici digagees la physionomie et les lefons
pratiques du Deuxibme Congr6s des Missionnaires
de France. 1I est bon, il est utile d'assister t de tels
Congrbs ; il nous est toujours profitable d'icouter
et de comparer les experiences et le savoir de cette
double centaine de missionnaires diocisains : importante partie de cette magnifique iquipe des Semeurs
d'Evangile tant siculiers que riguliers qui, sous des
robes et. avec des mdthodes ldghrement diverses,
donnent inlassablement la Mission, di l'instar de saint
Vincent de Paul. C'est ce que veulent simplement souligner pour ceux employis ailleurs, ces Notes d'un
t6moin, riservant le copieux Compte rendu et l'itude
des d-licats problemes aux professionnels de la parole de Dieu.
F. C.
I.
1932

- Quelques mots sur le premier Congres de
et sur les raisons de notre abstention ou de notre
effacement dans les Congrbs.

C'est a Paris, en mai 1932, que s'ouvrait, sur I'in-

vitation de M. le Chanoine Choquet, alors superieur
des Missions dioc6saines de la Capitale, depuis 6v-
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que de Langres, le premier Congris national des
missionnaires diocisains de France.
Le sujet propose A I'enquete pr6liminaire, aux differents Rapports, et A la discussion des congressistes
6tait : 4 La predication missionnaire : son objet ;
les sujets & traiter de preference et sons quelle
forme ?... »
Dans le Compte rendu imprim4, on retrouve l'ensemble des rapports et des discussions qui suivirent.
Le tout forme un livre d'un reel interkt pour ceux qui
se consacrent aux travaux des Missions.
La part prise par nos confreres A ce premier congres fut assez restreinte. II faut dire cependant, que
notre bon M. Roux de Toulouse, toujours jeune malgr6 ses soixante-treize ans alors, fut design4 pour
la redaction d'un Rapport sur Le Retour de Mission
qui ne passa pas inapercu, sauf dans les Annales de
1'6poque ; ot ni ledit rapporteur, ni les autres Congressistes lazaristes ne jugerent opportun ou utile
de noter leurs impressions ou observations.
- Pourquoi ce silence et quelquefois, sinon I'abstention, du moins l'effacement de nos missionnaires dans
une oeuvre d'enqukte et d'information collective o6
nous aurions, certes, notre mot A dire et nos mthodes A faire valoir ?
Est-ce bien le lieu et I'occasion de mettre en avant,
pour s'en excuser, 1'humilite de corps si ch6re A
S. Vincent ? Je ne sais, mais I'explication de cette
dirobade, on me pardonnera 1'expression un peu risqu.e, tient tout entiere en ceci, qu'ayant I'heureuse
fortune de possider un beau patrimoine familial de
directives et de traditions, nous crovons h peu pres
inutile de chercher autre chose, ou de confronter nos
mrthodes et nos proc6d6s de missions avec ceux des
autres missionnaires.

-

88X -

Prenons comme exemple le theme general qui fait
I'objet du premier Congres Missionnaire : Quelle
place, faire dans les missions paroissiales aux sujets
d'apologitique, de dogme, de morale et d l'enseignement de la vie chritienne ? Quelle forme employer
dans leur expose ? Quels sujets traiter de prfieresce

dans les temps actuels ? n Dans notre Directoire des
Missions, fruit de l'experience contr6l6e de nos anciens,comme dans les traditions transmises par les
missionnaires qui ont kth nos formateurs patients et
avis6s, nous trouvons avec la reponse a ces questions, les directives necessaires et suffisantes.
DMs lors, quel besoin avons-nous de passer par
I' (( 6cole theorique et pratique des Hastes Etudes
Missionnaires n (c'est ainsi qu'un plaisant d6nommait le dernier Congres), pour apprendre a donner
une mission et une mission qui porte? Dans le cadre
meme de notre Directoire, de nos usages, de notre experience familiale, nous avons tout ce qu'il faut, semble-t-il, pour devenir, avec 1'aide d'un bon directeur,
un missionnaire excellent, c'est-a-dire :direct, prenant, realiste, efficace.
Tel est, sans nul doute, le raisonnement fallacieux
tenu par ceux-lA qui, par principe et en fait, s'abstien-

draient volontiers de participer A un Congrs- missionnaire, ou du moins rd&uiraient cette participation
a sa plus simple expression.
A-t-on raison de s'enfermer dans ce cadre, fut-il
evangelique et traditionnellement lazariste, sans essayer d'en sortir, dans le but d'y faire rentrer quelques suggestions ou quelques procedes puis6s a
d'autres sources ?
De toute evidence, s'il est vrai, pour me servir d'un
mot de Son Em. le Cardinal Pacelli, qu'il s'agit d'obtenir, dans les missions paroissiales, un c rendement
32

foujours meilleur du ministire sacrd de la prodication ,,ii faudra biei, d'un commun accord, confronter les idees, les expriences, les suggestions, les mBthodes, afin que la mission, sur un champ d'action
qui a variV, et qui varie encore anjourd'hui selon
les r6gions, parmi des difficultis nouvelles, appataisse aux yeux du plus grand nombre possible de
pratiquarts ou d'indifferents, le grand &vinement paroissial.
La mission, toujours et partout, est une oeuvre d'enseignement populaire de l'Evangile, un ensemble
d'exercices destihis A rappeler aux aimes bui se trouvent leut salut et leur vrai bonheur, et comment on
y parvient.

Seilenient, it s'agit de crier un auditoire malgr6
les resistances, les pr6jug6s, les repugnances ; d'aller

:e chercher, meme hors de I'6glise, oi tots ne viennent plus ; de lui parler un langage qu'il comprenne
daits l'expose des sujetS qui lui sorit souvent &tranger#. Ces conditions nouvelles de 1'evangelisation populaire exigent de ridus uhi souci reel et constant,
d'information, de comparaison, d'ajustement qui
nous permettra de toinpleter notre patrimoine de directives et de traditions, et de le rendre plus accessible I hot auditeurs tontemporains.
Notre Supriieur g6neral, en permettant A quelquesuns d'entre nous d'assister au deuxieBte Congris des
Missioitmaires dd France, n'a certainemeit pas pense qiie hotfe intervention, et m•mCd, si possible, notre
cdllaboration auf travaux du Congres, fussent intitiles bu indifierentes pour ie rehdement de nos missions en France ou a I' tranger. Tout asicoitraire.
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La physionomie d4 Deuxihme CoSgtis
National des Missionaires

Ce Coggrks s'est ouvert a Paris le 30 juin 1937,
par une veillee de prieres B Montmartre, et s'est cl6tYr4, par anicipation, le 2 juillet au soir, par upg

grande f&te de mission ý 1'6glise Saint-Sulpice. Je
4is par anticipation, car, ei fait, les sdances furent
reprises le 3 juillet, alors qu'opa tait ercore squS l'impressioq profes(ie laiwe 14 veille a soir, et par le
seimorn de Mgr Choquet, eveque de Langres, et par
la procession 4d Sgint-Sacrement dens I'kglise Saint
Sulpice, procession k Jaque)le participkrent plus de
zoo missionnaires de tous les dioceses et de toqs les
Ordres, sous le regard etonn6 et rmu d'qne fort nombreuse assistance de fi4Mles.
SCe qui pi'a le plus frapp6, c'est le paractfre religiesu
du Congris, du debut 4 la fin. 4vant d'Atre ipn 4iscussion d'jd6es et upe confronati4n •d mnthpdes pour
14 conservation ou la copquCte des Ames, le Congr~s
w exercice dg missio.
fut et res4a Pnac e e pijtý,
eux-mýrtes,
missio*air4es
les
taient
oit les assistants
A ce vkrihable grand percice d Mission rie* P
nIa4quait.

Pans la chapelle de iA rue Haalipi, J7.
(V')

et

P1i7

e angtin, on 0b14bWit la messe du C ngr6s,

l'evapgile, Il

issiiorgaire faiCait 14

•64it iop

le soir, quan4 la discussi4n tait termiine, Ies our
vriers et les propagateurs 4e 1'Hotie Feceyaient la
bWnedictiop de I'Hostie.
Cette apparence 4'assembl' veligieuse, accnmpfi.
sant un acti de pi~, nqAbme qur~d le SaiteS re

ment q'4tait pl§i Ia, penidnt la lecture des rapports
et lewr discussioa, mr quee Coats d' ancactkre

trp

pp cil

;i G'@st atre aholie q#'up* Fr4miO

de
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professionnels du verbe, dont il faudra admirer au
surplus la diction, la pens6e claire et riche, la belle
tenue dans 1'6change des idies. On a I'impression que
chacun veut acquirir, au contact de ses confreres,
une conscience plus 6clair6e et plus nette de ses responsabilitis, la conscience d'un missionnaire a docte
et pieux n, aurait dit S. Vincent.
Voila, enfin, un Congres oi, parce que l'on prie
en parlant, et parce qu'on a mdiitW avant de parler,
on dit quelque chose et on le dit bien. La discussion
courtoise,
complete les conclusions du rapport lu
du haut de l'estrade, oih se tiennent le President du
Congres, les Rapporteurs et le Directeur de la discussion.
En face d'eux, les Congressistes coutent, et quand
la discussion est ouverte, libre a chacun, aprs avoir
d6clin4 son nom et son diocese, de dire sa pensde et son experience personnelle pour le profit de tous.
A vrai dire, on n'etait pas toujours a la question ;
on sentait, chez certains, non la vanit6 personnelle,
mais le disir de faire connattre la maison, la Congrgation, I'Ordre ; chez d'autres se manifestait l'innocente manie d'exposer quelque chose qui leur semblait
nouveau, original, inedit... et, avec une telle candeur, que les auditeurs avertis souriaient ; rarement,
un murmure agac6 ou desapprobateur soulignait I'intervention trop frequente, et un tantinet pritentieuse,
de tel ou de tel interlocuteur s6culier ou r4gulier.
Au total, les sthnographes laics qui assistaient aux
s6ances, en vue du compte rendu a reproduire, ont
df, s'ils ont fait la comparaison entre une s6ance parlementaire et un Congres de Missionnaires, conclure
le parall6le au b6enfice et en faveur de ces derniers...
J'y songeais, lorsque la presence de deux dames et
d'un monsieur, me semblait, et pour cause, quelque
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peu inopportune et g&nante dans un Congres de ce
genre.
III. - Le Theme g6ndral propos6 et discuti pendant
le Congres : Les Missions paroissiales et I'Action
catholique
Les rapports et leur discussion au cours de
la premiere journee
Apres la messe et 1'allocution, les seances d'ktudes
debutent, le jeudi matin, sous la pr6sidence de Mgr
Feige, supIrieur des missionnaires diocesains d6
Meaux, qui remplace Mgr Courbe, secr4taire g6n&ral
de I'Action Catholique.
Sur I'estrade, on reconnait M. le Chanoine Brault,
superieur des missionnaires diocesains de Paris,
l'aimable animateur du Congres.
I. -

Dans les banes, devant I'estrade, 150 a

2oo

mis-

sionnaires de tous les coins de France 6coutent,
attentifs et parfois amuses, les rapporteurs et les a discuteurs n.

Parmi les auditeurs fideles, on

compte

quatre lazaristes : M. Edouard Robert, premier Assistant de la Congregation, M. Honori Roux de
Toulouse, M. Jean Meunier de Limoux et M. Paul
Bizart de Loos-les-Lille.
A.

La lefon d'ouverture : < Les missions
paroissiales et I'Action Catholique »

M. le Chanoine Brault salue delicatement ses confrires et annonce qu'un teligramme de filial attachement a 4t6 adress6 au Saint P6re. Aussit6t, il dfinit successivement la mission paroissiale et I'Action
catholique, et essaie de pr&eiser les services qu'elles
peuvent se rendre. Le probldme est bien pos6 :de
quelle utilit6 peuvent htre les growpements d'Action

catholique, c'est-A-dire de laiques organises dans le
but d'aider I'apostolat hi6rarchique, pour la preparation et le succes de Ia mission ? et d'autre part,
quel apport les missionnaires peuvent-ils donner a
ces groupements sp6cialis6s, dans l'ordre de l'enseignement doctrinal comme dans celui de la vie d'apostolat ?
On entend, non sans plaisir, l'orateur rappeler que
si les oeuvres de pikt6 et de charit6, providentielles
auxiliaires de 1'Action catholique, ne sont nullement
devenues caduques, ii s'en faut aussi que (,mouvement spdcialise , veuille dire esprit fermi, question de
boutique ou de chapelle, mais bien, au contraire, action organisde dans un milieu particulier, et reli6 luimeme A un champ d'action plus vaste, la paroisse, au
sein de laquelle tous iront mener l'offensive pour le
renouveau spirituel des Ames pendant la mission.
Au passage, M. Brault prend soin de noter que ces
mouvements sp6cialisos ne sont pas toute I'Action catholique, et qu'i! y a en dehors d'eux, la masse, dont
les missionnaires sont, sur le plan paroissial, les ap6tres.
11 s'agit de se prkter un mutuel appui et un appui
pratique et efficace.Or,bien que la mission ait conserv6
(C son dynamisme gin-ral ,, il est des gens sur qui
elle n'a plus d'influence, et I'attitude nouvelle de ceuxIA appelle I'emploi de moyens nouvaux. D'ou le recours possible et meme n6cessaire a l'action de ces
groupements, pour que la mission ne s it pas un feu
de paille, mais dure et se prplonge, en dpnqa .t I'impression d'un nouveau qui commence, d'u mnaileiyj
qui se dkveloppe.
Le Pape a parl6, le Pape Ie vieut : on a toujours 6te
puni de ne pas suivre ses directives. Employons-nopu
done, conclut l'orateur, 4 faire cQmprendIe I'Act•on
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catholique aux fiddles, et peut-etre aussi & certains
pr&tres.

On applaudit tres fort le sympathique Superieur.
B.

Le premier rapport :

( La preparation de la

Mission par les groupements d'Action catholique ».
M. Corduant, directeur des Missionnaires dioce
sains de Cambrai, aprbs avoir -utiiis6 les reponses
faites a l'enqu&te lancee prialablement aux congressistes, montre comment les groupements d'action catholique peuvent collaborer A la preparation de la
Mission.
D'abord la preparation eloignee. Inutile selon les
uns, elle peut se faire, d'apres d'autres, par des confirences, des Semaines apologetiques (Dijon), avec
une conclusiori donnee dans une messe solennelle,
des Semaines as Caif... Tous soulignent la necessit4 d'iviter de donner aux conferences un aspect politique. La plupart, enfin, insistent suF l'utilisation
des mouvements sp6cialisds, ou des dldments d'oeuvres
existants, pour travailler, par des reunions et des enquotes, A cette pr6paration. M. Corduant note qu'il
convient d'alerter les elites au sujet de 1'apostasie des
masses, de rechercher quel est 1'ktat religieux et moral de la paroisse, et de crier un Comit6 de propa-

gande.
Les mouvements specialis6s, dont le rble est de
rechristianiser leur milieu, collaboreront d'autant plus
volontiers au travail des missionnaires, qu'ils conriaissent mieux les Ames B atteindre. Cette collabo-

ration devra s'affirmer loyale et intime, afin d'agir
non seulement sur les individus, mais aussi sur les

institutions, car le salut est une affaire personnelle,
mais non individuelle.
Quant A la priparation immediate de la Mission,
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on peut 6galement mettre a contribution, et largement, les mouvements specialis6s pour la distribution des tracts et des lettres d'invitation. Contact,

collaboration, services reciproques :telle sera I'attitude des groupements d'Action catholique.
L'Pchange de vues, dirig6 par le R.P. de Maistre,
n'apporte pas A la question de notables 6claircissements. Quelques-uns disent ce qu'ils ont fait par euxmemes, ou par d'autres, en vue de preparer la mission.
En somme, ils'agit de crier dans la paroisse une
atmosphbre favorable a la Mission et de recruter un
auditoire le plus nombreux possible. Rien de plus
efficace que notre petite mtthode lazariste :prier le
clerg6 d'alerter, longtemps A I'avance, la paroisse, en
faisant prier pour la Mission ; en glissant, dans le
Bulletin paroissial, un mot d'invitation de plus en
plus pressant ; en interessant les differents groupements de pitt6 ou d'action au travail du recrutement
de l'auditoire, aux preparatifs immediats des f&tes de
la Mission : chants, confection de roses pour les enfants, mise en oeuvre de tout ce qui contribuera A
la beaut6 des corteges, distribution du Programme
des Exercices, par les militants du groupe dans le
groupement lui-mCme. Les visites personnelles faites
par les missionnaires et le clerg6 t chaque famille,
autant que possible avant la mission, et aussi l'appel
adress~6 chaque groupement par le missionnaire luim&me, qui lui tracera son r6le et son action, acheveront de crier I'atmosphere favorable et I'auditoire
esp&rd. Ce sera I'oeuvre de tous.
B. Le deuxitme rapport : L'enseignement de la
Mission en fonction de l'Action catholique ,.
Je ne parlerai pas des diverses communications

-- 889faites, ce jour-lA et les suivants, sur la J. O. C. (Jeunesse ouvriere catholique), la J. A. C. (agricole), la
J. M. C. (maritime), la J. E. C. (itudiante), la
L. O. C. (ligue ouvribre catholique). On les trouvera dans le compte rendu imprim6, et l'on pourra en
tirer quelque profit du point de vue de l'information
toujours n6cessaire et meme de faction.
M. le Chanoine Ourties, cure de Pibrac et sup6rieur des missionnaires de Toulouse, dirige l'6change
de vues provoqu6 par la lecture des premieres communications. Son savoureux accent m6ridional a le
don de mettre en verve et en joie la majorite des
congressistes.
Vers 15 heures Son Em. le cardinal Verdier prend
place sur I'estrade, et le R.P. Papillon O. F. M. (Paris) commence la lecture du deuxibme rapport, qui
donne le resum6 des r6ponses aux quatre questions
suivantes :
i° Notre pr6dication ayant, jusqu'ici, en vue le
salut personnel des auditeurs, ne serait-il pas urgent
d'y ajouter I'enseignement de I'aspect social de la
religion ?
2" Quels moyens convient-il d'employer pour introduire ou developper cette note sociale dans les
sermons de mission ?
3° Quels sujets nouveaux aborder ? et peut-on, par
exemple, pr&cher, sans insucces, la doctrine dite du
t Corps mystique du Christ , ?
4" Est-il opportun, aux exercices gen6raux de la
Mission, de parler ex professo de I'Action catholique ?
Le dirai-je ? Pendant la lecture du rapport et surtout, au cours de la discussion, j'eprouvai line sorte
de malaise.

Comme ce brave M. Jourdain faisait de la prose
sans le savoir, tout pr6dicateur qui expose la religion revt4le devant des enfants qui appartiennent
tous a 1'Eglise, en droit sinon toujours en fait, ne
peut, qu'il le veuille ou non, perdre de vue la notion
de societl de fideles partageant la mime foi, participant aux memes bienfaits, sous la conduite des
m6mes chefs, ni omettre de souligner l'interdependance de tous au regard des moyens A prendre et
du but A atteindre.
On discuta dans l'6quivoque - et le cardinal Verdier tout A l'heure - l'insinuera delicatement par
une importante rectification.
! ne s'agit pas de montrer que la religion a un
aspect social, c'est-a-dire : implique des relatioqs ndcessaires et des fideles avec l'Eglise, corps mystique
du Christ, repr6sentee par ses chefs, et des fideles
entre eux. Tout cela va de soi, et personne n'a le
droit de faire abstraction de ces relations ni d'oublier,
quelque soit le sujet trait6, d'en deduire les consequences pratiques.
Mais la question est tout autre. En d6finitive, ce
qu'il faut mettre en relief, c'est que la religion avec
ses dogmes, ses pratiques, ses oeuvres sert magnifiquement les int6rets temporels et sociaux de la communaut6 civile et religieuse tout entiere. Montesquieu l'avait dejh dit : c Chose itonnante, la religion
chr6tienne qui. ne semble avoir pour objet que la fMlicite dans l'autre vie, fait encore le bonheur en celleci )).

La meilleure organisation de la soci&t6 moderne,
du point de vue des intr&&ts temporels, sera celle
qui s'inspirera le plus des lois de justice et de charite promulgudes par le Christ, et interpritles par les
Encycliques des Papes sur la question sociale.

Qu'il faille done pr&cher 1'Action catholique et
embrigader les laiques pour nous servir d'auxiliaires
dans tous les domaines, meme le spirituel parfois,
tout en laissant, dans la sphlre du temporel et du
social, les organisateurs et les sauveurs de leur
propre milieu, rien de plus clair, rien de plus urgent.
Le cardinal Verdier, dans son allocution, dira aux
Congressistes qu'il y a opportunit6 dans nos predications, nos 6crits, nos conversations de mettre en
relief 1'aspect social de notre foi, en liant notre enseignement et notre pratique religieuse A tous les
iriterats de la vie presente.
Quant A I'Action catholique, insiste le Cardinal,
c'est une forme de collaboration du laicat avec le
clerg6 qu'il faut precher ex professo - et au clerg6
lui-meme tent4 de la regarder comme une intrusion et aux fideles trop enclins & rester dans I'abstention.
Les applaudissements des Congressistes accompagnent le Cardinal qui s'en va aprbs avoir donn6
sa benidiction; La discussion interrompue reprend
et la journ&e s'acheve pieusement par la ben6diction
dii Saint-Sacrement.
II. Les Rapports et leur discussion as cours de la
deuxieme journee
Aa d6but de la seance du travail, le mercredi ma-

tin, Mgr Choquet, &v6que de Langres, donne lecture de la reponse faite par le Vatican au telegramme
de filial attachement envoyd au Souverain Pontife des
l'ouverture du Congres.
M. le Chanoine Couyba, supdrieur des missionnaires d'Agen, donne ensuite lecture de son rapport.
Avee sa grande barbe, sa voix de baryton et son
accent chantant du midi, il a le don de se rendre
tris sympathique a l'auditoire attentif.

A. Le troisieme Rapport : a Les reunions gindrates
et particulieres, au cours de la Mission ,
Du fait du peril que courent, sauf en quelques rgions priviligiees, les croyances religieuses, la mission n'est plus ce qu'elle 6tait. Des riunions girnrales d'hommes, ou seront traitis, adaptes aux besoins et aux qualites particulieres de l'auditoire, des
sujets relatifs au dogme, A la morale, A l'apologtique, A I'actualit6, semblent bien htre necessaires,
sans toutefois oublier que les enseignements de la mission forment un ensemble complet, s'adressant a tous
les fideles de la paroisse.
Les exercices du matin et du soir, sans constituer
de veritables retraites, peuvent egalement prendre cet
aspect, et s'adresser plus particulirement aux enfants,
aux jeunes filles et aux femmes.
L'assistance, se recrutant surtout parmi les membres des oeuvres et les adherents de l'Action catholique, le missionnaire travaillera A former parmi eux
une elite croyante et agissante ncessaire A la vie de
la paroisse, car, selon une formule qui vient de Mgr
Saliege, I'archeveque de Toulouse, a une masse molle
est inapte A la resistance comme A la conquete ,.
Des reunions speciales meriteront, de ce fait, d'tre
pr6vues pour les militants qu'il faut atteindre pour accroitre leur dynamisme chretien et les t gonfler A
bloc ,, puisque, aussi bien, ils sont des multiplicateurs, en contact journalier avec des compagnons dont
ils connaissent parfaitement les deficiences, les aspirations et les besoins.
M. le Chanoine Couyba conclut que la mission
ayant pour but la conquete des anes par tous les
moyens appropries, il ne faut pas exclure, en plus
des retraites fermees qui sont des coles de forma-
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tion spirituelle, le recours t la collaboration de IAet
tion catholique.
II 6met le voeu que les missionnaires fassent partie,
ou du moins soient en etroite union avec le ComitW
dioc6sain d'Action catholique, qu'ils s'efforcent de
fonder partout des groupes de Croisade eucharistique, t 6cole primaire ) de 1'Action catholique ; que
les militants soient enfin l'objet de la sollicitude particulibre des missionnaires.
L'&change de vues qui suivit et que dirigea M. le
Chanoine Prud'hon de Lyon, permit de mieux apprcier les vues pratiques du Rapport.
Dans nos usages rentre celui d'avoir des r6unions
gen&rales le matin et surtout le soir, des reunions
sp6ciales aussi, a certains jours, pour les hommes et
jeunes gens et, meme, parfois, pour les jeunes
filles ou pour les Dames. Si j'avais donnI le chiffre
de nos reunions d'hommes et de jeunes gens, en quelques-unes de nos belles missions du Nord et du Pasde-Calais, la plupart des Congressistes eussent ouvert de grands yeux. En ces reunions particul~res
d'hommes (deux, trois au plus, par mission), nous
traitons des sujets speciaux en une forme particuli&re.
C'est A leur occasion, que nous recrutons ceux qui
iront bient6t, et ensemble, jusqu'au bout de la mission, en se confessant eten communiant. Ces reunions, nous les faisons a 1'eglise, car, ailleurs, dans
une salle d'oeuvres, par exemple, ceux qui n'en font
pas partie, les indiffnrents ou les hostiles surtout,
n'y viendraient pas ; tandis qu'a 1'6glise, ils se consid&rent un peu comme 6tant dans la maison commAune o chacun peut se rendre.
Rien dans la discussion ne me permit de penser
que nous avions tort de nous en tenir a ces usages
que 1'exp6rience nous fait apprcier de plus en plus.

B. Le quatrihme rapport : L

Mete .s

Missios at

I'Action catholique
Sur la messe en Mission, le R. P. Chatard O. P.

presenta un rapport trds littiraire, trop mnme, et tris
itudi4, insistant sur la ntcessitA de mieux faire comprendre la messe et son sens social, de reintroduire
les.fiddles dans ce drame qui se joue trop souvent de-

vant eux, alors qu'il devrait se jouer avec eux, par
eux, en eux ; de nouer B sa trame les diverses instructions.
Tout cela avait I'allure d'un sermon sur la messe,
que les auditeurs kcoutaient non sans manifester
un peu d'impatience.

Lorsqu'ensuite, en des suggestions que Mgr de
la Celle qualifiera bient6t , d'hiroiques n, le R. P.
Chatard demande notamment le retour a la concildbration par opposition A la c6l1bration individuelle
et personnelle, le changement d'heure de la messe
qui devrait selon lui hte de prference le soir, et
face au peuple, un diacre, ou un militant laique dirigeant les prieres en union avec le cel4brant - ce
qui permettrait aux hommes plus libres le soir, d'y assister en plus grand nombre, et meme d'y communier, sans stre & jeun -

un certain 6tonneinent, ou

pour nieux dire, un mouvement se produit dans l'auditoire.
L'heure est largement dapassee. Avec courtoisie,
le president prie le R. Pbre de coaclure. La discussion fut breve. Quelqu'un fit remarquer qu'il faudrait,
pour tous ces. changements 6ventuels, s'adresser a
la Congregation des Rites. C'est cela qu'il fallait
dire.

La Messe telle qu'eUe est, et non pas telle qu'ele
pouait 6tre ; telle qW'eUe doit so c64ebra et se e6-

lebre en fait, comporte a4sez d'enseignements, d'4a~
tion dramatique, pour qu'ep missiqn, soit avec es
enfants, soit meme avec les fideles, - par la prire,

le chant, 1'explication oi le dialogue - nous en faSsions un acte religieux par excellence, l'acte central
de la religion catholique.

C. Le cinquieme rapport :L ]aJornde qu fete
catholiq e qus ýaj
de la MAisito

'AFtio

La sance de l'aprs-midi, en P'absence forcee de
Mgr Fillon, archeveque de Bourges, ancien missionnaire dioc6sain de Paris, fut preside avec bienveillance par Mgr Sagot du Vauroux, 6veque d'Agen.
(d&c-d le 15 aofit 1937 b Saintes).
Aupres de lui, on reconnait Mgr Even, sup0rieur
des Chapelains de Pontmain, Mgr Feige, de Meaux,
Mgr de la Celle, du Mans, et 1'abb6 Merklen, r&
dacteur en chef de la Croix de Paris.
Le R. P. Guillemin, S. J. de Lille, traita 14 question de savoir si une journee on une fete d'Action ca-

tholique a sa place dans la Mission et, dans !'affirmative, la meilleure fa~on de lorganiser.
Certaines rdponges, note le rapploreur, opt 6td nP
gatives, arguant de la notion de la Mision at dq
manque de temps. Mais la plupart reiqauquent que
cette journee ou cette ftep sopt d'e.xdellepts movyes
de famiiiariser les fiddles avec leursi ceivre, 4je elancer leur zlie et d'accroitre leur sympathi. ppu
I'Actign catholique, I! importe, 6videmmp•t, de tenir campto de l'4tat de la paroisse, d4 silieu, de

1a Otrle de la mission, et de les bie• prgparer.
Quant au sermop, ii est moins neaessaire d'ea faire

un spdcial que d'imprigner teats sa pvdicatips de
I'fsprit 'aptiqc cahotliqw, le r*1e du missinnaire
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etant justement d'infuser cet esprit bien plus que de
mettre au point une technique.
Faut-il faire venir un Directeur de I'Action catholique du diocese (pretres ou dirigeants) et, en ce
cas, le missionnaire doit-il rester dans I'ombre, ou
garder la premiere place ? Tandis que je regarde
le R. Pere, et sens percer en lui la finesse de I'art6sien de race, je ne puis m'empecher de sourire, non
pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il laisse entendre.
Allez done dire A des paroissiens qui ont adoptk
leurs missionnaires, d'6couter volontiers un 6tranger,
fft-il une c6librit,. C'est A peine s'ils tol&rent parfois que leur cure prenne la parole en dehors des
Annonces a faire, en chaire, le dimanche. Alors ?..
Alors on a compris...
Mais impossible d'emplcher l'4clat de rire, quand
imperturbable le R. P. Guillemin traite le quatrieme point de son enquite : ( Comment faire connaltre l'Encyclique pontificale sur l'Action catholique ? ,
II a cherche, interrog6 meme, il a bien trouv6 des
passages de lettres d'allocutions ouI le Saint Pere d&finit et recommande 1'Action catholique, mais une encyclique particuliere sur l'Action catholique, comme
par exemple celle sur le ,< Mariage >, ou celle sur le
(t Communisme ,, elle est encore A venir, et, alors,
comment la faire connaitre ? Les missionnaires de
Paris qui ont pose la question se regardent... et tout
le monde riait de la scene.
Apres diverses interventions interessantes, notamment celles de M. Aubertin et du R. P. Foreau, Jsuite, S. Exc. Sagot du Vauroux tint A declarer que
i'Action catholique est trop n6cessaire pour negliger
d'en parler en mission.
Au sujet de l'organisation de la f&te d'Action ca-
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tholique, et apres les explications donn6es sur une
f&te du Christ-Roi, je me suis permis de penser - A
part moi - que nous avions trouv6 la bonne facon
d'instruire en interessant. Nous avons l'habitude, A
Loos, de donner un sermon ou sur l'Action catholique - ou sur le Travail et la dignit6 des travailleurs - ou encore - sur les Etats de service de

I'Eglise sur le chantier social - ce soir-la, apres le
sermon on fait defiler le cortege des petits travailleurs qui representent, a leur manibre, tous les corps
de metier, surtout ceux de la region : c'est la lecon
de choses qui souligne l'enseignement du sermon :
comme c'est aussi jour de grande affluence, la journee n'est pas perdue pour 1'Action catholique.
Apres la discussion, le Chanoine Pasteau lit une
tres vivante communication sur la ligue f6minine
d'Action catholique. Je me permets de la signaler A
nos confreres qui prkchent des retraites.
A la place du R. P. Kassape O. M. I. president de
la Missions Conferenz d'Aix-la-Chapelle, qui n'a pu
obtenir son passeport, un Congressiste lit son rapport sur L'organisation des missionnaires allemands.
Quelle belle lecon de travail intellectuel et d'organisation pratique nous donne ce rapport !
III.

-

Les Rapports et les discussions au cours

de la troisisme journie
La derniere journ6e du Congr6s debuta par une
messe dite pour le repos de l'Ame des missionnaires
disparus depuis celui de 1932.

La seance de travail est presidde par S. Exc. Mgr
Richaud, auxiliaire de Versailles, entour6 de Mgr
Courbe et du Chanoine Couturier, directeur des
ceuvres de Paris.

A. Le sixieme rapport : c La Mission et les orientations vers l'Action Catholique ,
Le R. P. Carteron, mariste de Lyon, ne se gene
guere pour 6num6rer les principales difficpilts que
l'on rencontre ches certains ecclisiastiques, pour
I'dtablissement de I'Action catholique : force d'inertie, ignorance de la nature et des m6thodes de l'Action catholique, veritable incomprehension des mouvements sp6ialises, attachement a des formes perimbes de gouvernement des ames, certains curds ne
pouvant se r6signer a devenir c des rois constitutionnels ,, surcroit de travail, d&couragement 4 la suite
d'un 6chec, etc. II suffira d'expliquer aux pasteurs
un peu deroutes le sens profond de l'Action catholique
pour que ces difficult6s disparaissent.
Obstacles aussi de la part des fiddles : routine,
apathie, ignorance, fa4sses interpretations, vieil et
n6faste individualisme, agitation des partis et ligues
politiques.
Pour intensifier la vie des groupements existants,
lb rapporteur priconise les cercles d'enseignement,
les cercles d'etude a base d'enquete, comme a la
J. 0. C., et termine en parlant des directives a donner aux fideles relativement a la presse, au cinema,
a la radio, A l'4cole, A la moralit4 publique.
L'~change de vues, dirig6 par .le R. P. Benoit-Joseph, franciscain de Paris, fournit l'occasion A Mgr
Richaud de Jonner, avec sa haute autorit., de
claires et indispensables precisions sur I'attitude A
prend4r vis-a-vis des partis politiques.
B. Le septieme rapport : Retour de Mission et
Action catholique n
Le R. P. Lievain, ridemptoriste d'HaubourdinLille, constate que la vie paroissiale n'est fWconde que
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si la vie chritienne fermente dans tous les milieux.
Le Retour de mission, 1l od il pratique, aidera A
cette fermentation, Comme la Mission, ii s'adressera
b I'ensemble des fideles, mais ii devra &tre igalement centri sur les militants, ferment dans la masse,
et I'orienter vers les retraites fermnes oi son apostolat puisera vitalitt et fcondite.

La discussion dirig6e par le R. P. Morineau, Martste, s'engage sur l'opportuniti de faire coincider le
Retour de mission avec une sorte de Congres paroissiat, et sur I'organisation spirituelle et ext&rieure de
ce Congres 6ventuel. On diseute aussi sur les runions de Cadres.
Ge6nralement, dans un Retour de Mission, on est
seuf, on a tout a faire.Le Missionnaire doit, ii me sembletaoir soin de laisser au Clerg4 I'initiative de reunir
& itn autre moment, un Congres, mtme paroissial, ee
qui am&ne tant de demarches et de soucis, que le biene
spirituel a faire aux Ames pourrait en etre compromis. Pour les reunions de it Cadres

,j ou pour les

reunions g6n&rales, rien n'empkche de se comporter
comme pendant la mission vis-&vis et de I'ensemble
des fidles et des a Cadres ). Seulement, en tout cela,
oh oublie qu'il faut compter, et avec le peu de temps
dont on dispose, et avec les forces qui sont limitdes.
C.

Les allocations finales

Mgr Courbe d'abord, se l1ve pour marquer limportance de ces assises au poinf de vue de l'Attion
cthdolique. e Votre vocation, dit-if aux congressistes, est de christianiser et de rechristianiser les
Ames, les families, les professions, la cit. Vetre congrbs aura permis d'etabir un fies avee f'attioa catholiqe. D6sormais mienu 6elair&s et toujours asi

z6ls, vous pourrez r6aliser quelque chose de tres
fecond. n
Enfin, S. Exc. Mgr Richaud, apr.s avoir mis lumineusement en relief quelques-unes des id-es exposdes auparavant, trouve cette formule expressive qui
resume le rble du missionnaire vis-A-vis de I'Action
catholique, theme du Congres : a La Mission doit
crier us climat d'Action catholique ; le r61e du
missionnaire n'est pas en effet, comme celui du cure,
d'animer l'Action catholique, mais de l'amorcer n.
II conclut tres applaudi en recommandant cette nouvelle et efficace m6thode d'apostolat qui est l'oeuvre
de la Bibliothbque a I'Eglise.
IV. -

La transmission des plaintes et des desiderata.

Comme je n'ai aucune autorit6 ni mandat pour donner le moindre bon conseil a des missionnaires plus
experimentes et plus compktents, je borne lA mon role
d'informateur...
Neanmoins, puisqu'on nous a vivement pri6s de
transmettre autour de nous quelques plaintes et aussi
quelques desiderata, je m'acquitte en toute simplicit4 de cette tAche un peu ennuyeuse pour tous.
a. Les regrets : On regrette que toutes les maisons
de mission ne soient pas abonnees a la Revue trimestrielle des Missions paroissiales: L'lntermissionnaire
trait d'union de tous les pretres rnguliers ou s&culiers qui s'adonnent au travail des Missions, en
France principalement. (Prix de l'abonnement Io fr.
pour la France et les Colonies. Chbque postal:
M. l'abbi Brault, Ig, rue Nitot, Paris. 64-39).
20 On regrette 6galement que les missionnaires ne
montrent pas plus de zele et de collaboration fraternelle, en envoyant k cette Revue des articles qui soient
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autre chose que de pieuses exhortations, et ne fassent
profiter leurs confreres de leurs essais, de leur exp&

rience, de leurs conseils.
3° On regrette enfin que certaines maisons de
missions n'aient pas r6pondu au questionnaire de
I'enquete preliminaire du Congres, et n'aient pas en-

voy6 de dcl~gues.
b. Les desiderata

io

On d6sirerait que, dans chaque residence de

missionnaires, il y eut un correspondant attitr6, qui
serait I'agent de liaison officiel entre sa maison et
le Comit6 permanent des missionnaires de France &
Paris, et que le nom comme l'adresse de ce correspondant fussent envoy6s & ce Comite. (i9, rue Nitot,

Paris).
20

On desirerait que ceux qui n'ont pas encore

souscrit au Compte rendu du 2 " Congris, qui va Wtre
imprim6, et donnera in extenso et les Rapports, et
les Communications, et meme les discussions, le fassent au plus t6t.
3" On ddsirerait encore savoir ce qu'il conviendrait de faire pour les petits Congres missionnaires...
d6centraliser et les faire en diverses villes de France ;
ou bien, une fois sur deux, r6unir un congres regional, et I'autre fois, un congres national...
On nous conjure de faire sortir nos collkgues de
leur splendide isolement. En ce qui concerne notre
Congregation c'est done fait, et je n'ai plus qu'a m'excuser si je me suis mal acquittd de mon r61e d'informateur en service commandi.
Paul BIZART.
Loos-les-Lille, 2 .aott 1937.

M"RVEJOLS
Maison de La Mi6ricorde, 25. 26, 27 juia 1937

(25* ainniers ire de Icole apostoliaue)
Ies fetes du Triduum en 'honneur de saint Vincent de Paul
ont revitu A Marvejols un .clattout particuliei, sous la prbsidence de Monseigneur Aiglon, protonotaire apostolique et Vicaire capitulaire du diocese.
Les diverses ceremonies se sont d6rouldes avec beaucoup
pavoisie et rd'.Jat daris I'Agfie paroissiale; brillamment
ohement paere pour la circonstance. Toute la population a ktc
heureuse de pr6ter son concours pour honorer le grand saint
du grand Sidte et s'associer & la joe des Files de la Charite,
pour t6aoigner s• recoonaissante sympathie aux deux families
rcligieuses du Saint, qui, depuis pres de 1oo ans, travaillent

ddan* a 6gi6n, ae soulageme
de 1 mis&e.
GrAce a la generosrt6 des pqroissies, l'autel fut magnifiquement orn~ de fleurs naturelles : roses et lys. Monsieur e
la
chanoine Snguin, curi de la paroisse, avait voulu qi:
statue de saint Vincent, accueillant des enfants dans ses bras,
sqt deposee azx pieds de Notre-Dame de la Carce, it Vierge
Miraculeuse, si chbre aux Marvejolais.
Durant ees trois belles journes, les cantiques d'all6gresse
r6sonukrent sous les vofites, avec le concours de la chorale
paroissiale, dirig6e par M. I'abbe Th6ron, les Eleves du
petit Seminaift, dirigs par M. l'abbe Vieilledent et le groupe
de I'Ecole apostolique, sous la direction de
M. ayssat, lazariste. c Au grand bienfaiteur de I'humanite, au pare des Paures W. cette pbrae Aetoqente inscrite sur le fronton invita;t
les fideles a venir entendre la parole ardente de M. le chanoine
de Lafort, qui fut I'otateur tres gofte de ces belles fetes.
Des blasons accrochs aen piliers rappelaient lee principales
dates de fondations des oeuvres si nombreuses de saint VinVendredi (I• juii i9371. - La journei ft corsacrde aux enfants. La messe de 7 h. et demie ouvrit le triduum par une
commumon generale. A la grand'messe, les chants furent
issames par 1 schola paroissiale. Monsier I'Archiprtre offic•

soir, A 8 heures, dans I'glise artistiquement pare,

io

enfmats et crois dee Moins de to ans, ont pris part a Il procession. Les fillettes, tout "e blanc habildes, ofrant une fleur
natureile, lys et glaieul ; fes garqons, tenant en main des ban-

nibres et des banderolles sur lesquelles etaient inscrites les
litanies d6 saint Vincent. Tous les enfants de nos ecoles firent
une gracieuse escorte d'honneur aux reltues de aotre VWn6rn
P&re, suivies de la statue pode sir un' brancard et pore par

des enfants de choeur. Avec beaucoup de piet6, ils firent, sous
la presidence de M. Bohin, Superieur de l'cqle apostolique,
le tour de I'6glise, melant leurs voix enfantines A clle de la
chorale paroissiale, demandant A saint Vincent de ne pas les
abandonner.
En up langage elev4, M. 4e Lafont s'adressant aux enfants
et A leurs maitres et parents presents A la clr&monie, par une
delicate analyse de la saintet6 de S. Vincent de Paul et nous
fit ainsi admirer sa profonde humilite, sa pi'tk si simple,
et surtout son immense charitd qui suscita dans le monde d'innombrables d6voueipents, et ne laissa, sans soulagement, aucune qjisre physique, morale et religieuse.
Samedi (26 juin 1937). - Ce jour r6unissait les diverses communautes religieuses, les Dampe de la CharitY, les Louise de
Marillac, les Enfants de Marie, le groupe de 1'Union Jeanne
d'Arc. La messe de communion est c616brte par Monsieur le
Cure ; les chants execut4s par la chorale des jeunes filles.
Le soir, M. le chanoine de Lafont, directeur du Petit S6
minaire, dans une vibrante allocution, rappela la fondation
de leurs ceuvres, sous l'impulsion et la conduite de saint Vin
cent, le grand saint du 17" si&cle, qui devanwant les esprits de
son sile
et les idees modernes, demanda A ses filles une forme d'apcstolat nouvelle : precurseur de I'Action catholique.
Dimaache (27 juin

1937). -

Messe solennele pour la clWr

ture du Triluum, presid6e par Monseigneur Aiglon, vicaire
capitulaire, en presence de Monseigneur Negre, '6vque de Cibistra. Le petit seminaire et les Bleves de I'cole apostolique
rehausskrent leclat de la cdrmnonie par le chant des vepres
en faux-bourdon a 4 voix mixtes de Perruchot, sous la direction de M. Th6ron.

M. le chanoine de Lafont nous fit le

panegyrique du Saint : pIre des pauvres, des orphelins, instituteur des organisations laiques, protecteur de la" Foi et de la
France. Cette belle journde a reuni les deux grandes families
de saint Vincent, de la Lozere. Au milieu d'un auditoire nupmbreux et recueilli, nous avons eu Ia joie de remarquer les cornettes de Bouldoire, Antnenas, du Malzien,
Sainte-Enimie.Aprks

le salut, te chant du Te Deum cltura cg tridum.n Tout le
monde conservera de ces jourrees un hqn souvenir, avec La
,medaille de notre saint fondateur qu'on a distribude i la sortie
dc cette derniere cdrtmonie. Ce fut veritablea-ept une fete
de la charit4, par I'union des coeurs.
Mdis cqtte fete n'aurait pas te complete sans une dccption
fariliale par les tlons soins de la Supeieure de la Miscricorde.
Ai. Bohin recut dans ute coquette salle de la Maiuso les ecclc-

sLastiques qui etaient venus honorer de leur prse4ie ce triduum et prouver leur sympathie a notre famille.
Au cours de quelques paroles aimables adrdssees aux invitis,
M. Bohin a tenu It evoquer un petn du passe de Marvejols ;
et, apres de respectueuses salutations aux bienfaiteurs et nomhreux amis de La maiso, M.. le supirieur a ainsi continu :
u Je revieps a vous, Mgr le Vicaire Capitulaire, et me fais un
devoir en ce jour, avec mes remercdements deiJ
esoriains,

-904de deposer A vos pieds I'hommage des enfants de saint Vincent, Pretres de la Mission et Filles de la Charitd.
Les relations entre le diocese de Mende et les enfants de
saint Vincent datent de bien loin... elles datent de 1635 : Nous
aurions pu, il y a deux ans, en faire le tri-centenaire.

C'est Monseigneur Sylvestre de Crusy de Marcillac qui les a

amorc6es. M. Vincent, dans une lettre adress6e A M. Portail,

qui missionnait dans les C6vennes, 6crit en effet . a Mgr de

Mende m'a temoign6 beaucoup de satisfaction de vos services. )
Monseigneur rdcidive et ii 6crit au premier Sup6rieur gq6nral
de la Mission, en 1642, d'abord: cJe vous assure que j estime
plus le travail que les v6tres font A present dans mon diocese
que si on me donnait cent royaumes. Je suis dans une satisfaction parfaite de voir que tous mes diocesains se portent au
bien, et que mes Cures font de grands profits des Conferences
que vos pretres etablissent avec succes et benediction a. (Cf.
Coste, II, 266).
En 1643:" VoilAk Messieurs vos missionnaires qui s'en vont
vous rendre compte de ce que nous avons fait dans les Cevennes
de mon diocese, oi j'ai fait ma visite g6enrale et requ 30 ou 40
huguenots A I'abjuration de leurs erreurs, et laiss6 autant
d'autres en l'etat de faire le meme dans peu de jours. Nous
y avons fait solennellement la Mission avec un profit incroyable. Et comme ces biens viennent de Dieu et de vos bonnes
assistances, je ne puis employer personne pour vous en faire
un plus fidle rapnort, ni qui s'en acquitte mieux que ces
bons pretres ". (Cf. Coste, II, 405).
-Ce sont, Messieurs, de beaux dloges. Les enfants de
saint Vincent, qui ont travaill6 en Lozre au 1 9 * sikcle et y
travaillent encore en ce 20o comme leurs aines, le m6ritentils ? Disons-le en toute verite et en toute simplicit6 :
Oui, n'est-ce pas, M. I'Archiprktre ? Voyez la maison de
Marvejols, elle a 9T ans d'existence ; dans 9 ans, nous en
ferons le centenaire. Pendant cette longue p6riode, que de
bien n'a-t-elle pas fait ? Les ceuvres sont a1 pour le dire :
Orphelinat, visite des pauvres, cat6chismes, dispensaires, patronage de filles, meme de garqons, Union Jeanne d'Arc, Dames de charite, Louise de Marillac.
Elle sent bien les parfums les plus exquis du v6ritable esprit de saint Vincent.
- De Marvejols, allons au Malzieuville. Certaines personnes
disent qu'il n'y a la qu'un hospice : ce n'est pas vrai. Vovez
cette messagre, de paix et de joie qui s'en va A travers
champs, visiter les groupes de jeunesse f6minine, organiser
des patronages : c'est une Soeur de saint Vincent de Paul.
Entendez-vous • toutes les heures de la journe ce doux colloque qui 4tonne parfois, surprend toujours ; il vient de la pharmacie. C'est une Fille de la Charit6 ; elle vend ses produits
A des clients, qui s'en vont reconfortes par une augmentation
de foi en la divine Providence, une soumission pleine et enti&re A la volont. de Dieu... et I'espoir d'une gu6rison prompte
et complete.
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Interrogez cele que vous apercevez dans les rues, les yeux
modestement baisjs, les mains dans les manches : o& allezvous, ma Sceur ?
Comme les premieres filles de M. Vincent, elle vous rpondra : c Je vais voir Notre-Seigneur Jesus-Christ P ; c'est
la visite du Pauvre.
- Du Malzieu, Mgr le Vicaire Capitulaire, prenons notre
envol vers Sainte-Enmie : En cette maison, encore toute
emplie de souvenirs de la bonne Soeur Raison. Elles sont

trois. Elles se d6pensent sans compter dans les ceuvres de
garderie, de pharmacie, de visite des pauvres, du soin des
inalades, des catichismes. d'Union Jeanne d'Arc. M. le
Doyen les appelle uc ses Vicaires u. Perdues dans les grges
du Tarn ; elles rayonnent sur les Causses et dans la HauteVallee. Vicaires du Cure, elles sont par-dessus tout, a la Providence du Pays n. Aussi sont-elles respectees et aimees. Du
haut du del, saint Vincent peut en 6tre fier !
- Ce n'est paa tout : i y a encore Bouldoire et Antrenas.
R.uldoire... mot magique connu dans la France entiere.
Allez-y un jour, Mgr le Vicaire capitulaire. Vous y verres

des pou;::s, des lapins, des canards, des abeilles... et bien d'au-

tres choses encore... Ce qui vous frappera surtout, en cette
Maison rurale, j'en suis sur, c'est le bien immense qui
fait. On maintient attachee virilement la jeunesse femininesr'A
I'amotur de la terre natale ; on lui fait prendre conscience
de ses veritables devoirs d'etat. Elles en sortent c ferni6res
accomplies

,, et -

ce qui est bien consolant pour un coeur

de pretre - solides et parfaites chritiennes : la formation morgle, en effet, s'allie admirablement bien a la formation technique : 'Academie frangaise, dans ses prix de vertu ne l'a
pas oublide. Honneur A cette oeuvre vraiment moderne : elle est
un des joyaux les plus beaux de votre diocese... bien envi
par les voisins.
Demandez plut6t a Saint-Flour, au Puy, oA A maintes reprises dans I'ann&e on reclame le concours et les lumieres de
cette chere Maison.
Antrenas, parmi les ceuvres que nous venons d'dnumdrer
est la derniere venue : oeuvre realiste du veritable amour du
prochain ; ceuvre de simplicite et de devouement, oeuvre vraiment Vincentienne.
Elle abrite actuellement dans les 12o enfants. Venus pour
la plupart de la banlieue rouge : ils refont l•-haut leurs forces
corporelles... et sans s'en douter, leurs forces spirituelles : que
de bapt&mes, de premieres communions, de confirmations... ls
eeviennent au foyer paternel sans nul doute avec une meilleure
sante, mais aussi avec une foi plus clairee, une charitd plus
ardente ; ils en oublient le geste du poing ferme et le chant
de I'Internationale. Quelle belle oeuvre sociale de paix et de
reconciliation en cette terre genereuse du G6vaudan !

Oui, en toute sincerit, je puis dire, nous pouvons dire *
que les Files de la Charite ont bien merit6 de la Lozre
catholique... Sans aucune pointe de vanitd, ne nous est-il pas
permis de souligner que si les Filles de saint Vincent soot

ce que yous voyez, elles le doivent, aprfs Dieu, aut Pretres
de la Mission : aux Lazaristes, qui sont i leers Directeursnas u. Ce n'est pas moi qui vous le dis : c'est une Fille de la
Charite.
Ecoutez, Messieurs, cette anecdote : un bon Pere Jesuite,
pour la plus grande gloire de
toujours sans nul doute Dieu disait, uii jour, A une de vos compagnes, mes
Sceurs :
Ah ! si nous avions ce beau bataillon de la charit6 qqe vous etes, vous, Pilles de la charit6, nous soulverions le Monde.
Celle-ci - fine mouchi et bonne fille de saint Vincent - lui
r6pondit : i Oh ! mon Pere, si vous vous occupiez de nous,
nous ne serions plus des Filles de la Charit&, mais des it Dames de la Charitte ,. Le J6suite se le tint pour dit...
Par leur direction sAre et eclairde, les Lazaristes ont maintenu les Sceurs de saint Vincent de Paul dans le vritable
esprit de leur vocation. Aussi, comme les Filles de la Charite,
les Prktres de la Mission ont de ce fait bien m6ritM egalement
du diocese de Mende.
tUn de vos iveques - au coeur vralment apostolique - dont
le nom est stir toutes les levres : Mgr Gly, de douce et
sainte m6moire, le comprit ainsi. C'est pourquol voulant
payer une dette de reconnaissance A In double famille de saint
Vincent de Paul, it appela les Lazaristes A Marvejols pour v
etablir un foyer de recrutemenit.
Sur le berceati de cette ceuvre, si pleine d'esperance, vous
vous etes penchb paternellement, Mgr le Vicaire tapitulaire.
Vous I'avez amenagde et bdnie... et I'oeuvre depuis 25 ans
1912-1937) est devenue uri grand arbre sous lequel de nombreuses vocations sont venues s'abriter, se nourrissant striciement de la moelle spirituelle de I'esprit di grand et saint
pretre qu'etait Vincent de Paul, vrai reforinateir du clerge
au 17 e siee.
Certains sont rest4s au pays, Se ddvouant vaillament en
leurs paroisses respectives ; d'autres, plus hardis, sW levant
sur la pointe de leurs pieds, se sont demandes c qu'll pouvait
bien y avoir au-dela de ces hautes montagnes qti nous entourent. Is ont aperqu la u Moisson Jaunissante du divin
Maitre ,. IIs ort entehdu sa voix : i Grande est la inoisson,
peu nonabreux Jes ouvriers ,... et ils sont partis. Vous en
avez en Abyssinie, en Chine, ei Perse, en Amnrique en Afrique
du Nord, portant biei haut avec I'amour dti Christ J4sus,
celui de notre France bien-aimne et de la Lozere caiholique.
Monseigneur le Vicaire capitulaire, Mesieurs-.
ie ce
bref expose des oeuvres de saint Vincent de Paul, qul miontrent
mieux que ds discours le profond attachement des pretres de
is Mission et des Filles de la Charitd au cher diocese de
Mende ; i se d6gage une resolutiori
prendre : c'es sans
peur et sans reproche 1'ex6cution du mot d'ordre si Souvent
suggker par Sa Saintet le Pape Pie XI, aux oeuvres de
t
eunesse : a Toujours flus,
ouutrs mieux i. Souhaitoris, Messieurs, que les belies ciremonies du deuxi&mne Ceiteiiaire de
la

-9"donpent )'ih
tedlience et I'audace.
A ce vieux terroir loqrien, dans lequl, grme & la bienveillance de I'Autoriti dioc•*aine, la dou*ie famille de saint Vincent a plong de profoodes racines.
Au beau dioce de Mende, A son clerge si mnritant.
A son Vicaire Capitulaire, Mgr Aiglon, pr4lat de la Mais~n
de Sa Sainteth, je lIve mon verre, et redis le mot touiouls
ancien, toujours nouveau : o Ad multos annos a.
A de teles evocations et en guise de conclusion A ce
jubile de Marvejols, Mgr Aiglon, ancien aum6uier de la Mi.ericorde, a repondu par upe parole tres cordiale. faisant
revivre les debuts de I'ncuvre de I'Ecole Apostolique, qui fete
son 25* anriversaire et a deib donne plus de cinquante prxtres
i 'Eglise, soit dans le Diocese, soit dans la Congregation
de la Mission et d'aures communautes.
Canonisation de saint Viacent de Paul nou* e

PRt

E-COMB

Fetes Jubilaires du 17 Mai 1937
LA PREPARATION
Nid de verdure dans les chines-verts, vall|p fermi, couronn de bois sombres, terre d'election de la Sainte Verge
par sn islgement et son "nystire,si .convenables ap recueillement et a la retraite, I'antique sanctuaire de Notre-Dame
de Pripne-Combe c6lbrait, le 17 mai, lundi de Pentecte, Ie
cinquantibme anniversaire do Couronniement de sa 'Ierge Miraculeose, sous la pr6sidence de Son Eminence le cardinal
Verdier, archev•que de Paris.
C'est i 24 mIi 1887, comme te rappelle une plaque conmoEmorativp rigie dn.s la Chapelle, que Mgr Besson, ey&que
de Y mes, cquronnait Notre-Dame de Prime-Combe, en prsence de neuf 46y6ques, de 500 prktres et de 25.0o0 plernns.
Ce qum
Une rfplique de cette piemorable journe s'imposait.
est nc.essaire n'est jamais hasardeux n, disait le cardinal
de Rletz a ceux gu'intimidait son audace. Aussi bien, pour priparer

l

cinquantenaire, ii n'y avait qu'a se mettF

A 1'ecole

de M. Dillies, I'apbtre 4 la rmemoire toqjours bdnie, qui avait
orgauisj la journPe du c'uronqemnent, Et mni.e on pouvait
mieux faire 5ur certains points. C'6tait d'ailleurs malgrk

M.

Dillies que lgr Besson, privoyant le mauvais temps, avait

refusde
de isscr les cedrmonies se dcrouler Milemrs que sous
la vran4 a
Cnstruction rOcente, proyisoire et dofinitive,
co
Aussi la plupart des p&erins n'avient rien vu ni rieq enteqd1
de Ia fete.
Cette fois, on resolt de preparer un vaste terrain poyroes
offices en pleP air.
l fon4 de la pombe avec son cag4l

-- 908 d'yeuses touffues et son abside de peupliers et d'frables, dommne par la courbe harmonieuse des collines, s'averait ideal
pour contenir comme en un stade antique la multitude espiree.
Des le mois de novembre, on s'attaqua non sans courage aux
pentes rocheuses ; en quelques mois une esplanade fut prete,
nivelee, cylindr e, qui pouvait contenir 12.ooo personnes et
servir aussi A garer les autos aux jours de grande affluence,
et A donner aux el6ves un magnifique terrain de ballon.
II fallait encore prdvoir, chose inconnue en 1887, un parc
pour les autos et autocars, dont l'encombrante presence etait
impossible aux abords immediats du Sanctuaire. Le mas de
Barbusse offrait ses terrains gazonn6s pour les autocars, et
200 m6tres plus loin, une garrigue fut aminag'e pour les
autos avec voie d'acces d'un c6t6, et sortie de l'autre pour 6viter l'embouteillage. A l'appel de M. le Maire de Fontanes,
des volontaires vinrent am6nager ces divers terrains et rdparer
la route.
El m6me temps, la place du Sacre-Coeur, agrandie, a&ree,
empierree, rerut pour la premi6re fois la visite du rouleau
compresseur. L'all6e du Rosaire, ddbroussaill6e de tout ce
qui pouvait goner la vue, degagea nettement les quinze
stations de pierre tendre pAtine ; les medaillons debarrassds de
la peinture qui les avait empAtes si longtemps, remirent en
6idcence les moindres details du bronze finement ouvrage ; une
piste de sable, plus douce aux pieds que les 1igendaires cailIoux, fut tracee au milieu de 1'allie pour le cortege cardinalice.
De distance en distance, des oriflammes en haut des mats
bruissaient. Face A la nouvelle esplanade, une estrade fut
dressee pour la messe pontificale; sur le c6td gauche courait
une loggia tendue de rouge pour te cardinal et les ev&ques;
au-dessus de l'autel, un baldaquin supportq par des colonnes
devait recevoir la Vierge Miraculeuse et par derriere, une
ceinture de longues oriflammes balancaient au vent les couleurs de la Samte Vierge et du Souverain Pontife. Quatre
hauts-parleurs
etaient install6s pour diffuser le chant et les
sermons. Une enceinte, au-dessus de I'allpe du Rosaire, etait
reserv e a I'orchestre et aux chanteurs fournis par les Grands
Seminaires de Ntmes et de Montpellier, par le Petit S6minaire de Montpellier, par les maitrises de Nimes et de PrimeCombe. Deux postes de la Croix-Rouge 4taient prAts a recevoir les blesses ou les malades. Partout des pancartes donnaient aux p6lerins les renseignements utiles. Les paroisses
voisies, hommes et femmes, s'activ&ent pendant plusieurs
jours A prparer des arcs de triomphe oil les buis, les roses,
les glycines et les asperges sauvages combinaient en d'heureux effets leurs charmes agrestes et vigoureux ; Fontanks en
avait erige deux, a 1'entr6e et A la sortie du village ; Lecques
avait dressA le sien A la bifurcation du chemin de Prime-Combe,
et Combas avait 6levd un veritable monument, d'une imposante 616gance, aux portes m&me du Sanctuaire.
Pendant que les populations environnantes prouvaient ainsi
une fois de plus leur touchante affection pour la Madone qui
veille sur leur pays, un mouvement se dessinait, enthousiaste
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dans une 6loquente lettre pastorale conviait ses diocdsains
a venir en foule a Prime-Combe et leur en donnait de pertinentes raisons. La Compagnie P. L. M. apposait dans toutes
les gares de grandes affiches qui annoncaient des trains sp 6
ciaux et des tarifs reduits. Un arratd prefectoral riglait la
circulation des voitures A sens unique sur les routes, et M. le
Maire leur fizait des emplacements obligatoires. Plus de 300
curds nous annonaaient leur presence avec un contingent plus
ou moins nombreux de paroissiens. Tout semblait done presager, A la gloire de Notre-Dame, la plus grandiose manifestation de foi et de pietd.
Le samedi, avant-veille de la fete, les premiers pelerins qui
arrivArent, a pied ou A bicyclette, furent les Scouts-Routiers
de 1'HWrault, qui avaient choisi Prime-Combe pour centre de
leur rassembleinent annuel, sous la conduite de leur aum6nier diocesain, M. d'Aussac. En attendant de nous Wtre d'un
precieux secours pour le service d'ordre, ils camplrent aux
environs, dans les bois ou pros des fermes : le chant mAle et
iointain de ces grands jeunes gens nous parvenait, dans les
premieres ombres du crdpuscule, comme une douce serdnade
A la Vierge qui, de la montagne, pr6sidait leur rallye dis-

perse.

Le jour suivant, dimanche de ia Pentec6te, la communaute
prdvoyant que le lendemain lle ne s'appartiendrait pas, voulut c6~ebrer en famille sa fete du cinquantenaire et remercier
sa Madone de tant de graces accumulees. Aux Vepres, c6lebrees sous la veranda, car it y avait dedj beaucoup de monde
et surtout des curieux pour vow les derniers pr6paratifs, notre
confr&re, M. Neveut, rempla4ant M. Doucet, empechd par
sa subite maladie, evoqua les souvenirs de sa pieuse enfance
et de I'ancien Prime-Combe. Ensuite la procession dirigea ses
pas et ses chants vers la chapelle du Rosaire o6 reposent les
restes de M. Dillies, dont I'Ame et le souvenir allaient planer
sur ces fetes.
'Le 17 mai, malgr6 le temps couvert et orageux, des les
premieres heures, la chapelle se remplit des pelerins les plus
fervents ; le spectacle 6mouvant des grands jours de pelerinage se renouvelle, amplifid ; Messes, confessions, communions (plus de 3.000) se succbdent sans arr&t ; beaucoup de
ces communiants viennent de loin ; c'est I'heure la plus tou-

chante de la journ6e. Les grands s4minaristes de Montpellier
et de Nimes entendent successivement
munion avec chants.

leur messe de com-

A partir de ce moment, le flot de plerins monte ininterrompu
et sans desordre : quatorze gendarmes, commandes par le
capitaine de gendarmerie, assurent la circulation. De la gare
au Sanctuaire la route est noire de monde en mouvement, les
voitures ont dO rester au has de la c6te, heureusement qu'on
a prdvu pour y disposer les paquets une consigne, ob 1'autoritd d'un confrere maintient le bon ordre.
A neuf heures, la veranda, libre de tous ses banes emportds sur I'esplanade, et decoree par des draperies qui toment

de la vo4re, et de faisceaux de drapeaux places Sur les colonnes, est occupde par les membres du clerg6, qui attendent
I'arrive du Cardinal et des Ev&ques. On volt aux premiers

rangs M. E. Robert, assistant de M. le Superieur gnral et
son repr6sentant officiel; deux de nos confrkres lencadrent,
deux chanoines en habit : MM. Mailh6 et Duhour. Pres de
lui, M. Frasse, visiteur de la Province et quelques autres
confreres. M. le chanoine Rouquette, Vicaire g6neral de Montpellier, represente Mgr Brunhes qui avait promis de venir au
moins le matin, et qui fut emp&che par on Congres de
Jeunesse feminine ; presque tout le chapitre de Nimes est
1l, ainsi que le doyen du chapitre e e Montpelier, M. le Chanoine Maubon ; les trois-quarts des pretres du Gard sont presents et si ceux de I'HWrault depassent a peiae la Fentaine,

c'est k cause du Congres de Montpellier.

Arriode du Cardinal et des Prelats
A neuf bhures at demie, la voiture du Cardinal est signalbe
A Fontands ; il !i faudra vingt minutes pour fendre la foule
et arriver : les Scoqts ouvrent un passage ; les adccamations
et les applaudissements eclatent ; les fanfares sonment aux

champs. Au senil de la veranda, Ie Cardinal visiblement 6mu
et etonnd, descend de voiture, accompagnd de Mgr Girbeau,
de Mgr Chaptal, de Mgr de Llobet, de Mr Roques, des
Re6vreadissimes

Peres Causses et Perrier.

M. le Superieur,

pres duquel se tient M. le Maire de FontanS en habit, charpe
et ddcorations, iui adresse un compliment
bienvenue it profonde gratitude.

de respectueuse

Apr&s quelques mots de remerciements, le Cardinal et sa

suite untrtnt & la chapelle ob des centaines de cierges brasillent

aux pieds de Notre-Dame. II prend ensuite un pe

de repos

pendant que la foule se ramasse, de plus en plus dense, dans le
fond de la combe et, sous la direction des missionnaires, re-

cite 1e chapelet et chante des cantiqus.

La Grand'Messe
A dix heures, l a procession, qui, grAce aux Scouts, se fraie
Un difficile cheipia, part de la vranda : en tAte et au centre,
les fanfares de St-'auzillee-dPutois, Uchaud, Sumane, Le
Vigan ; les ld•ves du Petit Suiinaire de Montpellir, des
PP. Assomptionnistes et des PP. Franciscains, les maitrises

de Nimes et de Prime-Combe dans leur graceu

costume, les

grands seminariste* de Montpellier et de Niiaes ; plusieure
centaines de pretres en habit de chceur de divers dioceses,
des relgieux de plusieurs ordres, pari lesquels le P. Aais
d'A tsile
lesr RRmes Ab b6 s de St Michl-de-Frigolet et de
St-ichel-de-Cuxa; Mgr Chaptal, Mgr Roques, archevue
d'Aix, Mgr. de liobet, archev&jue d'Avignow,
revtu des bbits pontfi Faux, et enfin le cardinal Verdier, en cappa magma,
.

accopqgn de M. Laplanche et de U. Rouquett,
g neraux.

vicare

Mais plus que ce majestueux cortega, ce qui attitre les regards et les ceurs de cette foui vibran
et chantaate, c'est notre douce Mado.e qui s'vawnce, dans sn

riche reliquaire, portee, sur un brancard fleuri, par quatre
diacres en dalmatique des grands Seminaires de Nimes et de
Montpellier. Saluee par les ovations retentissantes des clairons, des applaudissements et des cantiques, elle prend possession de son trone, au-dessus du mattre-autel, face A cette
multitude qui occupe dans la combe toute place libre, et
dans les bois, la moindre dclaircie. Vu de I'estrade le spectacle est d'une impressionnante grandeur, et pour ceux qui
ont le loisir de monter sur la colline plus imposant encore, car
ea plus de la foule, on apergoit A la ronde, sur les routes et
dans les champs d'innombrables voitures qui stationnent.
D6s que. le Cardinal, les Eveques et les principaux invites
ont oris place sur I'estrade, la messe pontificale commence.
chantie par Mgr de Llobet, metropolitain, avec M. le chanoine Maubon comme pretre assistant ; et MM. les chanoines
de l.omie et Perrot, comme diacre et sous-diacre. Sous la direction de M. le chanoine Sanguinede, .Is grands S6minaristes de Nimes executent A la perfection les ceremonies lIturgiques. Le Grand et le Petit Seminaire de Montpellier
chantent en gr6gorien nuanc6 la messe propre du lundi de la
Pentec6te; la maitrise et le grand S6minaire de Nimes chantent
la messe de Novon avec accompagnement d'orchestre. La
foule se reserve pour le Credo royal de Dumont. A I'Offertoire, et A la sortie, les maitrises de Montpellier et de Nimes
executent respectivement I'Alleluia de Haendel, et le choeur de
la .Pentec6te du m&me auteur.
A .a fin de la messe, le cardinal Verdier s'avance au bord
de 1'estrade devant le micro, .et d'une voix pleine et sonore,
dont les haut-parleurs renforcent la majestueuse eravite, prononce l'allocution dont nous donnons I'exorde et la peroraison.
Allocution du Cardinal
Messeigneurs, mes bien chers fr6res, II m'est bier difficile
de traduire mon admiration et mon emotion. J'ai vu certes,
dans mes voyages a travers la France ei au-delA des frontiries, des manifestations religieuses importantes : bier encore, a la Cathbdrale de la belle ville de Nimes, inatin et soii,
j'ai vu de splendides cedrmonies, dont le souvenir restera .A
jamais dans ma m6moire ; mais aujourd'hui, on dirait que le
creux de cette petite valle est devenu le vestibule du Paradis.
On dirait que les deux dioceses de Nimes et de Montpellier se
sont retrouves pour venir une tois encore manifester Jeur fid6litA aux traditions nationales et leur amour A la Sainte Vierge.
Fidelitd a'ux traditions nationales : depuis bient6t mille ans les
fideles des environs des riches plaines aux rivages de la MB-

diterrande jusqu'aux montagnes voisines viennent dire leur
amour A la Sairtte Vierge, entendre la Sainte Messe comme
celle qui vient d'etre ceflbree, chanter les mm&es cantiques,
tradition qui traverse i'histoire de France comme un sillage
de lumiBre et d'esperance ; et aujourd'hui, mes biea chers
frres, vous avez ajouteun anneau d'or A la chaine qui
relie les generations dans cette manifestation d'aimour
Marie, je vous en remercie, je vous en f6licite. Je voudrais que
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la France tout entiere fut temoin de ce spectacle ! Ele y pui.
serait une nouvelle confiance en ses immortelles destinies. Te
roudrais que les peuples etrangers, qui pr6tendent que la
France a cess6 d'itre chretienne, eussent sous les yeux le
spectacle incomparable que je contemple en ce moment, ils verraient qu'en depit des circonstances, la France veut toujours
rester la Fille ain6e de I'Eglise...
Aimez la Sainte-Vierge, chantez avec joie aujourd'hui son
triomphe. Lorsque nous reviendrons ce soir en nos demeures,
A travers les souvenirs que vous emporterez de cette incomparable fete, arrktez-vous A cette idte : j'ai senti que j'avais une
mere au Paradis, la tris Sainte Vierge.
Je ne veux pas
m'etendre plus longtemps, ce soir, une voix plus 6loquente
que la mienne vous dira ce qu'est le sanctuaire, cette
fete, mais, en terminant, je veux vous remercier. Je vais
revenir demain dans la capitale, fournaise ardente o4 tant
de courants se traversent les uns les autres. je vais reprendre une vie travers6e de tant d'inquietudes et d'angoisses, mais
avec un optimisme dans I'avenir de la France. J'emporterai le
souvenir de cette f6te qui me montre une fois de plus que
notre population des campagnes reste plus que celle des villes
fidide aux traditions religieuses, je vous en remercie. Puisque la
Providence a fait de mot un grand voyageur, je peux vous dire
que le monde entier regarde ce que va faire la France, quel
sera demain son sort politique, social, moral. Tous dclarent
que rien de grand, rien de dfinitif, ne se fera dans le monde
sans le secours de la France ; voilA pourquoi, mes frdres, nous
sommes si regardes. Je voudrais aujourd'hui que la presse, le
cinema, la radio portent jusqu'aux extr6mit6s dut monde la
magnifique, I'incomparable manifestation religieuse que vous
donnez. Je vous en remercie de tout cceur, soye fiers, vous,
de votre foi ; dites bien que vous etes chr4tiens et que vous
voulez le rester, sans doute pour sauver vos ames, mais sans
doute aussi pour sauver notre Patrie bien-aimbe. Ainsi soit-il.
Apres cette allocution, 6coutee dans un religieux silence, le
clerge re-ient en procession, accompagnA des fanfares, jusqu'a
la v4randa. La Vierge Miraculeuse, restne sur place, est offerte
pendant plusieurs heures & la veneration des phlerins, par les
missionnaires qui se succ6dent pour tenir le lourd reliquaire.
LE BANQUET
Midi, roi des wtes a, a dit le poete. II eat pu ajouter : et
des diners champ6tres n, & voir tous ces groupes
dans les clairinres et les sous-bois, devant les provisionsinstalle
d6bal16es et les vieilles bouteilles des meilleurs cras : scenes d'un
pittoresque A la Teniers, mais bien compr6hensibles,
on
pense auax marches et contre-marches, aux poses fat quand
antes et
aux heures d'attente d'une longue matinde. Le problAme tait
plus compliqu6 de recevoir dignement les trois cents prtres
qui avaient acept6 d'6tre nos h6tes, les autres pruf&ant
la genA-osit6 de leurs paroissiens et du sac A provisions. Le
'Ifectoire de la Communaute etant insuffisant, on avait dresse6
des tables A I'h~tellerie, dans la salle d'tude, sons le prdau
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dii rtfr-atit,, non seulement

pour les prktres,

mn.is aussi

p.ur Ita S lninaires et les Maitrises. Rapidement, tout !e monde fut servi et content. 11 n'y cut que les confreres de la
ma.ison, aux prises avec les divers services assign6s A chacun,
qui n'eurent meme pas le temps - du moins pour la plupart
- de prendre leur repas. 11 en fut de meme pour nos Soeurs
et pour leurs compagnes devouutes de Nimes, de Montpellier,
de Sute, d'Avignon, etc., qui 6taient accourues avec ma Resp.
Sutlr Visitatrice, leur apporter une aide indispensable.
Midi. c'itait aussi I'heure attendue et redoutee des toasts
qui suivent les diners d'apparat. En 1887, pour les fetes du
couronnement, deux 61tves de I'Ecole apostolique etaient venus
chanter en vers franu;ais et latins, dans la maniere assez pompeuse de 1'epoque, les gloires de Notre-Dame et des evCques
prnsents ; un de ces
j
leves, depuis docteur de Rome et actuellemn-nt professeur distingue dans un de nos grands shminaires
du Midi, assiste au cinquantenaire et ne lit pas sans un
sourire sa piee de vers latins qui dibute par un salut solennel
aux prelats :
Nos liceat pueros cum plebe, ante omnia, robis,
Sucri Pontifices, pronos affere salutem.
et se termine sur une vision de jardins cilestes oh s'embrass•,nt la justice et la paix :
Floribus ornantur nostri caelestibus agri,
Dulcia justitiae tandem pax oscula bibat.
Aujourd'hui que les Mathdmatiques et les Sciences ont detr6nd les Humanites, on ne fait plus de vers fran;ais ni de
vers latins ; les toasts meme sont plus hitifs, moins nombreux;
,in est plus press6 ; it semble cependant que le dernier refuge
du genre si c'en est un - soit une table episcopale. Avec
quelle grace et quel A-propos, Monseigneur l'Ev&que de Nimes
sait remercier M. le Superieur de Prime-Combe et ses conireres d'avoir si bien organise la fete et le repas, les Eviques,
ses voisins, d'avoir bien voulu I'honorer de leur presence, et le
Cardinal de lui avoir donnd tout son eclat, en m6me temps
qu'il nous procurait I'occasion de lui dire toute notre admiranton pour sa bontd, sa sagesse et son activit6 dans tous les
domaines, de la pens6e comme de I'action, des oeuvres, des
chantiers, etc...
Aprýs lui, M. le maire de Fontanbs, si devou6 A PrimeCombe, dont ii est tous les ans un fidele retraitant, loua le Cardinal Verdier de ne pas oublier, dans les splendeurs de la
pourpre, ses origines mdridionales.
Les applaudissements sont A peine terminds qu'un vieux pr6Magot, se lIve, un felibrc e venol, aini fet veC.
tre, M. I'abbc
de N.-D. de Prime-Combe, qu'il a dejA chantbe en plusieurs
circonstances : il vient dire au Cardinal un A-propos en vers
languedociens qui le conquierent et qu'il demande d'emporter
pour le lire A loisir.
C'est maintenant le tour de M. le Superieur ; mais, au
dehors, la foule dont le repas n'a pas kt6 prolong6 par des
33
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toasts, commence a s'agiter ; on entend les fanfares qui sans
doute l'occupent et la font patienter. 1I faut done a;briger.
M. le Superieur remercie d'un mot Son Eminence qui laissera
grav6 dans les corurs et sur le marbre le souvenir de son historique passage A \.-D. de Prime-Combe, Mgr I'E\;que de
Nimes, qui dans sa bienveillance continue pour notre sanctuaire, fut I'instigateur affectueux et 6loquent de cette mnmorable journ&e, Nos Seigneurs d'Avignon et d'Aix, anciennes et
amicales relations, Mgr Chaptal, dont la soaur retenue A Nimes
par la maladie s'est d6vouke si longtemps A notre V.uvre ;
les superieurs des Grands Sminaires de Nimes et de Montpellier, qui symbolisent la s<tculaire amitid de Saint-Sulpice
et de Saint-Lazare. MM. les Cure; du Gard et de l'HIrault
si sympathiques. et si fideles h nos p1lerinages, enfin tous
ceux qui ont contribue au magnifique succes de ce cinquantenaire. Les vivants ne font pas oublier les morts, lv- deux
surtout qui ont tant fait pour Prime-Combe, M. Dillies. I'organisateur de la journ6e du couronnement, dont M. Ie Superieur s'honore d'avoir :tv I'eleve, et le T. H. Pkre Verdier,
restaurateur de Prime-Combe apres la guerre et dont Ic surcesseur a htritt du bienveillant intiret pour notre ni.:i.on,
comme le prouve I'envoi de son repr6sentant officiel A -t-tte
fete.
Le dernier, le Cardinal se levI et conclut : a Bien que, nous
dit-il, on lui ait appris A Rome, lors de sa consecration, qu'un
Cardinal ne devait pas porter de toast, parce que c'est une
joute ,, il tient cependant A dire combien il est heureux de
cette journee et A remercier ceux qui l'ont organisde et qui
ly ont invite : Mgr de Nimes et M. le Sup6rieur de PrimeCombe. De pareilles manifestations, aux heures parfois luurdes de son ministere, sont pour lui un reconfort, une e-p&rance et une raison de plus de perstvtrer dans I'optimisme
qu'il professe inlassablement. D'ailleurs, plus attentifs, semble-t-il, A ce qui nous trouble et nous divise qu'k ce qui nous
grandit, nous sommes loin de nous duuter du ravonnemnnt
de la France A 1'ttranger et de son bon renom. Lui qui voyage
b1aucoup en dehors de nos frontidres, est souvent le temoin
t'mn et fier de cet attachement qu'on garde A notre pays, vers
lvcjuel on se tourne pour marcher A la lumiire. En apercevant
tant de membres du clerg6, de ce clerg6 de France A la fornation duquel ii a consacrd les plus belles et les plus heureu es
annees de sa vie, le Cardinal lui dit son affection et en m&ine
tenis son esperance - particulierement daas I'humble cure
de campagne - pour le maintien de nos traditions chr4tiennes
et le relevement de la France.
Assailli par la foule. quand il sort du refectoire, le Cardinal,
avec une aimable simplcit et une condescendance
paternelle.
se fait tout a tous.

CEREMO.IE DE L'APRES-MIDI
Le temps presse. Vers 15 heures, la procession dans
le m6nn
ordre que le matin, se met en marche vers I'allde
du Rosaire
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travers les rangs aussi serres de pelerins. Le Magnificat en
faux-bourdons de Perrurhot, est chant6 par les s4minaires
£t maitrises. Ensuite, Mgr Roques, archeveque d'Aix, dont on
Atdmire la puissance de la voix et I'6nergic du geste dans
il vent qui commence A souffler violemment, exalte devant le
micro les gloires de la Sainte Vierge.
I Quelle est cette femme qui s'avance A I'horizon des siecles ? 1
et Son Excellence de faire un magnifique expos6 de theologie
nlaliale, en partant des origines de N.-D. de Prime-Combe,
pouur finir sur les graves necessites de I'heure actuelle.
.pres ce magistral sermon, le rhu-ur des chanteuses exdcute
1: cantate & la Vierge immacult'e, de Paul Vidal, si chire A
ttou les fils de saint Vincent, A qui elle rappelle le couronnenwnt de la M.daille Miraculeuse et tant de f6tes mariales.
.La foule entiere chante ensuite '0 Salutaris et le Tantumr
Ergo ; puis la behnddiction de Notre-Seigneur dans le T. S. Sa*-rement, descend sur ces milliers de tetes intlindes, pendant
que les clairons sonnent aux champs. La procession reprend
marche,
ma
escortant la Vierge Miraculeuse qui repasse devant
i-s fanfares dichaines dans une derniere sonnerie et va reprndlre dans la rhapelle sa place accoutum(e. Jusqu'A la nuit,
le. pilerins continuerunt de prier et les cierges de se consumer
;ux pieds de Notre-)ame.
Cependant, la pluie commence A tomber, une pluie d'orage.
drue, qui pr6cipite les dt'parts. C'est le seul regret de la journ«e. On s'cn console en pensant que les cirdmonies sont termrintes et qu'il a micux valu au-dessus de la combe le voile
des nuages que le soleil ardent de la saison. Les postes de
.ecours n'eurent en effet A soigner que cinq ou six dames indispostes et un jeune homme qui, tombr d'un arbre sur un
groupe de pelerins. s'ctait kWgrement bless&. Pas d'accidents
non plus au depart des autos, en gare ou sur les routes.
A cinq heures et demie, le Cardinal et les Eveques quittalent le Sanctuaire, qni entrait peu A peu dans le calme habituel de sa tranquille solitude.
EPILO)GI'E
Le lendemain, les journaux publiaient les compte-rendus illustres de la fAte et signal;adent nutanmment la presence de
le capitaine de gendarmerie nous disait
plus de 40.000oo p lins,
En tout ens, il resulte de notre enquAte que
plus de 50o.o0.
la compagnie des chemins de fer organisa neuf trains et d6livra r5.ooo billets, que les gendarmes contr6blrent plus de
5.000 autos et 300 autocars, sans compter tous ceux qui resthrent sur les routes de Vic-le-Fesc, Lecques, etc., enfin, que
les habitants des villages A plusieurs kilometres A la ronde,
vinrent A pied, soit de la plaine. soit par la montagne.
La journ&e du Couronnement avait eu sa replique. Dans
les compte-rendus qu'on en fit en 1887, nous lisons i qu'un
des r6sultats de la f&te devait 6tre la construction A PrimeCombe d'une rglise destinee A remplacer la viranda. - Pourquoi M. Dillies ne mit-il pas ce projet A ex6cution ? N'en eut-
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il pas les movens ? Se laissa-t-il gagner definitivement par le
charme poý-tique de ces offices de plein air en temps de canicule ? ou bien les pilerins d'alors 6taient-ils plus endurants
que ceux d'aujourd'hui, qui trouvent assez incommodes, dans
les premiers jours du printemps et de l'automne, les courants
d'air de la veranda ? Quoi qu'il en soit, l'epilogue certain
de ces fetes du cinquantenaire sera un regain de ferveur pour
le pklerinage, et une page de plus ajoute A son histoire glorieuse, dont les fils de saint Vincent s'honorent d'etre, depuis
62 ans, les modestes pionniers.
Gaston CAzEr.

BULGARIE
M. Joseph ALLOATI

fondateur des Sceurs Eucharistines.
(20 juiUet 1857-27 mars 1933)
Le fondateur
Comme tant d'autres, la Congregation des Sceurs Eucharistines a eu des commencements tres modestes.
Elle a eu pour fondateur le P. Joseph Alloati, un humble et
saint religieux lazariste. Ne A Villastello, pr&s de Turin, le
20 juillet 1857, et ordonne pr&tre le 24 septembre 1882, il fut,
d&s le mois de novembre de la meme annie, envoy6 A la Mission
de Mac6doine, dont le centre etait a Salonique.
En Macedoine, les religieux lazaristes s'occupaient surtout
des Bulgares qui, quelques anndes auparavant, avaient fait
schisme dans le schisme. Ils s'6taient separ&s du patriarchc
grec dissident de Constantinople, pour former une Eglise
itdeppendante avec un exarque A sa tete.
Mais, des l'origine de ce mouvement de separation, un groupe asse7 important s'etait tournd vers Rome. 11 y eut ainsi
les Bulgares unis, c'est-A-dire catholiques, continuant A pratiqu.-r le rite oriental, tout en reconnaissant le Souverain Pontife poui chef spirituel.
C'est parmi eux que le P. Joseph Alloati devait depenscr
son zMle apostolique.
Lui, si attache A la vie de communautd, n'hdsita pas A sacrifier la compagnie de ses freres en religion, pour aller vivre
dans un village, afin d'apprendre plus vite et mieux la langue
de ceux qu'il devait dvangeliser. Puis, ii embrassa le rite
I Voir Antales, 51, 43 ; 8, 1066 ; 81, 26-27 ; 98, 503-50g.
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oriental (byzantino-slave), car c'6tait encore un moven d'etre
plus pres de I'me et du cw'ur de ces gens simples. II s'habitua parfaitement A la manikre de vivre des paysans, mangeant avec eux au m6me plat, couchant sur une simple natte
ktendue A mime le plancher ou sur la terre battue.
Que tout cela dut couter au fits d'une famille italienne aisde
felle avait, dit-on, armoiries), qui, A la maison, n'avait manqub
d'aucune commodit6 ! Et ici quelle nourriture ! D'abord, conform6ment au rite, 80o ou 200 jours par an d'un jeune sdvere,
pendant lequel non seulement la viande est d6fendue, mais
encore a-ufs et laitage, et mEme le poisson et I'huile d'olive.
Le reste du temps. les mets les plus communs. Le Pere soutint ce rngime jusque vers la fin de sa vie. II voulait gagner
les Ames, rien ne devait lui coiter. t1 trouva la force de
persvdirer, dans son amour de la sainte Eucharistie et sa pit6
envers la Tres Sainte Vierge.
Ce qui le frappa durant ses courses A travers les villages, ce
fut le peu de respect avec lequel etait traitW Notre-Seigrieur
au Saint Sacrement.
Le 1o ftvrier i885. ii d&crivait A son Superieur general. M.
Fiat, le miserable ktat d'une 6glise de village : t1... Sous I'autel, deux ou trois livres A moitie bruilds, et dont les feuillets,
charg6s de cire, sont devenus illisibles. Au milieu, j'aperqus
une petite boite en fer-blanc, dans laquelle on avait mis autrefois du caf&. Quelle ne fut pas ma douleur, mon Pere, lorsque,
en ouvrant la boite, j'y vis la sainte Reserve, dipos&e sur un
papier noir et huileux : je tombai A genoux et it ne me fut
pas possible de retenir mes larmes ,.
II avait vu choses semblables dans d'autres paroisses, oil il
avait aussi constat6, A cAte d'une certaine disposition des
gens du peuple A la pitd,. une tres profonde ignorance de la
religion. Des lors, certainement attrist6, comme I'avait &t6
quelque vingt ans plus tot le fondateur des religieux de l'Assomption, le P. Emmanuel d'Alzon, qui, A Constantinople,
ne se consolait de ces irr6v6rences des pr6tres schismatiques
envers la Sainte Eucharistie, que par la pensfe qu'ils n'ont pas
I'id6e de dire c trop souvent la mnesse ,, le ddsir dut lui venir
d'une uouvre de rdparation.
Un jour qu'il faisait pieusement le chemin de croix, il
s'arrkta peut-4tre deux heures A la quatrieme station. II eut
comme une vision de l'oeuvre A laquelle le bon Dieu le destinait : reparation des offenses faites A Notre Seigneur dans
le sacrement de son amour et instruction des pauvres. II
voyait en effet, qu'it y a bien en Orient des etablissements
fondCs par des Congregations missionnaires, mais pensionnats et colleges sont plut6t pour les riches.
Lui voulait aler aux pauvres.
Cependant, ne s'illusionnait-il pas en crovant A une sorte de
revelation ? Au chemin de croix suivant, mimes sentiments,
m6mes lumieres. Sa resolution 6tait prise. La fondation d'une
Congregation de religieuses qui s'occuperaient de I'entretien
des eglises, instruiraient les jeunes filies pauvres en ouvrant
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6coles et orphelinats, rn'pandraicnt surtout le culte
Sainte Eucharistie, fut drcidie dans son c-u-r.

de

la

II se mit A I'luvre sans tarder.
S'ne

collaborairice

Le P. Joseph Alloati avait une soeur plus jeune que lui de
deux ans, Euphrosia, qui restait a la maison. 11 lui &crivit, lui
expliqua son intention, I'invita A venir travailler avec lui.
La jeune fille fut sans doute surprise d'abord par cette proposition. Mais, 6tant allie trouver Don Jean Bosco, qui ne
I'avait jamais vue., elle entendit le Saint lui rivyler tout son
avenir. I'o-uvre qu'elle devait entreprendre pour la gloire de
Dieu. Euphrosia suivit I'appel de Dieu. Elle vint rejoindre
son frere, toute disposde. A la tte de la Congregation projetee,
A collaborer A la conversion des Bulgares.
Pour la nouvelle (wuvre, aussi bien les Peres Lazaristes que
les .Swurs de Saint-Vincent de Paul, installhs A Salonique depuis longtemps, prkterent le plus gt'n('reux concours.
Tout Ctait A faire : former les jeunes fills auxquelles Notre
Seigneur inspirerait le d<'sir d e consacrer A lui dans la vie
religieuse, trouver ine deneure oh les r6unir, pourvoir A leur
entretien.
Le frere et la swaur y consacri-rent g nereusement leur avoir
personnel. On fit I'acquisition d'un village, ou plut6t d'une
grosse ferme, A Paliourtsi, dans les environs de Guevguli, et
la cormunaut4, quittant Salonique, vint s'y 6tablir.. Le P.
Auguste Bonnetti, sup'rieur des I~azaristes de Salonique, futur
archev&que et del:gu4 apostoliquc de Constantinople, offrit
une maison pour les Religicuses.
Le 21 avril 1889. Mgr Lazare Miadenoff, alors vicaire apostolique de Salonique, benit la chapelle, c6l6bra la sainte messe
et donna I'habit aux quatre premieres Soeurs Eucharistines.
Ce nom indique bien la devotion principale que propageront
les membres de la nouvelle Congregation. Le P. J. Alloati en
fut nommn superieur et directeur spirituel. En embrassant la
vie religieuse. sa sueur prit le nom de Sceur Marie-Christine
de Jtsus. A elle revint la charge d'organiser la Congregation.
Si le frere '-tait remarquable par sa pikt6, en elle it v avait en
plus un solide esprit pratique, attentif aux details, qui ont
souvent une grande importance dans la vie religieuse.
Ce qui m'a frapp6 en lisant les rigles donntes aux S•eurs
Eucharistines, c'est le soin mis a former les religieuses dans
le sentiment de la plus parfaite obbissance, A ce point que les
maisons fondees dans diverses localites semblent ne faire
qu'une communaut, avec la maison-mere.
On s'occupe actuellement A adapter les constitutions aux
normes du nouveau droit canon.
Vu le petit nombre de catholiques bulgares en Macedoine,
au moment ou se fondait la Congregation des Sceurs Eucharistines (quelques milliers seulement), espirer un developpement rapide fctetB se faire illusion. La vraie notion de la
vie religieuse est bien affaiblie en Orient depuis le schisme.
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6tait loin alors de jouir de la paix. Le r6veil

de I'esprit national chez Bulgares, Serbes et Grecs, sujet de
lempire ottoman, provoquait des luttes acharnres A la fin
duo 1 * siecle et durant les premieres annees du 20o si6cle, entre ces differentes races et contre les maitres oppresseurs. Ceuxci tant3t indolents, tant6t tracassiers, toujours dangereux,
rendaient la vie dure A la population chrktienne, dont la majorit6 eAt voulu rester tranquille.
Malgr6 cela, I'institut des Soeurs Eucharistines prosp&ra. A
la veille de la grande guerre, elles avaient six maisons, aidaient le clerg6 dans les paroisses catholiques, instruisaient
gratuitement les enfants, entretenaient les eglises, s'occupaient
d'oeuvres charitables. Les religieuses etaient au nombre de 31,
dont 16 dans les villages. A Paliourtsi, oA etait le noviciat A
c6th de la maison-mere, elies avaient recueilli 36 petites orphelines.
d _des Dardanelles, les troupes de I'Entente se
Mais
transporwteet ea. 3ac-doine. la maisun-mnre des Sueurs se
trouva •ient6t eft-4edeux feux. Les obus eclataient dans leur
souffrances pendant de longs mois ?
propi6t. Qui dita.trs
s'ajouta peu aprbs une extreme pinuruu danger ic.sant,
rie de vivres.
Lorsjue Suwurs et enfants purent remonter vers Skopit (Uskub). en 1916. les tourments de to faim cesserent. car le prince
Boras (le roi actuel), donna des ordres pour leur ravitaillement,
Les Swurs, en retour de cette gen6rositA,
A son propre caste.
prodiguerent, dws la suite, leur devouement aux blesses et aux
malades.
Au moment de la retraite de t'armtne bulgare, les Frangais
occuperent la ville. Les religieuses Euclarnstines, n',coutant
que leur charit6 chritienne, se firent infirminres des soldats
franiais pendant plusieurs mois, comme elles l'avaient et, pour
leurs compatriotes. ix d'entre elles succomberent aux fatigues
et aux prvations pendant la dur-e de la guerre, soit A Paliourtsi, soit A Skopie.
En IBulgarie, nurcelle activzit
Enfin, le 28 auit 192o, elles se rtfugierent A Sofia, elles et
leurs orphelines, s'installant bien A I'etroit dans un immeuble
de la rue Veurbitsa, qu'elles ont cde, en 1934, aux Filles de
Sainte-Th&rýse.
La Swur Marie-Christine de Jesus n'accompagna pas ses
filles jusqu'A Sofia. Par decision des supcrieurs, elle dut se
separer d elles pour retourner en son pays, essayer de refaire sa
sante. Elle partit de Skopi6 en rgiq; mais les fatigues I'awient
6puisse. Elle mourut pieusement A Turin, en 92o0. Son frre
lui survecut pour etre t,'moin de I'activitb des Swurs Eacharistines dans la capitale bulgare. Apres quelques ann•es passaes A Sofia, ii retourna, lui aussi, en Italie. A 7o Irt, et
apres une vie toute de mortifications il avait grandeavent be.

-

920 -

suin de repos. II s'esl ?teint, comme il avait vecu, saintement,
i,Chieri, prks de Turin, le 27 mars 1933.
D6s 1930, les Swurs Eucharistines s'tlaient transportees
a la rue Pirot.
VoilA done pres de dix-sept ans qu'elles travaillent dans ce
nouveau centre d'apostolat. Leur action s'exeria d'abord parmi
leurs compatriotes, refugies comme elles de Mac6doine. Mais
le bien attire. Peu A peu, on les a connues en dehors de ce
cercle un peu ktroit. Et jugez si on les estime : les petites
tziganes leur rendent parfois des services, portent leurs menus
hagages. quand elles les voient circuler dans les rues, sans denander de pourboires !
Le nombre des orphelines qu'on leur confiait a augmente.
Elles en ont maintenanit quelque 70. Combien ii faut se depenser pour nourrir et habiller tout ce petit monde ! Les Soeurs
comptent sur la Providence, qui sait toujours ouvrir les coeurs
A la charitW. La bonne education que reCoivent les enfants fait
impression sur les visiteurs. La presse en a donn6 des 6chos.
Les petites filles qui en ont I'Age suivent les cours de l'6cole
officielle du quartier. A l'orphelinat, les Soeurs leur enseignent
les choses pratiques que toute femme doit savoir. Elles leur
apprennent avant tout A aimer le bon Dieu.
Les Soeurs Eucharistines desservent un sanatorium dans les
environs de Sofia. Si discret qu'il doive y 6tre, leur apostolat
n'est pas sans fruit. Elles sont aussi chargees de certains services A la 1kgation apostolique de la capitale. Depuis deux ans,
elles se sont ktablies dans un village catholique, A la frontiere
bulgaro-grecque. Elles y apprennent le catchisme aux enfants
et rendent bien des services A la .population. Nul n'a pu ignorer, en Bulgarie, le precieux concours qu'elles ont prWtd au
pric6dent dbl6gu6 apostolique, Mgr A. Roncalli, quand ce dernier a pi faire profiter les nombreux r6fugids de Macedoine
ou de Thrace des genereux secours envoyds par le Saint-Pere.
Malgr6 d'incrovables difficult6s, trois Sceurs Eucharistines sont
restees & Guevgueli, ville de Macidoine, que le traitW de paix
a attribude A la Yougoslavie.
A Sofia, installkes maintenant dans une propridt6 A elles,
les Swurs Eucharistines ont pu construire un assez vaste immeuble, oiu ii y a suffisamment de place pour l'orphelinat, pour
le noviciat et pour les religieuses. La chapelle est commune
't frequentde aussi par des personnes du dehors.
L'orphelinat porte le nom de ia princesse Eudoxie, ayant 6t6,
i sa demande, plac6 sous son patronage.
En meme temps que l'on connaissait peu A peu les Soeurs
pour leur confier de petites orphelines, leur genre de vie
attirait aussi des vocations. Quelques jeunes filles se forment
au noviciat, irig6 canoniquement. J'ai dit pourquoi le nombre
de ces vocations ne peut qu'6tre limit6, proportionnellement A
la population catholique de rite oriental qui est restreinte. Actuellepnent, les Soeurs sont 28 : elles ont prononcd leurs' vaeux
selon les nouvelles normes ; elles ont 4 novices et 2 postulantes.
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L 'avenir
Qui ne souhaiterait la prosp6rittde cette Cungrtgation
?
Que de pauvres a instruire et ar soulager ! Les Swturs Eucharistnes y consarrent tout leur joyeux dvouement. Dieu
les btnira. Leur esprIt est vraiment catholique. Elles sont
de rite
oriental (bvzantino-slave) et le suivent avec amour. Toutefois,
elles accueillent sans hisiter les pratiques nouvelles qui
favori.
sent la devotion. Ainsi, rerente est chez nos catholiques
de leur
rite 'introduction de la bWnediction du Tres Saint Sacrement.
J ai assist6 une fois A cette c6rimonie dans leur chapelle. Les
chants, exCcutts par toutes les Soeurs, sur un rvthme
de pressante supplication, m'ont fait venir les larmes aux veux.
Pour
la premiere fois, j'ai vu chez elles les stations du chemin
de
croix dans une eglise orientale. 11 ne pouvait en etre
autrement
pour la chapelle d'une Congr6gation dont le fundateur,
comme je I'ai mentionn6, a eu la premiere idWe de son
ceuvre en
accomplissant ce pieux exercice.
Bien pauvre est encore la litt6rature spirituelle catholique
en
langue bulgare ; aussi, pour que les Scurs Eucharistines
puissent alimenter leur piet6 A une source plus abondante,
elles ktudient I'italien ou le francais. Voici quatre ou
cinq
ans pourtant, a 6t0 imprim6, en bulgare, un petit
livre
prires A leur usage. II reflfte bien leur esprit, empruntant de
A
la liturgie et aux diverses traditions chritiennes, ce qu'il
y a
de meilleur. 11 se termine par quelques pens6es choisies
de la
fondatrice, qui indique A ses filles les vertus qu'elles
doivent
pratiquer dans leur vocation : amour de Notre-Seigneur dans
la Sainte Eucharistie, amour de la Tr6s Sainte Vierge, humilitt, pauvrete, obeissance, support mutuel, charit6 fraternelle.
Toutes ces vertus sont pr6cieuses, n6cessaires. Leur
beau
nom d'Eucharistines rappelle cependant aux filles
spirituelles
du P. Joseph Alloati et de la Soeur Marie-Christine de J6sus,
pourquoi elles sont fond6es : aimer d'un amour tout
special
Notre-Seigneur Jesus-Christ dans la sainte Eucharistie,
r6pandre le culte du Tres Saint Sacrement. Ce culte est
si n6glig6 en Orient parmi les chretiens dissidents ! Le jour oh
ces
pauvres Cgar&s comprendront par les exemples des catholiques
que la vraie religion est une religion d'amour et que cet
amour
a son foyer dans la sainte Eucharistie, ils seront plus dispos6s A I'union comme Notre-Seigneur la desire.
GERMAIN-A. REYDOo,
(La Croix, 23 juin 1937).

A. A.
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TURQUIE
M. FRANCOIS-XAVIER LOBRY
Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE V

LE

MISSIONNAIRE

DE

CONSTANTINOPLE

(1886-1931)

Le College de Saint-Benoit avec les s6minaristes,
l'6glise et tous les travaux que n6cessitait le d&veloppement de l'oeuvre pouvait suffire A absorber l'activit6
d'un superieur. Mais M. Lobry itait missionnaire dans
l'Fme. Le nom seul de Stamboul' resonnait en lui comme
un appel et un ordre du Christ. lie in civitatem (Marc,
xiv, 13) Allez d la ville. Dans cette ville de Constantinople, il y avait 12 maisons de Filles de la Charit6
autour desquelles gravitait tout un monde, dont les
ames rkclamaient la sollicitude du pretre : 6l.yes des
classes, orphelins et oiphelines, Enfants de Marie,
Meres chritiennes, Dames de Charit6. I1 ne fallait pas
non plus negliger les hommes deja group6s dans les
Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul ou qui aspiraient A se r6unir en Cercles ou Societis pieuses. Ne
devait-on pas reserver une part du ministare sacerdotal aux Communautis religieuses et aux paroisses ?
Etre l'homme de Dieu accessible aux pecheurs, aux
ames inquiktes de leur voie, aux pauvres disireux d'un
secours materiel et moral ? Certes le champ d'apostolat 6tait vaste. M. Lobry dans toute la force et la
maturit6 de 'ige, n'6tait pas homme a s'y refuser.
Quelques missionnaires y travaillaient, mais ils auraient
i. En grec: F.; TVA-ijr -.,-.
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un chef pour stimuler leur , &le et assurer l'unit6 de
front.
I. II commen9a, semble-t-il, par les Enjants de
Marie. II ecrit' : < Apres avoir remis le Coll&ge et le
Seminaire bien en train, j'ai songe aux Enfants de
Marie. On leur donne trois retraites sur trois points
differents de Constantinople. Je viens de precher deux
de ces retraites oi se sont trouvees 600 jeunes personnes. La troisieme se terminera pour 1'Immaculee
Conception ).
En effet les Ccoles de la ProvidenceA Galata, de SaintJoseph A Tchoukour Bostan, et du Taksim avaient dejA
des Associations. L'h6pital de la Paix oil 6tait annexee
une ecole de filles, eut son Association formee des 1882
par le Prre gCorgien, Augustin Balaghaswilly ; le
14 juillet 1889, elle fut 6rig6e canoniquement. L'Ccole
de Scutari, a peine fond6e, groupa 21 Enfants de Marie
et 8 aspirantes, le 23 juin 1895 : C'6tait un beau
debut ,.
M. Lobry ne pouvait precher lui-meme les retraites
annuelles. II designait les missionnaires, se reservant
une conf6rence, ou la cl6ture, pour donner ses avis.
Lui-meme faisait les reunions mensuelles, le premier
dimanche A Galata, le deuxieme A Taksim, le troisieme
A la Paix, le quatrieme a Tchoukour. A Scutari ce
fut le premier dimanche dans l'apres-midi
Chaque annIe, le lundi ou le maidi de la Pentec6te,
il y avait une reunion g6enrale de toutes les Enfants
de Marie a Saint-Benoit. Elles y venaient en blanc
avec leurs rubans et leurs bannibres pour la procession.
A la messe, c'itait le plus souvent M. Lobry lui-mnme
qui prenait la parole,. heureux de les voir en grand
nombre (il notait 430 en 1897, 500 en 1899) et de leur
I. Iettre du 29 novembre 1887.
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dunner les consignes les plus pratiques. Pour ces cherts
Enfants qu'il voyait chaque mois, M. Lobry s'ingeniait
A varier les sujets de ses allocutions : la vie de la Sainte
Vierge, de Notre-Seigneur, le cycle de la Liturgie lui
offraient des themes divers. Mais il revenait le plus
souvent A l'iddal de la Vierge, mcdele de toutes les
vertus. II recommandait surtout la modestie, la prudence, le travail, comme fornrant l'armure d'une Aire
virginale. En 1897, on celebra A Saint-Benoit, sous la
pr6sidence de Mgr Bonetti, le jubil6 des Associaticns.
, Planz6 A Galata en 1847, un bel arbre avait grandi
et pr.e6 des fruits. Ce n'6Cait pas l'arbre de la Science
au pied duquel une Eve irrprudente avait serr. la
mort. Mais la Croix aupr&s de laquelle Marie devient
notre Mere et appelle ses enfants s. On remerciait Marie
des vocations religieuses qu'elle avait fait 6clore. On
la glorifiait aussi des Enfants de Marie rrari6es qui
aimaient A se reunir encore A la Providence. Le coeur
ildmissionnaire ne manquait pas d'6loquence en louant
et eo exhortant 1'l6ite des jeunes filles de Constantinople. On ne s'ktonnera pas qu'en ses visites A Smyre,
A Santorin, A Salonique son zele le portat encore A
ivang6liser les Enfants de Marie.
VL. Les Dames de la Chariti n'ktaient pas moins

1'objet de sa sollicitude. Pendant plus de 4o ans qu'il
dirigea leurs Associations, ses rapports annuels t6moignent non seulement de la vie intense de ces oeuvres
admirables, mais des efforts et du zlie persiverants
du prktre qui en 6tait I'animateur. Tous les archeveques
qui se sont succidds A Constantinople ont reconnu IA
un vrai fils de Saint Vincent de Paul. Aussi les Dames
de la Charit6 de Smyrne, de Bournabat, de Salonique
i. Ssernno 4
fants de Made.

. Lobry, le 12 d6cembre 1897, aux Noces d'or des En-
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et de Bucarest riclamaient-elles ses avis et ses encouragements. Sa direction pleine de fermet6 et de tact
leur inspirait le veritable esprit et la charit6 du saint
Fondateur.
Le 2 mai 1805', A l'Assemblee generale pr6sid6e par
M3gr Tacci, d&16gu6 apostolique a Constantinople,
M. Lobry donnait un apercu assez complet des ceuvres
existantes.
<,Ces Associations, disait-il, compos6es de Dames de
nationalites diff6rentes, ayant pour but de secourir les
pauvres 6galement de toutes nationalites, n'ont fait
que prosplrer depuis leur fondation. L'Association dite
de Pira visite les families pauvres des paroisses du
Saint-Esprit, de Saint-Antoine et de Sainte-Marie.
L'autre, dite de Galata, s'occupe des pauvres de la
paroisse de Saint-Pierre. Ces Associations datent de
f6vrier 1847. Elles ont leur siege chez les Soeurs de
Charit6, l'une a l'Orphelinat Saint-Joseph, 1'autre a
la Maison Centrale. L'oeuvre des Malades dilaiss6s
remonte a l'annie 1853; elle a son siege A la maison
Saint-Vincent (plus taid a Sainte-PulchErie). Pour
1'oeuvre de la Creche ou des Enfants Trouv6s, c'est la
premiere qui se soit imposie, d&s 1840, a la charite
des Soeurs. Pouvait-on ne pas recueillir de pauvres
petits Wtres abandonn6s dans la rue ou au vestibule
des 6glises. Cette oeuvre a vu son petit monde augmenter
d'ann6e en annie, elle est devenue une charge fort lourde
qu'on ne peut assumer qu'en se confiant A la Providence.
ccLes ressources proviennent tout d'abord des cotisations verskes par les Dames et les membres souscripteurs. Les grandes Administrations financieres et autres
se sont toujours montries particulihrement g6nereuses.
Les Dames ont aussi recours a diverses industries,
x. Ce rapport donne une statistique qui peut etre regardee comme la
Ioyenne.

-- 926loteries, ventes de charit6, qu6tes aux 6glises, etc.
a Dans ces ceuvres, la charit6 s'exerce sans distinction de nationalit6s ; mais ces ceuvres ayant une origine frangaise par leur fondateur saint Vincent de Paul,
par les missionnaires et les Soeurs de Charit6 qui y cullaborent avec les Dames assocides, ont toujours ete
efficacement aidees par 1'Ambassade de France. L'Ambassadrice de France est pr6sidente d'honneur de toutes
ces Associations et la Providence visible des oeuvres.
Apres les d6vouees fondatrices: Mm e Perpignani,
Mme Madrilly et Mile Testa, on vit Mm e la Comtesse
de Montebello, Mlm e Cambon, Mme Constans, Mm e Bompard, Mm e Defrance, Mm e Deaschner, puis M m e de la
Boulinire, Lady O'Connor, Mne la Baronne de Vendeuvre et d'autres dans cette sainte 6mulation de charit6. Dieu sait les Filles de Saint Vincent qui ont mis
leur divouement et leur fortune personnelle au service des orphelins et des pauvres ; leurs noms brilleront dans 1'6terniti.
L'importance de cette action charitable 6clate dans
ces 6loquentes statistiques :
L'Association des Dames de la Chariti de Pira compte
120 membres. Elle a assist6 154 families, a fait 3.768 visites aux pauvres, assure le logement A 16 families
et secouru extraordinairement 1.585 pauvres. Les
depenses se sont 6lev6es A 13.287 francs 40.
L'Association des Dames de la Chariti de Galata
compte 69 Dames. Elle a assist6 120 families, visit6
550 pauvres et 540 malades, secouru extraordinaireaent 440 pauvres. Les d6penses ont Wte de6.726francs6o.
L'Association des Malades dclaissis est compos6e
de 130 membres. Elle a fait donner des soinsdansdivers
h6pitaux A 267 malades, soit 4.049 journ6es d'h6pital.
Cette oeuvre a d6pens6 pendant le dernier exercice
la somme de 8.264 francs 60.
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L'Euwre de la Crche n'est pas moins interessante.
Depuis 1840, elle a recueilli 2.53o enfants; elle a d6pensI 1.218.992 francs'.
En 1904, elle a soigne 201 enfants, elle en a recueilli

47. Panni ces enfants, 29 sent morts ; 14, avant atteint
I'age de 12 ans, out cesse d'6tre A la charge de l'oeuvre.
Les recettes du dernier exercice se sont dlevies A
24.952 francs 35 et les d6penses, y compris le deficit
de 1'annie prkc&dente ont atteint la somme de
24.861 francs 65. Grace A la bienveillance de I'Ambassade de France qui a donn6 io.ooo francs on a pu 6quilibrer le budget. A la fin de la guerre, I'oeuvre de la
Creche avait un deficit de 47.378 francs. Dans quelles
perplexites se sont trouvees les Sceurs chargies des enfants. On n'avait plus un centirne pour les nourrir.
Heureusement Mime Picard avec le concours bienveillant de l'amiral Amet, Haut-Commissaire, organisa
une souscription qui fournit les ressources dont on
avait un si pressant besoin.

II y avait une -cinquieme association, les Jeunes
Economes, composke de jeunes filles dans le but de
venir en aide aux pauvres enfants frequentant 1'ecole
de la rue de Brousse - oeuvre modeste et meritoire
qui donnait pros de 2.000 francs, et qui plus tard fournit
les cadres des Louisettes - s'exercant, sous le patronage
de sainte Louise de Marillac, a devenir Dames de la
Charitk.
M. Lobry ne perdait pas de vue que le premier but
des Associations charitables est la sanctification de
leurs membres. Ii signalait aux Dames cet 6cueil qui
est de rester dans le domaine de la bienfaisance sans
s elever aux r6gions surnaturelles de la chaiite 2. I1
I. Rapport de 1924.
2. Rapport du x6 avril 1907.
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leur montrait saint Vincent de Paul < qui par ses
r6glements impregnes d'esprit d'humilitU, de charite
et de sagesse demeure le jardinier du bon Dieu au sein
de cette organisation de la charit6 A Constantinople.
Consid6rer Jesus-Christ dans le pauvre, voilA, disaitil encore, ce qui est l'essentiel chez une Dame de Charit : c'est ce qui diff&rencie vos ceuvres de celles qui
ne sont que philanthropiques. Et il citait saint Jean
Chrysostome: cOh! que la dignite des pauvres est
grande ! Dieu s'est cachi sous le voile de la pauvret6.
Les pauvres sont les portiers du ciel, ils ont le privilege de l'ouvrir et de le fermer aux riches. )' ((A Constantinople, constatait-il:, au milieu de la diversit6 des
pauvres qui composent la client6le des ceuvres, nous
n'avons pas le pauvre r6volt6 et haineux A 1'6gard
du riche. C'est encore laum6ne chr6tienne que l'on
est A meme de faire. La charit6 maintient ses droits
et son influence morale: elle rappelle aux families
leurs devoirs religieux, elle veille sur rl'ducation des
enfants; elle passe vraiment au nom de Jesus-Christ. ,
Un autre 6cueil 3 ce serait la tendance A confiner
la bienfaisance dans le sens ktroit de chaque nationalit6. Certes les initiatives nationales sont loin d'etre
blimables, elles sont tout A fait dans l'ordre. Mais
vos oeuvres, Mesdames, sont catholiques avant tout,
internationales pour les membres qui la composent et
paroissiales pour les pauvres qui sont secourus. Par
suite de cette notion, mal comprise par certaines personnes, vous avez pu perdre quelques bonnes volontes
utiles. )
En maintenant les oeuvres sur le terrain paroissial
- comme le voulait saint Vincent,-avec la devise ( la
1. Rapport du 22 avril 1912.
2. Rapport du x6 avril 90go7.
3. Rapport du 5 mai 90o8.
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chariti pour la charite ) - M. Lobry pouvait exciter
le zele de tous et d'abord des cures. II leur demandait
de permettre les quotes dans l'eglise, de faire mrme
une contribution proportionnelle pour la Creche. Personne, disait-il, n'a le droit d'etre indifferent A cette
ceuvre. II encourageait les charitables industries des
Dames, loteries, travaux d'aiguille, kermesses on ventes
de charite, arbres de Noel, mais pas de bal. Les 6loves
de Sainte-Pulcherie jouaient une pastorale, au profit
de la Creche ; l'Aiglon jou6 A Saint-Benoit, en 1904,
iapportait pour la n.mme oeuvre, en deficit, plus de
4.000 francs.

Pour favoriser l'esprit surnaturel n6cessaire aux
oeuvres, M. Lobry savait l'influence des exercices spirituels. Les Dames de la Charit6. en 6taient privees
depuis le depart de M. Salvayre (1881). Ils furent repris
en 1889, dans la chapelle de Tchoukour. Ce fut presque
toujours le Visiteur lui-m6me ou son Assistant, M. Droitecourt qui prkche ces retraites suivies d'ordinaire par 60
et jusqu'A 80 Dames. Plusieurs de ces Dames du monde
demand&rent A M. Lobry une regle de vie, et sa plume
se prktait volontiers A leur pieux d&sir. II 6crivait A
Mme de la B... « Votre vie ici-bas est un voyage, un
noviciat pour I'autre monde. Pour faire ce chemin et
aboutir A la vie sans fin du ciel, il faut redouter la
solitude : or on est seule quand on s'isole de Dieu ».
a Les moyens de communiquer avec Dieu sont la
priere, les sacrements, I'amelioration vertueuse de son
caractere, les devoirs de la vie accomplis aux lumieres
de la foi.
, La priere, aimez-la, aimez surtout la sainte Communion. De plus en plus faites du Sacr&-Coeur I'ami
et le confident de votre Ame.
S11 importe de vous tenir prkte pour la lutte quand
les obstacles se pr6sentent. Votre nature est dou6e

- 930 d'une exquise et delicate sensibiiit6. Cette sensibilit'
est un don de Dieu A condition qu'elle ne porte que
de bons fruits. Quand elle d6vie vers ce qui est humain,
elle conduit i l'amour-propre, A la recherche de soi,
A la tristesse, A un 6tat d'inqui6tude et de souffrance.
La sensibilit6 a ses 6preuves int6rieures et aussi celles
qui viennent du dehois. Ce qui importe c'est de ne
jamais souffrir seule. Vous sentez-vous d'humeur p6nible pour vous et pour les autres ? Vite, allez a NotreSeigneur et dites-lui: ,Seigneur, aidez-moi A faire un
acte d'humilit6 et A triompher de moi-meme D. Vous
restez froide pour Dieu, sans goit pour la pi6te ? Ne
laissez pas d'aller au Coeur du Divin Maitre. Aupr&s
de Lui vous serez la femme forte et chr6tiennement
energique. Que la parole de saint Paul se r6alise pour
vous: Ce n'est plus moi qui vis, c'est J6sus-Christ
qui vit en moi ,.
Il y avait pour les Dames de la Charit6 des r6unions
mensuelles tr&s favorables A leur pikt6 et aux oeuvres.
M. Lobry s'y donnait aimablement comme s'il n'eit
autre chose A faire. Or, si 1'on songe que ce minist6re
des ceuvres s'ajoutait aux charges du College et aux
sollicitudes de toute la Province, c'est miracle qu'il
put y tenir et si longtemps...
III. Avec les Associations f6ninines, celles des
hommes r6clamaient le zele du superieur de SaintBenoit.
La Conj~rence de Saint-Vincent de Paul y avait 6te
6tablie des 1846 par M. Eugene Bor6, encore laique
et M. David Glavany qui en fut le premier president
jusqu'en 1868. Sous M. Charles Helbig, son successeur,
la Conf6rence de Saint-Benoit prospera si bien, qu'en
1873, elle comptait 40 membres actifs et 42 membres
honoraires et souscripteurs. Elle essaima: un de ses
membres, M. Etienne Biondi, fonda la Conftrence du
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Saint-Esprit A Pancaldi. En meme temps se fondait
au college Saint-Benoit sous le superiorat de M. Quessada, la Conference des Aspirants composee des meilleurs 6lves; le premier president en fut M. Fr6edric
Thalasso. U y avait de plus, siegeant A Saint-Benoit,
une Conference AlUemande (dont le directeur etait
M. Stroever) qui se transporta ensuite aiSaint-Georges.
A l'arriv6e de M. Lobry, en 1886, la Conflrence de
Pancaldi avait disparu. Elle devait renaitre en 1894.
Et le champ de leur charit6 6tant encore trop vaste,
la Con/~rence de:Saint-Augustin fut etablie a CoumCapou, puis la Confrence du Sacr6-Caeur A PWra et
celle de Sainte-Euph6mie a Cadikeuy (1895).
, Pour maintenir et r6gler les rapports des diff&rentes Conf6rences de Saint-Vincent de Paul existant
en cette ville, il fallait un trait d'union. )'Un conseil
particulier fut cri~ qui comprit les presidents et vicepr6sidents de toutes les conf6rences et se reunit une
Iois par mois. A la r6union d'organisation, tenue le
dimanche 16 juin 1895, M. Lobry, pr6fet apostolique,
acceptait la presidence d'honneur2 . M. Edmond Helbig
6tait Olu president, M. Antoine Glavanv, vice-president,
le colonel Sidney Churchill, secretaire, et Fran9ois Fr&d6rici, trtsorier. Grace A ce centre d'uniti ainsi constitu6, une ere nouvelle semblait s'ouvrir pour les Conferences de Saint-Vincent de Paul. M. Charles Helbig
avait pu ckl6brer son jubil6 pr6sidentiel un mois avant
sa mort. Son fils, Edmond, hiritier de ses vertus chr6tiennes et de son d6vouement, d6veloppa les ceuvres.
flsongeait A crier un Refuge pour les enfants vagabonds qu'il confierait aux plres Salesiens: un capital
de 20.ooo francs 6tait disponible pour cela, quand il
r. Rapport de I'Assemblee genlrale 1896.
2- Ce Conseil est le seul qui soit presidt par uni cclcsiastique. Use riunit

tous les premiers samedis du mois.
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mourut le 8 f6vrier 1896. M. Francois Fr6d6rici lui
succida A Saint-Benoit, tout en 6tant un grand bienfaiteur des ceuvres de Cadikeuy : il mourut A Vienne
le 26 novembre 1904. Apres lui, M. Albert Helbig iut
elu president, au regret de M. Lobry ; il n'avait pas
les qualitis de son pere ni de son frere, et il perit tragiquement au milieu d'une distribution de secours
aux pauvres au dispensaire des Sceurs, A Galata (aout
1913). M. Dominique Corpi eut alors la pr6sidence et
la garda 20 ans. Discrktement et d'une mani6re continue, le Conseil particulier donnait A-toutes les Conf&rences l'appui moral nkcessaire. Les r6unions gen6rales
qui avaient lieu A la fete de la Translation des Reliques
de Saint Vincent, presidees d'ordinaire par Mgr le D&l6gu6 Apostolique, 6taient fort 6difiantes. II advint
que faute de personnel certaines conferences plriclit&rent: celle de Coum-Capou s'6teignit en 19o6. Apres
la guerre, on les vit, reduites A quelques membres,
reprendre vie et activit6. En 192o une nouvelle confi-

rence naissait a Notre-Dame de Lourdes et comptait
tout de suite 20 membres actifs, M. Vartan Boyadjian
A la tote, et 52 membres souscripteurs. Une autre se
groupait A San-Stiphano, autour de M. J. Martinetti.
Le 23 juin 1921, M. Lazian, vice-president du Conseil

particulier, fondait avec le concours du R. P. Cure
la con/erence de Saint-Joseph A Yedi-Coul : M. Alban
Amiragli en ktait le devoud president. Au 75e anniversaire de la fondation de la Conference de Saint-Benoit,
1'orateur de la fete d'action de grAces pouvait r6peter
le mot de saint Paul: < La charit~ ne s'6teint pas ,
(i Cor. xn, 8). M. Lobry, pendant 40 ans, attisa le
feu divin dans des Ames d'dite, les pauvres ne cessent
de le b6nir et Dieu se charge de la ricompense qui est
eternelle.

IV. L'Association de Saint-Francois-Xavier -tait un
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gr-upexment d'action religieuse et sociale. Sun but,
disent les statuts, est de grouper les jeunes gens cathcliques de Constantinople, sans distinction de rite ni
de -nationalit6, en vue de les soustraire aux dangers
des mauvaises influences, de les aider A pers~6vrer
dans la pratique du bien, de leur faciliter 1'exercice
des <euvres de pi6:6, de chariti, de mutualit6 et, accessuirement, d'6pargne individuelle, enfin de leur prc.curer des distractions honnetes et d'agr6ables d6lassements, tels que prormenades en commun, seances
recreatives, conf6rences, etc. M. Lobrv ne pouvait que
favoriser la bonne volont6 des 15 jeunes gens qui s'adressaient a lui en 1899. II leur d6signa un Lazariste comme
directeur spirituel, leur fixa pour siege le coll6ge de
Sainte-Pulchrie, les combla de ses bons conseils et de
ses g6nerosit6s. L'Association fut bient6t prospere:
117 membres actifs et beaucoup d'honoraires et de
correspondants. Elle eut sa messe mensuelle avec conf6rince, sa retraite pascale, et ses fetes pour la pi6tL.
Dans ses r6unions hebdomadaires, elle entendit des
conf6ienciexs de valeur, elle cultiva I'art dramatique
dans les salles de Sainl-Benott et de Sainte-Pulchirie,
elle 6chafauda nombre de projets gen6reux. Elle eut
sa Caisse d'Epargne florissante et fit des excursions
int6ressantes. Elle eut meme une filiale dans 1'Association de Saint-Jean-Baptiste de la Salle qui si6gea
chez les fr&res de Pancaldi, avec M. Edouard Armao
p ur fondateur et president. La guerre, en dispersant
ses rrembres, n'a pas 6teint son souvenir. Ii faudrait
encore citer 1'Association Tinio-Catholique qui eut son
siAge A Saint-Benoit, y c6l6bra ses fetes et participa
aux solennit&s religieuses. Elle y cIebra ses noces
d'argent le 13 dicembre 1896. Mgr Privilegio, 6veque
de Tinos, venu a Constantinople en 19o6, declarait
sa reconnaissance aux Lazaristes. Dans la suite, cette
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Association pieuse quitta Saint-Benoit qui n'6tait plus
assez central pour les r6unions hebdomadaires. Elle
quitta aussi Sainte-Pulcherie pour un incident assez
futile. , Je le regrette beaucoup, 6crit M. Lcbry'.'Ce
sont des jeunes qui conduisent 1'Association et ont
chang6 son caractre : leurs p•ies se seraient indignes
de la pensbe de quitter leur berceau ».
V. II n'est guere de Congregations religieuses A Cunstantinople auxquelles M. Lobrv n'ait rendu service.
Io Et d'abord aux Petites Steurs des Pauvres. Des sun
arriv6e A Constantinople, le 6 novembre 1886, dans
une lettre A sa mere, M. Lobry 6crivait: ALes Petites
Soeurs des Pauvres manquent ici: les vieux et les
vieilles ne leur manqueraient pas. Elles n'auraient pas
de femmes turques, car celles-ci demeurent pour la
plupart enfermies chez elles,. Or, quelque temps apres,
un bon vieillard, M. Pascal Zanni, vint demander censeil au sup6rieur de Saint-Benoit sur une bonne oeuvre
qu'il voulait faire avant de quitter ce monde. II avait
une niece, Eug6nie, dans la Congregation des Petites
Sceurs des Pauvres. U donnait d'abord la maison qu'il
possedait B Ferikeuy pros de la brasserie Bomcnti,
puis il sacrifiait tout ce qui lui restait a condition qu'un

le gardAt charitablement dans sa maison. Au commencement de 1892, M. Lobry fit la proposition A la Communaut6 oi lui-m6me avait deux de ses soeurs, et la
fondation fut acceptie. Les Petites Soeurs des Pauvres
arriverent

le ier novembre 1892

;

Constantinople

apres une longue et p-nible travers6e. Elles 6taient 8
pour commencer. La maison de la Providence les rebut,
tandis que la charit6 publique complitait leur installation trop sommaire. Une demoiselle Delaplace, d'Avon,
leur envoyait 3.000 francs par l'intermediaire de
1. Registre III, p. 139, am1ue 1913.
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M. Droitecourt. Saint-Benoit leur donnait un autel,
des ornements, des prie-Dieu; la Paix un ciboire,
Tckoukour du linge d'autel; Mime Cottereau un calice,
et de plus leur menageait des sympathies dans la colonie
francaise. Un ine leur 6tait venu de la ferme de SaintVincent d'Asie. Le 21 novembre, Mgr Bonetti b6nissait leur maison et leur chapelle en presence de quelques
notabilites catholiques, d'un representant de 1'Ambassade de France et du commandant du Petrel. M. Lobrv
leur precha la retraite pour l'Immaculie-Conception.
Bient6t elles eurent de petits vieux, parmi lesquels
M. Zanni, et de petites vieilles. II n'y avait place que
pour 24 pensionnaires. Aussi on ne tarda pas A acheter
un terrain voisin, de 33.000 pikes carris. Le firman
obtenu, on construisit le mur d'enceinte, puis 1'asile,
qu'on voulait solide et bien amenag&. Le 15 juillet
1895, M. Lobry benissait la premiere pierre du monu-

ment. Mgr Bonetti l'inaugurait d&s le 21 novembre 1896.
Les Petites Sasurs tres sympathiques recevaient beaucoup d'aum6nes, mtme de la part des Turcs. Deja elles
hQspitalisaient plus de 50 pauvres vieillards. Au colI~ge Saint-Benoit, une representation de la Passion
rapportait 5.000 francs A leur profit. Un philanthrope,
M. Paul Stephanovich, donnait 70.000 francs A M. Lo-

bry' p,.ur la construction de l'asile; il payait, une autre
fois, une dette de 35.000 pains et 16guait A sa mort
23.ooo francs.

Avec le produit de la vente de leur premiere maison,
achetee par les Carmelites, les Petites Sceurs purent
construire la chapelle. II restait deux ailes a bitir
pour achever le plan: M. Aristide Tubini, avant recouvri, grAce A I'ambassadeur de France, M. Constans,
des sommes considerables qui lui Ptaient dues, voulut
I. LI Palestine, p. 62.
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bien en etre le d,.nateur. M. Lobry fut son cunseil, il
b6nit la premiere pierre en mars 1904.
Les Petites Sceurs savent qu'en toutes circonstances
elles peuvent compter sur M. Lobrv comme sur un
pere et un protecteur. Les fondations de Smyme et ae
Budapest ne se font pas sans lui. Souvent il donne des
retraites soit aux Sceurs, soit aux vieillards. Les allocations de l'Ambassade leur arrivent par lui. C'est leur
Saint Joseph visible.
20 Des Sceurs Giorgiennes avaient fond6 une communaute sous le vocable de 1'Immacul6e-Conception.
Mgr Rotelli pria M. Lobry, d&s son arrivde, de vouloir
bien etre leur directeur spirituel. II leur donna en effet
une conf6rence par mois et les confessa. Mgr Bonetti
le pria de continuer cet apostolat de formation religieuse. Lorsqu'en 1892, les PNres Georgiens eurent
nomm le R. P. Etienne, Superieur general des deux
communautes, M. Lobrv se retira, ne conservant que
la confession des Quatre-Temps, ce qu'il fit pendant
22 ans. Les missionnaires leur prchaient souvent la
retraite annuelle.
30 Quand M. Lobry vint A Constantinople, il n'y
avait aucun rapport entre les Lazaristes et les SCw1rs
de Notre-Dame de Sion. La supdrieure, Mere Airnee,
fit une visite a Saint-Benoit en 1891, exprimant le
regret que les missionnaires fussent ainsi 6loignes.
Elle invita M. le Visiteur a prkcher une fois par semaine
durant le cartme aux 616ves: ce fut M. Droitecourt
qu'il envoya. Lui-m&me prkcha la retraite annuelle
des jeunes filles du Pensionnat en 1891, et d'autres

fois dans la suite. II accepta de diriger 1'Association
des Meres Chritiennes un an ou deux, ne pouvant s'engager davantage. II leur donna encore la retraite en
1901. I1 pr.cha aussi la retraite aux Sceurs de Sion
en certaines circonstances et il fut 1'orateur du Cin-
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quantenaire de la Maison de Pancaldi, le 8 d6cembre
1906. Malgr6 ses occupations toujours cruissantes,
M. Lobry ne voulait pas que l'importante Maison de
Sion fit en dehors de son champ d'action.
40 II ne fut pas tout A fait ktranger A l'&tablisser.ent
des Carmilites a Constantinople en 1903 ; si le R. Pere

Andre, supbrieur des J6suites, er eut 1'initiative,
M. Lobry fut le premier A y applaudir. II fut le confesseur extraordinaire des Carrr.elites un certain temps
et bien des fois, il fut pros d'elles pour les conseiller
et les encourager. C'est lui qui, en 1903, par suite de
circ-nstances extraordinaires, s'entrem-it pour la fondation du Carmel de Smrne, venu d'Aire-sur-1'Adour,
et il en fut le premier superieur. II ne manquait pas
de le visiter et de lui rendre tous les services qui 4taient
en son pouvoir. A la priere de M. Dechelette, vicaire
general de Lyon, M. Lobry eut a s'occuper du Carmel
de Caiffa : il fit intervenir l'Ambassade de France.
50 II ne tint pas a lui que les Sacurs du Bon Pasteur
ne vinssent en Turquie. En plusieurs circonstances, il
parla soit aux confirenciers de Saint-Vincent de Paul,
soit aux Dames de Charit6 de 1'utilit6 d'un Refuge pour
les jeunes filles.
VI. Les congregations d'hommes eurent leur part
du zele ardent de M. Lobry.
io Et tout d'abord les Confr'res: i Nous le consid6rons cumrn.e le fondateur, I'ami et le bienfaiteur de
Saint Ge_-rges ,' icrit M. Charles Spiegl, Visiteur de
la pr-vince d'Autriche. En effet, quand M. Lobry
arriva A Saint-Benoit, il v trouva un missionnaire,
M. C',nrad Strcever qui, depuis 1882, s'occupait des
(euvres allemandes. Bient6t d'autres confr6res lui furent
adjoints qui faisaient toujours partie de la Mission de
i. L-t.re du 6 novembre 1931.
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Saint-Benoit. En 1899, une grande maison, voisine de
l'6glise de Saint-Georges, fat achet6e. M. Striever
en fut le premier superieur qui se rattacha en 1891
a la province d'Autriche. II mourut le Ier octobre de
cette m6me annee et fut remplac6 par M. Jarosch qui,
en dix ans, itendit beaucoup les ceuvres. Les visiteurs,
M. Mungersdorf, puis M. Binner vinrent A Constantinople et M. Lobry accompagn, de M. Droitec urt
fut recu a Gratz. M. Lobry, consult6 sur le projet de
rattacher la maison de Saint-Georges a la province
de Prusse, y fut oppose. Le college fut reconnu gymnase
national d'Autriche-Hongrie en 1911. La consecration

de l'antique 6glise, le progres du college et des oeuvres
rtjouissaient M. Lobry. Meme quand le Conseil pro-

vincial d'Autriche eut decid6 la fermeture du Collkge
en juillet 1913, le Visiteur de Constantinople intervint

pour le maintien ; il insista aupres du T. H. P&re Fiat
et eut gain de cause.
20 Les Petits Frires de Marie, qu'il fit venir a SaintBenoit, en 1892, pour collaborer A l'oeuvre du College,
le regardaient avec raison comme un Pere. M. Lobry
veillait A ce que les deux Communautes ne se g6nassent
pas mutuellement, il aplanissait avec calme toutes
les difficultes et procurait aux Petits Freres toutes les
satisfactions possibles. C'ktait lui, ou ses missionnaires,
qui leur prechaient les retraites. I favorisa de toute
son Ame leurs fondations A Sainte-Pulcherie, A B6bek,
A Scutari, A Macrikeuy, A Samsoun, A Monastir, a
Athenes. Le College de Saint-Benoit etait leur procure
et leur quartier general. En 1903, M. Vachette fit cons-

truire, A ses frais, dans l'enclos de Saint-Benoit une
maison en bois, bien amrnnagee, pour servir de residence au Visiteur des Petits Freres.

30 Pour les Freresdes Ecoles Chritiennes, Saint-Benoit
avait 6t6 leur berceau en Orient A une 6poque dejA
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lointaine. Ils a'avaient pas tard6e
funder des coles
ind6pendantes. M. Lobry les avait deinmainds pour
l'cole paroissiale de Salonique, et ils en avaient profit pour fonder un grand collige. I1 \ cut parfois des
dissentiments assez vifs entre M. Lobrv et un Visiteur
provincial des Freres. Mais, en g~6nral, M3.Lobry entretint les meilleures relations avec les Chers Freres Visiteurs. Les Missionnaires prlcherent quelquefois les
exercices spirituels aux Chers Freres a Cadikeuy, a
Salonique, A Sofia. En 1888, M. Lobrv avait et3 I'ura-

teur des fetes de la biatification de Jean-Baptiste de
la Salle i Constantinople. M. Duthoit le fut en 1900
pour la canonisation.
4° Les PIres Salksiens de Doa Bosco ont

a Constan-

tinople un Institut tres utile pour la inuralisation de
1'enfance. Le 17 septembre 1895, M3.Lobry, d'accord
avec M. Edmond Helbig, communiquait A M3gr Bonetti
des propositions faites pour cet ktablissement. Un peu
plus tard, il protegeait les debuts precaires de la prenmire installation. 11 6tait heureux que Mgr Buontti
mourant 16gua A 1'Institut sa fortune personncile.
5° II va sans dire qu'avec les CommuInautis fra,.caiscs

des P-res J6suites et des Capucins de Saint-LU uis,
les rapprts de M. Lobry furent toujcurs des plus cordiaux. Quand le R. P. Andr6, supirieur de la Mission
des Jesuites depuis 18 ans, est envoyv au Caire. 31. Lobry
affligi de ce changement 6crit':" C'est un bc:n et
excellent ami qui s'en va. Unis comnr.e des freres,
nous a'vns fait beaucoup de choses ensemble, surtout
pour s:utenir l'autoriti eccl6siastique et lui venir en
aide... Deus scit ! »
Le R. P. Marcel de MontaillI, superieur des Capucis, avait inauguri en 188r le Seminaire de Saint1. Rei-:re

II, p. 72.

-940Louis, avec la collaboration du Pre Laurent du .Mans.
Pendant 15 ans. M. L'-brv connut ce moine A la belle
barbe blanche, aux yeux p6tillants de malice, A l'allure dcidee ; il apprkciait son erudition et son caractere si vif et si droit, que temp6rait heureusement le
doux Pre Laurent. u C'6tait un bon ami de SaintBenoit,, ecrit-il en pleurant sa mort. Apres 1905. le
Pere Bruno, de Paris, toujours aimable et spirituel,
fut encore un grand ami de M. Lobry. A toutes les
fetes, sa verve facile apportait une note poetique et
int&ressante. Les notes graves avaient leurs heures,
soit qu'un Pere Capucin pr&chAt a Saint-Benoit le
panegyrique de Saint Vincent, soit qu'un Missicnnaire
lazariste donnit A Saint-Louis les exercices spirituels
aux prtres s6culiers.
60 A la mort du R. P. Adrien Ridolfi, provincial des
Freres Mineurs Franciscains de Sainte-Marie-Draperis,
M. Lobry ecrit' : Le Pere Adrien 6tait un homme
du bon Dieu, d'un grand bon sens, d'un esprit fort
conciliant. Nous vivions en termes d'amiti6 rciproque.
, Pere Lobry, disait-il, tant que je vivrai, jamais nous
ne nous brouillerons entre Franciscains et Lazaristes.
Il y aurait eu matiere Abrouille, quand j'ai envoy6 brusquement des Filles de la Charite A Metelin, alors que
les Franciscains avaient des Soeurs toutes pr&tes en
Italie pour cette ile. Le Pre Adrien, avec lequel je
me suis expliqu6 en toute simpliciti, a pris la chose
avec esprit de foi, et nos relations n'en furent pas refroidies ».
70 M. Lobry s'interessa des son arriv6e A la jeune
congregation des Pares Giorgiens de l'Immaculee
Conception. IUrebut A Saint-Benoit douze de leurs jeunez
I. Registre II, p. ixx,

17 janvier 'iof.
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gens, A titre de simiraristes. En 1892, le R. P. Etienne
Ghiorghidz& ayant kt6 nomm6 superieui gtneral,
M. Lobry fut inviti a titre de bienfaiteur, A la fete qui
fut donnie. II ne cessa de prodiguer les conseils aux
bons Peres qui en 6taient A une periode de tatonnements pour leur gouvere personnelle et pour leurs
ceuvres. Le pelerinage A Notre-Dame de Lourdes, cre6
en 1881, se r6gularisait ; les miracles, ab-'ndants au
debut, se produisaient encore : c'est ainsi que le 21 septembre Igo1, M. Lobry recevait la visite d'une petite
Sceur des Pauvres, la Soeur Pierre, miraculeusement
gucrie, la nuit pr&cedente, d'un ulcere A l'estomac
durant une neuvaine A Marie Immaculke. Le college
de Saint-Benoit, son superieur en tkte, ne manquait
pas son pelerinage annuel au mois de mai. On d&jeunait chez les P6res, avant de continuer la promenade
jusqu'A BWbek.
La petite. Congr6gation qui comptait, en 1908,
17 pretres dont 7 en Goorgie, eut quelques difficultcs
avec le D6legu6 apostolique, Mgr Sardi. 11 les trouvait incapables et indociles A son autoritt ; il leur
retira la paroisse de Scutari, et ses rapports A Rome
ne concluaient rien moins qu'A la dissolution. En f&vrier 1914, la Propagande envoya A Constantinople
le R. P. Delpech des Peres Blancs d'Afrique en qualith de Visiteur apostolique. M. Lobrv avait prevenu
R,,me qu'une visite canonique serait inefficace, et il
en donnait les motifs; il eut un long entretien avec
le Pere Visiteur, et I'on peut croire qu'il sauva l'existence de la Congregation georgienne. Toutes ses suggestions furent adoptees, et on le priait d'etre le directeur et le guide de la petit e communaut6. Mais le Visiteur des Lazaristes etait trop prudent pour se substi-uer A l'archeveque, quels que fussent les torts de
'eiui-ci. Le successeur serait sans doute plus paternel.
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Mais en octobre', le cardinal Gotti, prkfet de la Sacree
Congrigation de la Propagande priait le Visiteur aes
Lazaristes d'accepter, avec le mandat de Visiteur ap,;stolique, 1'office de Sup6rieur gen6ral des G6orgiens.
Si 6trange que ffit cette mission et si ingrate que fiit
la tAche, le Conseil de Saint-Benoit fut d'avis que
M. Lobrv devait rendre ce service A l'Eglise'. Cependant
la Turquie entrait dans la guerre mondiale. Mgr Sardi,
rappelh A Rome, ktait renplace par Mgr Dolci ; M. Lobry
quittait bientot Constantinople pour Salonique. Les
Peres Gorgiens ne re~urent aucune notification officielle de Rome, et la Congregation continua de vivre
et de faire tout le bien possible.
Arthur DROULEZ.

LIBAN
BEYROUTH
Le triduum du bi-centenaire de la canonisation
de Saint Vincent
Les

18, 19 et

20

juin 1937, sur I'invitation de Notre

T. H. Pere, et A I'exemple de la plupart des maisons
et provinces de la Compagnie, la province de Svrie
celdbrait en un Triduum solennel le second centenaire
de la canonisation de saint Vincent de Paul. Ces f&tes
eurent pour cadre l'6glise et la maison provinciale
de nos confreres de Beyrouth.
Saint Vincent est connu et admire au Levant, et
I. L'ttre datee du 14 octobre 1914.
2. Registre IV, p. 24.

-- 943 bien nombreuse la clientile que lui ont gagnte ses fils
et ses filles. Depuis plus d'un siecle et demi, nos
confreres sont instaills au Liban et en Syrie, depuis
pres d'un sikcle en Egypte. Premiers venus, ils ont
introduit dans ces divers pays 1'enseignement occidental dont ces disciples ont etC un merveilleux
instrument de progres. Ils ont donnt des missions,
repandu la bonne parole partout oi les a appeles leur
minist&re. Depuis pres d'un siecle, les Filles de la
Charite, s'y penchent sur toutes les formes de la mile nouveatu l)ltigui
sere. Monseigneur LIeprttre,
Apostolique, profitera de ces frtes pour dire publiquement combien I'avait impressionnt la lecture des statistiques de la miskre soula.;e par les Filles de la
Charitt. Enfin, la plupart des grandes villes d'Orient
IBeyrouth, Damas, Alexandrie, L.e Caire, ont leurs
Conftrences de saint-Vincent de Paul, leurs .ssociaqui groupent l'Olite
tions des Dames de la Charitt
de la sociit:t dans la charite inspirte de notre saint
Fondateur.
Un triduum avait done sa place naturelle au centre
de notre Province, tant pour la double famille de
••aint Vincent que pour ses nombreux oblig-'s et admlrateurs du dehors. Excellente occasion pour les uns
de venir retremper leur activite au contact de ses
vt-rtus, pour les autres de venir iui dire le merci de
iareconnaissance. Ces fetes durenlt etre agreables au
ceur de saint Vincent qui, de son vivant, avait dtja
voulu soulager le Liban.
La variktt dans I'affluence qui, trois jours durant, se
!)prsenta B l'6glise des Lazaristes, telle fut hien la
caracteristique des f&tes de Beyrouth. Les pays que
',its habitons ne pechent pas par excýs de monotonie. L'Orient est un 6chiquier h contrasies de religions, de races, de nationalitts, o(,in formule de I'ac-
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cord est encore a I'ktude. L'Eglise catholique ellemi-me, si tibre de son unitd, n'6chappe pas a la regle
grncrale : reprtsentte dans sa discipline, par les divers rites orientaux. Faire participer a ces fetes les
clients des tils et des filles de saint Vincent, les oeuvres qui se reclament de la charite exemplaire du
hdros de la charite, les adeptes des divers rites orientaux, les nombreuses oeuvres scolaires, tann masculines que feminines, dirigdes par les diverses Congrdgations representies a Beyrouth, ktait une difficultd.
Mais Monsieur Gendre, superieur de Beyrouth, organisateur de ces fetes, n'en est plus a son coup d'essai, et voici comment il rtalisa le probleme.
Un double systeme de messes, une ctrtmonie dans
I'apres-midi avec sermons approprits permit de skrier
les fervents de saint Vincent. A la messe de Communion furent invitees a tour de r6le les oeuvres des
Filles de la Charite, dont la clientele se chiffre par
milliers. Dans la matinte, a 9 heures, Messe solennelle successivement cdlrbree par un representant
qualitit d'un rite different avec assistance d'une elite,
et reprtsentation des oeuvres scolaires de nos divers
religieux et religieuses de Beyrouth.
A tout seigneur, tout honneur. Le vendredi 18 juin,
la grand'messe fut celle du rite royal, le rite melkite,
ctlebree par Monseigneur Saiegh, archeveque greccatholique de Beyrouth. Le R. P. Michel Ange,
capucin, vicaire a la paroisse latine de Beyrouth,
magnifia saint Vincent, heros de la charite. Dans
I'apres-midi, le salut fut celebr6 par Monseigneur
Hikari, archeveque du rite syrien-catholique de Beyrouth. Notre confrere, M. Nakad, parla de saint Vincent, en arabe.
I.e deuxieme jour, Monseigneur Abdallah Koury,
Vicaire patriarcal maronite, officiait. II representait le
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rite le plus important du Liban. En chaire, le R. P.
Pasty, de la Compagnie de Jesus, professeur de philosophie au College secondaire de l'Universit6 SaintJoseph, montra en saint Vincent, I'homme < semper
sibi constans ,.

Jeune, d'un

l6an il avait donn6 A

un pauvre les trente sous qu'il avait peniblement
amasses. Plus tard, il se fit le champion de la charit, sans compter avec l'argent et son zble. La cer6monie de I'aprbs-midi Etait reservee au rite armenien
catholique repr.sent6 par Monseigneur Kedidjian, archeveque arm6nien de Beyrouth. M. Chaker-Aoun
Mdifia son auditoire en langue arabe, sur notre saint
Fondateur.
Le dimanche fut la journee du rite latin. A 9 heures, M. Sarloutte, superieur du Collbge d'Antoura,
chanta la grand'messe. Monseigneur Leprktre, D16-l
gue Apostolique de Syrie, assistait au tr6ne. Dans la
nef, au premier rang, du c6t6 de 1'6pitre, M. Reclus,
Directeur des Services Economiques du Haut Commissariat, repr6sentait le Haut Commissaire de la Republique Franqaise. A ses c68ts, I'amiral Fernet, commandant la Division navale du Levant, le representant
du gtneral Huntziger, commandant les Troupes du
Levant, d'autres reprisentants de I'administration et
de I'armee. Du cote de I'Evangile, 1'emir Jamil Ghe-

hab, Directeur des Finances, representait le Gouverment libanais. Derriere lui, des representants des
di-

verses congregations installes a Bevrouth, entre au-

tres, le R. P. de Bonneville, supdrieur de la Compa-

gnie de Jesus de la Mission de Syrie, le R. P. Sautier, recteur de I'Universite Saint-Joseph, le R. P.
Remy, capucin, aum6nier militaire des Troupes du
Levant, des confreres venus de nos diverses maisons,
d'autres encore. Les Conferences de Saint-Vincent

de Paul et les Dames de la Charit6 &taient largement
34
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reprisentees. Les chants etaient assures par les tleves
de notre icole apostolique de Furn el Chebak. Aprbs
l'6vangile, Monseigneur Mobarak, archev6que maronite de Beyrouth, monta en chaire. Cet eminent pr6lat, ancien 61ive de Saint-Sulpice, est un fervent
admirateur de saint Vincent. Son zMie apostolique,
sa charite bien connus lui ont fait trouver en saint
Vincent un modcle. Son discours permettra de juger
de ce qu'un representant qualifi6 du clerg4 oriental
pense de notre saint Fondateur : on ne pourra juger
dvidemment que du fond ; ce qui est intraduisible,
c'est I'action oratoire, la conviction, le feu de l'orateur sacre. La race n'en est pas morte en Orient
Monseigneur I'archeveque maronite de Beyrouth en
est un authentique sp6cimen. Ce sermon fut un des
plus beaux moments de ce triduum. Notre Ordinaire,
Monseigneur Leprtre, cl6tura ces fetes religieuses en
venant dire aux Fils et aux Filles de saint Vincent le
merci du Pasteur, en communiquant A son auditoire
son admiration, pour le bien que les uns et les
autres faisaient dans son Vicariat Apostolique.
Une c6ermonie d'un genre different groupa, dans
la cour de la Maison Centrale des Filles de la Charite, sit6t la messe dite, les invites de la journee. En
leur presence, dans une cour toute bruissante de cornettes, M. Sarloutte, mandate par la Grande Chancellerie de la Legion d'honneur, remit officiellement A
notre Visiteur, M. Heudre, la croix de Chevalier de
la Legion d'honneur. Le plus 6mu n'etait pas le nouveau 16gionnaire, mais bien M. Sarloutte, qui savait
la qualit6 de la poitrine sur laquelle il 6pinglait la
croix des braves. Aussi dut-il reprendre haleine dans
P'enonc6 de la formule rituelle. Fraternellement, les
titulaires de la Legion d'honneur presents, tant de
l'arm6e que du Haut Commissariat, donnbrent au
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nouveau membre de notre Ordre national, I'accolade

traditionnelle.
A midi la table de nos confrrees de Bevrouth grou-

pait autour d'elle l'6lite du monde religieux de Beyrouth, dont trois archev4ques, des fils de saint Ignace,
de saint Francois, de saint Benoit, encadrt:s par

les fils de saint Vincent.
Tel est en resunr le rkcit du Triduum de Beyrouth. 11 dut etre agrdable au coeur de saint Vincent
qui, adja de son vivant, avait ressenti de la compassion pour le Levant. II aura permis aux tins et aux
autres de venir retremper ia bonne source leur cha-

rit6 pour le prochain. 11 aura kt6 utile et fecond en
fruits de benedictions pour avoir valu plus d'amour
pour Notre-Seigneur representh dans ses pauvres.
Emile JOPPIN
Reyfoun, 20 juillet 1937-

PANItGYRIQUE DE SAINT VINCENT
par Mgr Ignace MOBARAK

Archevique Maronite de Beyrouth
[20 juin 1937 : Beyrouth - gglise des Lazaristes]
Excellence (i),

mes Freres.

A l'occasion de ce deuxitme centenaire de la canonisation de Saint Vincent de Paul, des discours plus autorises
et des maitres plus compltents ont d(crit la vie, les vertus,
les oeuvres, les institutions de ce grand bielfaiteur de I'humanite. D'ailleurs, qui dans le monde chrktien et m&me
non chretien, ne connait pas, pour en avoir vu les miracles
de charit6, les oeuvres de Saint Vincent de Paul? Aussi je
n'essaierai pas de vous les decrire ni de vous les tnumbrer.
Vous les connaissez mieux que moi. Je ooudrais, seulement,

a u
I. Mgr LEPRETRE, DIIlgu6 Apostolique de -yrie..,;.dniitr 't r du
Vicariat apostolique d'Alep.
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vous faire Ires brievement ce que j'appellerai la philosophie
de 'ureI'w de Saint Vincent de Paul. c'est-A-dire je voudrais
tiadier avec vous les causes de son succcs. Ces causes je les

trouve resumbes dans un mot de Saint Paul : Dieu a choisi les
ignorants de ce monde pour confondre les sages, et les faibles
de ce monde pour confondre les forts.
Saint Vincent aimait A r6peter ce texte et A expliquer
par 1A A ses enfants que Dieu a fait tout et que lui, ii
n'a rien fait il n'y pensait m&me pas, disait-il, ni lui, ni
le bon M. Portail, son premier collaborateur. C'est Dieu
qui s'est servi de lui pour faire son ceuvre. Autrement comnient expliquer que le plus pauvre des pretres de son temps,
celui qui se consid4rait comme le plus incapable de tous,
sans rang, sans dignit6, sans influence, ait pu accomplir une
o-uvre aussi grandiose, et que cette aouvre ait pu se repandre
(tans le monde entier et traverser trois si6cles sans faiblir ?
Ah ! res freres, Saint Vincent avait raison : c'est Dieu
qui a tout fait ; il s'est servi de lui comme d'un instrument, et l'instrument 6tait si bon et si docile entre les mains
de la Providence, qu'il a su se d6tacher de tout dans cc monde.
pour s'attacher A Dieu.
Saint Vincent s'est ddtachd de toute prktention personnelle
pour s'attacher A Dieu par une pauvreti complite et un desintdressement sans bornes ; c'est pourquoi Dieu s'est servi de
lui A cause de cette pauvnrtut et de ce desintiressement, pour
faire une oeuvre de charit6, la plus grandiose dans ce monde.
Saint Vincent s'est detache des grandeurs de ce monde
pour s'attacher A Dieu par une humilit6 tres profonde; c'est
pourquoi Dieu s'est servi de lui A cause de cette humilite
pour accomplir les riformes les plus importantes dans l'Eglise.
Saint Vincent s'est detach4 de toute pretention personnelle, pour s'attacher A Dieu par une confiance absolue dans
la Sainte Providence; c'est pourquoi Dieu s'est servi de
lui A cause de cette confiance pour faire par lui 'oeuvre la plus
universelle et la plus stable A travers les si&cles. - VoilA
les trois points que je ddvelopperai tres brievement et qui
forment toute la philosophic de 1'oeuvre de Saint Vincent de
Paul.
I.
Le disintlressement de Saint Vincent de Paul,
cause du succBs de son oeuvre de charitd. Saint Vin-

cent 6tait nd de parents pauvres, de paysans peu fortunes, mais qui possedaient quelques terres dont ils vivaient avec leurs enfants. Vincent hirita sa part des biens
paternels, et une sainte femme lui Igua une crdance sur
un d4biteur insolvable. En le poursuivant ii tomba entre les
mains des pirates et fut prisonnier chez les Maures pendant
prbs de deux ans. Ce fut pour lui une lecon bien profiable.
I1 apprit par IA combien la poursuite des biens de cette terre
pouvait causer d'ennuis et de tracas. Aussi quand il retourna
en France, il renonca A tout, laissa A ses fr&res l'heritage paternel et se consacra A Dieu par une pauvret6 complete
pour le service des Ames. A Clichy, puis A Chatillon-les-
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Dombet,
uu il est nommi: curd, tout le mnonde remarqua ce
disint&res.,ement complet.
Aussi
taIunfiitnce 'tait grande
en lui. Quand, A ChAtillon, ii adresse un appel a 1;a charit6 de ses paroissiens pour un pauvre malade denut
de tout,
toute sa paroisse, hommes, femmes, rniine -enfants, portent des secours en nature A Vincent pour son pauvre.
Vincent remarqua que ces secours apportis
nnscrmble se
gsteraient sous peu et ne pouvaient plus servir ensuite. C'est
alors qu'il eOt l'ide de les organiser sous sa direction. Tout
le monde ktant confiant dans son d-sintireseement, chacun
lui apportait A son tour les secours necessaires it ce malade.
Ce fut I'organisation de la premiere charitt. C'trait un faible
debut, mais ce debut indiqua le chemin du bien et la n cessit4 d'organiser toute uouvre de charite pour la rendre
profitable. Depuis, la Providence le meltant en contact avec
les grands, chez les Gondi, et dans le Conseil de la Reine,
il voyait d'un c6tc l'abondance chez les riches et la misLre
dans le peuple, misere augmentie par les guerres exttrieures
et les guerres civiles de la Fronde. Son cu-ur nc pouvait rester insensible A tant de misdres, et dans sa pauvreti il lance
ses appels aux riches. Ceux-ci vovant son d&sintcressement
absolu, repondent A son appel par une gndcrosite digne de
leur siecle. L'argent afflue entre ses main;s et les oeuvres se
multiplient les unes A la suite des autres : c.uxre de pauvres
malades, oeuvre de pauvres itrangers, oxuvre ed
mutil-s
de la guerre, oeuvre des orphelins, oeuvre des prisonniers.
uvrre des galeriens, tuuvre des enfants trouvvs... et quc
sais-je ? Ah si je devais vous inumnrer toutes les oeuvres de
Saint Vincent de Paul, je d6passerais sfrement les bornts
qui mont 6te imposces pour cette breve allocution. II sufft que nous sachions qu'il n'v a pas eu une misere, un besom, une maladie que Saint Vincent ne lui trouvat un rem6de dans une ceuvre de charit6.
Ce pauvre pr6tre qui allait au Conseil de la Reine avec
une soutane rapiecee et une ceinture rpte., ce pr&tre dont
se moquait
Mazarin A cause de cette p;tuvret(' extraie,
vovait les millions passer par ses mains pour ;ilimn-nwlr ses
oeuvres sans en ddtourner une obole pour iui ou pour ses
parents. Ah ! c'est ce dssinteressement qui lui Lttirait t;tnt
de millions et c'est la la cause du suc:;-s de son auvre ie
charitd. Ce disinteressement lui attirait la benediction de
Dieu et lui gagnait la confiance des hommes. Les millions
suivaient les millions, les oauvrcs suivaient les wcu\res, et
pendant sa vie et aprbs sa mort, Saint Vincent est devenu
Aussi
la personnification vivante de la chari:e chritienne.
Ozanam, cet autre bienfaiteur de l'hunm mit6, quand il voulut instituer ses conferences de charit6, c'est Saint Vincent
qu'il prend pour patron et c'est grAce A sa protection, A son
nom et A I'esprit qu'il leur a lIgu., que se. conftrences ont
si bien reussi dans le monde enter.
Saint Vincent, lui, pour continuer et soutt nir ses ceuvres,
Fiies de la
institua cette admirable congregation des
d
S;-rv:it<s des
(harit.
, Leur premier nom fut celui de
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n, i ais le uiirnd vo•int le bitn qui se fait par
I'auv\rs
.Anges de la Charitf ". (ctte ConA
illcs, les a appeld Ils
ttWle dehut des rtformes que Saint Vincent
L'r'gation a
;Ia
;complies dans l'Egli.c, rcformes qu'il n'avait jamais pr'I)ieu a voulu accomplir par
is .- tdans son hulmilitf', et qu
lui, pour montrer comment ii choisit Ics faibles pour confondre les forts.
llumrilit de Saint Vincent de Paul cause des RlII. fiormes accomplies dans I'Eglise. Avant Saint Vincent, les
institutions religicuses de femmes Otaient condamnbes a la
cl6ture. D6jA avant le XVIIe si6cle on vovait la necessite
d'une institution de femmes se consacrant aux oeuvres de
charit6 ext&rieure pour aider les pauvres qui pullulaient dans
les villes et les campagnes. Plusieurs rdformateurs dans
de fonder des institutions sans cl&I'Eglise avaient essayv
ture. Mais I'opposition de I'opinion publique et la critique
des plus s6v6res parmi les chr6tiens, oblig6rent ces rcformateurs A changer d'avis et A imposer la cl6ture A leur institution. Saint Francois de Sales lui-meme n'a-t-il pas fond6
ses Religieuses de la Visitation pour la visite des pauvres
et des malades A domicile ? Mais les critiques s&evres qu'il
essuya, obligerent ce saint v&6que, malgrd sa dignite, sa saintctd, et sa grande influence aupr6s des papes et des rois, a
abandonner sa premiere idee et a imposer la cl6ture A ses
religieuses. Saint Vincent v est arriv6 comme par hasard, sans
Ic vouloir, sans aucune pr6tention de r6forme de sa part.
II avait institue A Paris, son dernier champ d'action, une
association de dames du monde pour aider les pauvres et visiter les malades A domicile. Ces dames 6taient emp&chdes
sauvent par leurs occupations mondaines de remplir ce devoir. Elles se faisaient remplacer par des servantes venues
de la campagne. Comme ces filles ne connaissaient pas les
habitudes mondaines, et les d6licatesses dOes aux pauvres malades, les dames prierent Saint Vincent de les blever pendant
quelque temps sous sa direction pour les habituer A les servir et a servir les pauvres. Le Saint en chargea Mademoiselle Legras, la nouvelle Sainte Louise de Marillac, qui
s'est le plus associe A son oeuvre et devait &tre la plus associee A sa saintete. Comme ces filles devenaient nombreuses,
it fallait une rYgle A leur vie. Ce fut d'abord et pendant longtemps une rggle orale.Mais bient6t ces Servantes constituerent la Congrdgation des Filles de la Charite, distincte de
I'Association des Dames, tout en se c6tovant et se compl6tant mutucllement dans I'oeuvre immense de la Charite.
Comme la Congrbgation marchait toute seule par sa regle
orale, Saint Vincent pensa lui fixer ces r6gles A la fin de
sa vie, trente ans apres son institution, et les faire confirmer
par le Saint-Siege. Comme cette Institution avait pris son
essor d'elle-m&me et s'itait r6pandue avant la fixation de sa
r6gle, non seulement en France, mais dans olusieurs autres
pays, de l'avis de Saint Vincent, il n'y avait pas lieu de
refuser la confirmation apres tant d'essais et de succs, et
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rnforme s'est aco~mplic par celui qui
y pensait le moins. Depuis, ce fut la rgle gencrale de
toutes les nouvelles congregations de fenimes et nous pouvons diviser I'histoire de I'Eglise sur ce pint en deux p.riodes:la periode qui a precede Saint Vintncnt et la periode
c'est ainsi que cette

qui l'asuivi.

Mais la Charit6 corporelle n'etait pas -utfTiantc. Saint Vincent avait remarqu4 qu'A la campagne surtout, les pauvres
paysans vivaient dans I'ignorance complite de leurs devoirs
religieux.

Seul d'abord,

puis

s'associant A d'autres pretres

ztds, it faisait des missions dans les paroisses rurales. Ce
fut l'origine de cette seconde institution de Saint Vincent : la
Congr gation de la Mission.
Cette Congrdgation s'est formee comme c-lle des Filles
de la CharitI,

sans que Saint Vincent y pensa•t,

et ce n'est

qu'apr&s avoir suivi une rigle pratique que son rtglement
fut ridig4 et confirme. Depuis, quel bien font ces missions I
la campagne. Le diocese de Beyrouth a une part dans ces
Missions, et son pasteur est heurcux d'en rendre grace A
Dieu et de remercier

Saint Vincent et ses enfants pour le

bien qui se fait dans nos paroisses rurales. Ces Missions ainsi

que les retraites qui s'y donnent tous les ans. r6parent le

manque de zele qui peut se glisser dans le service paroissial. C'est ce qu'avait remarque Saint Vincent de son temps.
Dans les villes I'instruction religieuse 6tait intense, les grands
pr~dicateurs y affluaient. Leur amour-propre 1- trouvalt satisfaction, mais les campagnes etaient ndgligCes, leur service etait tenu par un clerge ignorant, sans instruction, sans

formation. 11 a fond4 son Institution qu'il appelait u la chA:-

tive Cumpagnie )I pour pre:her aux pauvres paysans et aider les pauvres cures de campagne. De ces missions naquit
la grande idWe de la preparation des ordinands, pour remcdier au manque de formation du clerg6. II rcoiinmmera par
les exercices ou retraites preparatoires a la -t&eptiun des

Ordres, puis cette preparation succincte. I'amena, dans son
zIle pour les ames, et malgr6 son humilitt, sans aucune preparation, comme ii le dit lui-mnme, sans y penser,

a

l'ins-

titution des grands et des petits seminaires, e par lh il
par
•
arriva A la grande realisation de la reforme prco::isc
i" Concile de Trente, si difficile et mrnme inipossiaie a lusieurs grands Ev&ques. Saint Francois de Sales nlus dit
I'hi-meme qu'il a essaye de former un clerg6, il - rcussi a

saintete
former un pr6tre et demi, et it a echoud malgri sa
aa iti nl eelait
et son zele dans cette tache sic fficile. La ;.n
rd-Uvde A I'humble

pr4tre qu'etait

Saint

11
IV;<,it.
a

si bien reussi par sa Congregation de !. Mission ou par celle
des Sulpiciens, dont le fondateur M. Olier 6tait son disciple
et son imitateur, que les s~minaires de Francte -unt devenus
les mudeles des seminaires du munde. Graiice .

kaur itiuca-

tion et A leur formation cl6ricale, le clergt' fran<ais est sans
contredit le clemg6 modtle par sa vie, son d;siint•fressement
et son zile.
Mais loeuvre de Saint Vincent n'a pa;s .'-t seulehment pour
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son teimps uu pour son pays. De son temps, elle s'est re.
pandue en Europe, en Afrique et inmme en Amrrique, et depuis trois siecles elle dure se multiplie et se rdpand dans le
monde entier. Quel pays ne connait les So-urs de Charitv ?
Quel pays ne connait leurs oA-uvres, quel pays ne connait le
zele des Lazaristes, fils de Saint Vincent. C'est que Saint
Vincent n'a pas eu la prktention de fonder une oeuvre A
dans I'espace et le
lui, 1'homme est si petit et si confine
temps, et son (auvre aussi petite que lui. Mais Dieu est
dans tous les temps et dans tous les lieux, et Saint Vincent
s'est laisse conduire par Dieu et sa Providence. C'est Dieu
qui s'en est servi pour accompiir ces oeuvres. 11 n'en a et6
que l'instrument. C'est pourquoi cette oeuvre a 6t6 douee de
la stabilite et de I'universalitt.
La conjiance en Dien. cause de la slabilitM de
Ill.
I'ecravre de Saint 1'incent de Paul. Saint Vincent avait 1'humilite si enracine dans I'time qu'il se croyait le plus incapable des hommnes. II se mtfiait de lui-meme jusqu'au scrupule, et ces institutions si multiples qui demandent la vie
de plusieurs saints pour les soutenir, ont et6 crres par lui,
- dirais-je A contre-cceur, - non, mais avec une d6fiance de
lui-m4me et presque malgrt lui. Sa defiance de lui-meme
s'appuyant sur une confiance absolue dans la Providence.
11 ne voulait faire quoi que ce suit, sans Etre sOr de la volhnt6 de Dieu.
Dans ce zble ardent qu'il avait pour le salut des ames, un
besoin se dEclarant, une misbre spirituelle ou temporelle se
faisant sentir, le remede aussit6t venait A son esprit, car
malgr6 tout ce qu'il pensait de lui-m&me, dans son humilite,
se croyant ignorant, il dtait dou6 d'une intelligence supkrieure, d'une science ecclesiastique sore, et surtout d'un sens
pratique et d'une perspicacit6 des plus rares. Malgr6 cela
son humilite le portait A se defier de lui-meme, et des qu'une
ceuvre se presentait A son esprit, il en 6tait pour ainsi dire
t Non, disait-il jamais je ne serai capable
comme effravy.
de remplir une telle mission, moi le plus miserable et le
plus incapable !ts hommes ,. Cette idWe le jetait dans 'incertitude. Mais le zble le poussait en avant, un ordre int&rieur lui commandait I'action. Alors, ii remettait la realisation A plusieurs jours, ii priait, il consultait, il voulait etre
sOr de la volont6 de Dieu, et malgr6 sa longue experience et
le succes de ses oeuvres, ii est rest6 dans une defiance absolue de lui-m&me et de ses premieres inspirations. « II ne

faut jamais agir sous l'effet de la premiere inspiration, mrme
dans les bonnes ceuvres, parce que le premier enthousiasme

est comme le Teu de paille qui flambe puis s'dteint aussit6t.
II faut, pour faire une ceuvre stable, laisser refroidir ce pre-

mier mouvement par plusieurs jours de meditations

et de

prikres et quand on s'est assur6 que c'est la volont6 de Dieu,
agir sous la pouss4e de cette volont, divine ,. Cette ligne de
conduite fut la sienne toute sa vie. Mais apr-s la meditation,
la priere, la consultation des meilleurs directeurs, quand il
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s'assurait que c'ktait la voloiunt
de Dieu, it cuitomcnait
I'euvre avec tant d'assurance
que tuutes les difficultes
itaient surmontces par une volontt de fer. Cet homnme qu'on
voyait indkcis, incertain, se dtfiant de lui-mnime, devenait le
plus d&cid6 et le plus audacieux des mortels. C'e.t qu'il accomplissait la volont6 de Dieu et ( D)ieu, disait-il, est toutpuissant, aucune difficult6 ne I'arrete :je suis fort par la
grace de celui qui me fortifie ! » C'etait 1 le secret de sa
force
et du succes immense de toutes ses tuvres, qui ont
vaincu les si6cles et qui se sont ripandues dans tous les
pays sans rien perdre de leur beaut&, partout o6 elles sont
4tablies.
Vous 4tonnez-vous apres cela si I'Eglise a •'lev6 sur les
autels le plus grand bienfaiteur de l'humanit( ? II etait juste
qu'll
flt proclam6 saint, parce qu'il a realise par ses vertus
et ses a-uvres i'ideal de la charite chr6tienne, parce qu'il
a su suivre de plus pres 1'exemple du plus grand modele de
la saintet6, Notre-Seigneur Jsus-Christ, qui passa en faisant
lebien.
Quelle gloire pour vous, mes chers fr6res, ses enfants, et
pour vous, mes chores sceurs, ses filles, d'avoir un tel pere.
Cette gloire est d'autant plus grande que vous avez su, apres
trois siecles, conserver l'esprit de Saint Vincent. Oui, vous
avez su garder sa charit6, son humilite, son zele et sa confiance en Dieu. Cet esprit sera, j'en suis sOr la sauvegarde
euvres a travers les siecles
de vos institutions et de vos
et cela pour la gloire de Dieu, pour I'honneur de I'Eglise
et pour le bien de I'humanite.
Mais si Saint Vincent est une gloire pour ses enfants
il est aussi une gloire pour le pays qui lui a donn6 le jour
et qui a 6t6 le premier the•tre de ses wuvres. Oui, mes
freres, la France peut se glorifier de son grand saint, surtout
la tete du monde entier par ses
qu'elle a toujours eted
oeuvres de charite et par sa gen&r:sitW proverbiale pour porter secours A toutes les miseres partout oi elle les rencontre.
Ah ! mes freres, nous pouvons peut-'tre critiquer ia France
dans sa politique, son gouvernement ou son administration,
mais vous en convenez tous, elle est au-dessus de toute critique, quand il s'agit de la charite et des bonnes acuvres.
Cest pour nous, ses amis et ses proteges, pour nous qui
avons une large part A ses bienfaits, un signe de sa predestination. Elle peut 6tre secouEe, elle peut ktre soulev4e,
mais jampais Dieu ne permettra sa perte.
Le mot que saint Ambroise adressa un jour & Monique qui
pleurait et priait pour la conversion de son fils Augustin :
" Femme, lui dit-il, ayez confiance ; le fils de tant de larmes
et de rant de prieres ne perira jamais ),. Moi, Excellence,
Messieurs, mes freres et mes Sceurs, sans etre prophete, je
la mere de tant d'ceuvous le dis en renversant les r6les :
vres de tant de charite, la mere d'un Saint Vincent de Paul,
la mere de tant de Soeurs de Charite, la mAre de tant de
mnissionnaires ne peut pas p6rir et ne p6rira iamais.
Ainsi soit-il
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CHINE
YOUNGPINGFOU
Lettre de M. Corneille Louws d M. Henri Romans,
assistant de la Congregation de de la Mission
Youngpingfou, le 15 juillet 1937.
Bien cher Monsieur I'Assistant,
La grace de Notre Seigneur soit toujours avec nous!
Vous savez que nous devions ctlebrer cette annee le
cinquantibme anniversaire de l'ordination sacerdotale
de notre v6n6rt
Vicaire apostolique, Monseigneur
Geurts : par ordre d'age et de consecration 6piscopale, le premier des Vicaires apostoliques lazaristes,
et presque le doyen de tout 1'6piscopat de 1'Eglise
chinoise.
Depuis longtemps, les missionnaires, lazaristes et
s&culiers, parlaient de cette fete ; tous faisaient des
plans. Mais le bon Dieu a bien failli les dejouer.
Quelques mois seulement avant le jour fixe, une trbs
forte crise fit m&me craindre le pire : le cher malade
rebut les derniers sacrements, le 8 decembre 1936, en
la f&te de I'Immaculee Conception. Heureusement, le
danger fut kcarte• et au ddbut de 1937, Son Excellence fut de nouveau sur pied. On recommenqa dbs
lors a 6chafauder des plans. Mais le jubilaire, de son
c6t6, se mit a freiner doucement cet enthousiasme :
son ktat de sant6 ne lui permettait certes pas de s'exposer impunement aux fatigues des r6ceptions et longues cir6monies officielles ; en outre, par ces temps
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de crise, uiie d-pense extraordinaire pour Ic v\itari;at
lui paraissait une folie. 11 fut done decide que I'on
se contenterait d'une f-te de famille qui grouperait
tous les missionnaires. lt pour ne pas interrompre le
travail des missions du printemps et les tournies de
baptemes dans les 6coles de cat-chumenes, la fkte jubilaire fut renvoyve au mois de juin.

Mais en dehors du Vicariat de Youngpingtou, on
n'avait pas attendu cette date. DNs le debut de 1937,
quelques articles de journaux imontr.rent les fruits de
ces cinquante annees de sacerdoce, et ceux de ,7 ans

d'Vpiscopat- Par une lettre 6iogieuse et cordiale, signee du secr4taire d'Etat, le Saint-Si.ge fut un des
premiers a feliciter l'heureux jubilaire. Mais personne
n'eut connaissance de ce document jusqu'a la Pentec6te, lorsque le d&lhgu6 apostolique en Chine, Son
Excellence Monseigneur Mario Zanin, vint lui-meme
presenter ses voeux et fdlicitations. Aprbs une conf:rence sur le sacerdoce, devant un groupe assez nombreux de missionnaires, le Dcl:gu6 fit.connaitre son
intention d'assembler une autre reunion dans I'apresmidi, pour f&ter spIcialement Monseigneur Geurts.
Incidemment, dans une conversation particuliere, notre jubilaire vint alors A avouer qu'une lettre de
Rome lui 6tait parvenue depuis assez longtemps ; il
I'avait logie dans ses classeurs et n'en avait parle
a personne. Ce fut cette importante piece que le Deldgu6 Apostolique lut tout d'abord a l'assemb!-e de
l'apres-diner. Puis, dans une autre adresse latine, au
nom de la D16lgation Apostolique en Chine, Mgr
Zanin manifesta ses sentiments les plus 41evds, empreints de profonde cordialite. Exposant ensuite ses
regrets de ne pouvoir assister a la fete proprement
dite, il ajouta : a Je sais qu'aucune invitation n'a
4t6 faite en dehors du Vicariat : je me permettrai ce-
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pendant d'envoyer un d0l-gue du DWl-guý, en la
personne de Monseigneur Schraven, cousin de Monseigneur Geurts. )
C'est ce qui arriva. Des le 14 juin, Mgr Schraven,
Vicaire apostolique de Tchentingfou, arrivait h
Yungpingfou, avec la quasi totalit des missionnaires
du vicariat, et tous de\aient y passer plusieurs jours.
Ce n'ktait pas sans raison qu'on avait choisi le
16 juin pour clR1brer ce cinquantiime anniversaire.
\pres avoir fete ses cinquante ans de vocation en
1931, notre trbs aimr jubilaire exprima le desir de
mettre cette cinquantaine de sacerdoce sous la protection de Saint Vincent. Lazariste depuis plus de 50
ans, excellent lazariste, superieur pendant plus de
30 ans, ayant toujours vtcu strictement d'apres ies :;gles et 1'esprit de la Congregation, it est facile de comprendre que Son Excellence ait eprouve une spt~cale
consolation de voir ainsi concorder sa fete sacerditale
avec le bicentenaire de la canonisation de notre PNre
Saint Vincent.
Je ne veux rien dire ici du triduum solennel celbbre
dans la cathtdrale de Youngpingfou, pour commemorer le deuxieme centenaire de la canonisation de notre
saint fondateur : messes solennelles avec assistance
pontificale, saluts pontificaux, panggyrique de saint
Vincent, confessions et communions tres nombreuses.
Dans sa cathedrale, Son Excellence a di se sentir
vraiment heureux d'avoir 6te
I'honneur en compagnie de saint Vincent.
Dans la matinee du 16 juin, ce fut done un incessant defil, devant le venerable jubilaire : chretiens de
la ville et des environs, 6coles elýmentaires et coll6ge,
d6lCgations de notables, etc., enfin, le petit s6minaire, sur lequel Son Excellence veille avec un soin
tout special. Apres un compliment en francais par-
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faitement bien tourn6, ces jeunes gens ont fait entendre plusieurs chtcurs, en francais tgalenmnt, sous
la direction de M. Willemen. J'oserais presque dire,
comme M. Milon nous disait une fois, a Wernhout,
lors d'une distribution de prix : 1 Ce n'est pas bien,
ce n'est pas bien, c'est trcs bien. ,
Au diner qui suivit cette matinee si bien remplie,
la note dominante fut une cordiale intimitd. Son Excellence Monseigneur Lebouille, coadjuteur de Youngpingfou, porta le premier toast, au nom de I'Eglise.
Apres avoir relu la lettre du Souverain Pontife, pour
ceux qui n'avaient pas et~ presents a la visite du
t•~lgue apostolique, il dressa une succincte tnumrration, combien 6loquente, de toutes les ceuvres qui
doivent leur existence a l'initiative du jubilaire, surtout depuis sa consecration tpiscopale. C'est lui qui
a commence le vicariat de Youngpingfou, avec 2.800
chr6tiens ; aujourd'hui, il en compte 34-993. En
1900oo, une seule residence et quelques chapelles de secours ; en 1937, il y a neuf quasi-paroisses et six pos-

tes auxiliaires. La residence centrale avec ses diverses
oeuvres : petit seminaire, college, pensionnat de filles,
6coles primaires, n'existait pas en

19oo.

Son Excel-

lence a fond6 en outre une congregation de religieuses indigenes rendant de grands services dans les
diverses missions et les ecoles de catkchumenes, etc.
Et tout cela pour l'Eglise, uniquement pour le bien
des ines et la gloire de Dieu !
Son Excellence Monseigneur Schraven parla ensuite, au nom de la Del6gation apostolique en Chine,
et, cousin de Monseigneur, 6voqua, avec beaucoup de
coeur et de delicatesse, des souvenirs de famille, bien
anciens sans doute, mais combien touchants. Apres
cela, le supdrieur religieux, M. Louws, remercia
Son Excellence de tout ce qu'elle a fait pour la Con-
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gregation, non seulement pendant son long superiorat de 30 ans, mais encore actuellement.

Faut-il mentionner que, aprbs ces discours plut6t
officiels, plusieurs autres missionnaires demanderent
la parole ? D'abord, le plus ancien des prktres seculiers ordonnes par Son Excellence ; puis, un lazariste
chinois et plusieurs autres : tous parlerent de l'abondance du coeur, comme des fils tres aimants s'ipanchent devant leur pere trbs aime.
A la fin du repas, Son Excellence, malgr6 les fatigues du matin, malgr le peu de voix qui lui restait,
voulut remercier tous et un chacun. Naturellement,
tout ce qu'on avait pu dire des oeuvres existantes dans
le vicariat, du bien accompli durant ces cinquante ans
de prktrise, il rapporta tout a Dieu. Puis, avec une
profonde conviction et une vive 6motion, il souhaita
a cette belle couronne de. jeunes missionnaires, une
vie sacerdotale bien remplie, tout entibre consacrke
aux Ames, anim6e de l'iddal chr6tien, pleine du Christ.
Dans la soirte du 16 juin, avant le salut pontifical, un pr&tre chinois prononca le panegyrique de
saint Vincent. La cathedrale ktait comble : nos braves catholiques chinois ont montre, une fois de plus,
qu'ils savent honorer les Saints et dignement participer aux f6tes de 1'Eglise.
Les missionnaires du dehors auraient dui repartir A
leurs postes, le surlendemain, apres la cl6ture du triduum. Mais aucun d'entre eux ne se sentit le courage
de s'arracher A cette atmosphbre d'intimit6 fraternelle.
La douceur de cette fraternelle amiti6 fut invoqu6e
aupr6s de Son Excellence pour demander la permission de rester un jour de plus : Monseigneur I'accorda
de grand coeur.
Vous voyez done, cher Monsieur I'Assistant, que ce
furent surtout des jours d'action de grAces pour cette
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longue vie sacerdotale, fete de missionnaires, et f6te
de Saint Vincent, toute d'intimit6 fraternelle. Le v&ntrable jubilaire fut profondiment heureux de sentir autour de lui cet esprit d'attachement A sa personne, cette atmosphere de charit6 fraternelle et d'ardeur
apostolique. Et je suis sir que la belle gerbe de i.680
baptemes d'adultes, que ses missionnaires ont cueillie,
cette annie, pour I'Eglise et pour Dieu, lui fut le plus
agrdable cadeau.
En cette occasion, et dans les sentiments que vous
me connaissez, je vous prie de me croire, cher Monsieur l'Assistant, en l'amour de Notre Seigneur et
de saint Vincent,
Votre tout devou6 confrere,
Corneille Louws.

HANGCBOW
Memorable dans les Annales du Tche-kiang, le dimanche
30 mai 1937 eut lieu le sacre de Mgr Jean-joseph Georges

Deymier, deuxieme titulaire du Vicariat apostolique de Hang-"
chow, 6rig6 le io mai igio, par le dedoublement du Vicariat
du Tche-kiang. Le Tche-kiang occidental, premier nom de
cette nouvelle division ecclesiastique, requt comme premier pasteur, Mgr Paul-Albert Faveau, Ev6que titulaire de Tamassia.
Aprns 25 ans d'un episcopat marque par un progrbs lent,
constant et general, occupe par les travaux et ceuvres que
comportent I'organisation d'une Eglise naissante, Mgr Faveau
crut devoir, A cause de son grand age, confier sa lourde tache
a un successeur, et, dOs la cdlibration de son jubil6 episcopal,
en 1935, le Venerable prelat demanda et obtint sa dimission de
Vicaire apostolique, mais fut maintenu A la tete du Vicariat
comme Administrateur, jusqu'au debut de 1937.
Au mois de f6vrier de cette annie fut communiqu6e par depache la nomination de Mgr Jean-Joseph-Georges Deymier
A la succession de Mgr Faveau, en qualitd de Vicaire apostolique de Hangchow. D&s le iS avril, aprbs reception des
Bulles, le nouvel elu prenait possession du Vicariat et fixait
la date de sa cons6cration au dimanche dans l'octave de la
Fkte-Dieu, 30 mai.
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Aussit6t apres les fetes pascales, on se mit en devoir
d'aminager pour le mieux la vieille 4glise et la Residence pour
un si solennel evenement, le premier qu'on cut jamais vu
en ces licux. On cut le temps d'etre pret.
Dimanche 30 mai.. Apres une semaine de pluies torrentielles
qui d4courageaient les plus optimistes, la journie s'annonce
belle. Les invit6s sont venus nombreux. Chaque residence de
missionnaire a envoyd deux d61egues, ce qui porte leur chiffre
a plus de soixante.
A 8 heures au son des cloches, on entre A 1'6glise : apres les
pri6res d'usage et une courte pr6dication, la procession s'organise. Un clerg6 nombreux defile en surplis, pr&c6dant les
prelats en habit de chceur Mgr J. B. Fraser, P. A. Curt de
Keinhwa ; Mgr Joseph Fogued, C. M. F. Prefet Apostolique de
de Tunki (Anhwei) ; Mgr Mc Grath, Pr6fet Apostolique de
Lishui (Chekiang) : Mgr Civelli. Vicaire Apostolique de Hanchungfu (Chensi) ; Mgr Calza, Vicaire Apostolique de Chengchow (Honan); Mgr Montaigne C. M. Vicaire Apostolique
de P4kin ; les deux 6veques Assistants, Mgr Joseph Hou,
C. M., Vicaire Apostolique de Taichow (Chekiang) ; Mgr
Andr6 Defebvre, C. M., Vicaire Apostolique de Ning-Po
(Chekiang) ; 1'dveque flu,
Mgr Deymier,
en
cappamagna, ainsi que 1'6evque consdcrateur, Mgr Faveau, accompagnes de leurs ministres. Les photographes de diverses
agences courent de droite et de gauche, la foule se serre,
maintenue par la haie infranchissable des braves Scouts des
deux 6coles de la Mission. L'ordre est parfait..
Les chants liturgiques en plain-chant et en musique palestrinienne seront execut6s par la chorale du petit seminaire.
Dans 1'assistance tr&s nombreuse qui remplit tous les recoins de l'Eglise, un large espace a 6tP reservee aux h6tes
et invites : le Clerg6 qui n'a pu trouver place dans le sanctuaire encadre les personnages officiels: Le Consul g6n6ral
et deux Consuls adjoints du Consulat de France de Shangai
les deux repr6sentants de 1'Amiral commandant les forces navales frangaises d'Extreme-Orient, des representants du Gouverneur provincial, et les Autorit6s municipales de Hangchow, et un grand nombre de notabilites de la ville.
Parmi les invites, nous comptons plusieurs catholiques de
marque, depuis toujours en relations d'amitie et d'apostolat
avec le Vicariat de Hangchow ; de nombreux fideles venus
de toutes parts A la suite de leurs de1gues. Les Filles de
la Charit6 et les religieuses indig6nes conduisant des repr6sentantes de leurs ceuvres, se font petites pour gagner de la place ; en un mot, notre vieille dglise regorge
de monde et fait des prodiges d'elasticite!...
Vers onze heures, le nouveau Pontife que nous voyons avec
emotion, pour la premiere fois en mitre et crosse, a parcouru les rangs des fideles au chant du Te Deum et a donn6
la bdnddiction solennelle : la c6r6monie est terminde ; c'est le
moment de la r6ception organisde pour saluer Son Excellence
nouvellement consacrie. Toutes les Autorites et les invites se
rnunissent dans une vaste salle amrnag6e pour Ia circons-
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tance. Les murs sont tapiss4s de pieces de sole rouge portant, en grosses lettres d'or, des felicitations et des voeux.
sign6s des noms les plus illustres dans le monde gouvernemental ou offertes par les divers districts du Tchd-kiang eccldsiastique. A la place d'honneur sont exposes les presents venus de tous les points de la Chine. Tout le monde fusionne
amicalement et exprime A sa facon souhaits et congratulations. 11 n'est personne qui n'admire la belle ordonnance de
cette fete :les paiens en ont visiblement requ une impression
profonde... De petits discours s'improvisent, on offre une tasse
de thW ou un verre de a Chala n petillant et on boit A la sant,
et A la prospirit6 de l'Eglise catholique et du nouveau Pasteur de Hangchow. Vers midi, apres une vive petarade de
klha.ons et de moteurs, une tranquillit6 relative s'tablit peu
A peu.
Suit un banquet intime et en famille : grande famille cependant (il y avait plus de 80 personnes) mais ne faisant
qu'un cceur et qu'une ime dans la joie d'un vdenement, si
plein d'importance pour la Propagation de l'Evangile, dans
ce coin reculM du monde catholique. Les Ev&ques nommes
plus haut, M. le Consul general Marcel Baudez, I'Amiral
Le Bigot, arrivd A temps, de Shanghai, grAce aux prouesses de
son chauffeur, plusieurs personnages consulaires et officiers
de la marine francaise, M. K. Tseng, representant le Gouvernement municipal de Hangchow, M. Loh Pa-hong, chevalier
de I'ordre de Saint-Sylvestre, et camerier de cape d'4pee de
Sa Saintete, M. Stanislas Lioutao, chevalier de I'Ordre du
Saint-Sepulcre, et plusieurs catholiques influents; des sup6rieurs eccldsiastiques et religieux venus de toute la province
et des Vicariats voisins ; tous les membres de notre Clerg6
s6culier et r6gulier qui ont pu pour cette circonstance unique,
se liberer un moment des obligations de leur ministere, forment autour de Nos Seigneurs Deymier et Faveau une magnifique couronne. Les discours vont bon train, c'est un feu
d'artifice de belles pens6es agrcablement dites, jaillies naturellemnent de la fraternit4 et de 'amitid, empreintes d'un v6ritable esprit de cooperation et de solidarit6 chrdtiennes. Que
tout se soit n6cessairement termin6 par la traduction enthousiaste du voeu liturgique (< ad nultos annos ),, est-il besoin
de le souligner ?
La journee n'dtait pas finie, cependant :au Salut du Saint
Sacrement, manifestation suprame d'action de grAces, le nouvel v&6que fit descendre sur la foule compacte, la benediction
du divin Pasteur. A 4 heureg rendez-vous dans la cour de
recreation du Seminaire pour une reception moins officielle,
mais non moins cordiale que celle du matin. C'dtait la paroisse de Hangchow, les ddelgu6s de tout le Vicariat, la jeunesse par formations et groupes d'Ecoles. Sous la direction
des chefs de l'Action Catholique, tout ce monde s'dtait groupe
en figures geom6triques pour saluer son nouvel dveque et
le vendrable Mgr Faveau, en une manifestation d'hommage
public et de filiale soumission. Quand le haut-parleur eut porte
A toutes les oreilles les remerciements et les exhortations vi-
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brantes de .Mgr Devtnier, 1'emotion g6ndrale 6clata en une
ovation bruvante et prolongde...

Le lendemain de ce beau jous,

Mgr Devmier tint a cel&-

brer une messe pontificale d'action de grAces. Les pribres
s'6leverent en chueur pour implorer le Sacrd-Caur de Jesus
et supplier Marie-Immaculee de ramener sous la houlette
pastorale de Monseigneur de Diospolis cette population de

Hangchow et du Tche-kiang dont depuis plus de trois sicles,

its ont etC constitubs Patrons.
Apres la messe pontificale, Mgr Devmier dut encore donner son temps aux Autorits civiles et aux Notables de la
Ville. On commenma par une visite de reconnaissance & M. le

maire de Hangchow et au Gouverneur de la province du
Tchbkiang.

Ces deux hauts

magistrats

tinrent A venir en

personne causer quelques minutes avec Nos Seigneurs Faveau
et Deymier, et les assurerent chaudement de leur protection
et de leur cooperation pour les a'uvres de la Mission, en particulier pour ses kcoles et h6pitaux.

Mgr Deymier, Mgr Montaigne, Mgr Defebvre et quelques

Missionnaires furent ensuite retenus A dejeuner par le Gou-

verneur du Tche-kiang et M. le Maire de Hangchow. Ce

fut un dejeuner sans apparat, mais tres soigne, tres cordial,
tres n en famille ,.
Le soir. ce fut le tour du Vicaire Apoistolique de Hangchow
d'inviter toutes les Notabilitis de la Ville, en la salle des
Fetes de la Mairie mise A sa disposition. Ce fut un dither chi-

nois de

o5couverts. Au milieu du repas, comme de coutume,

Monseigneur Devmier prononca, en langage de Hangchow,
le toast suivant :
M. le Gouverneur, M. le Maire, Messieurs,
A mon arriv~e dons cette ville, il y 25 ans, je ne pensais
certes pas que je reunirais un jour autour de moi un si grand
nombre d'amis, ni surtott que je serais I'objet de si tclatants timoignages de sympathie. Vous m'en voyez extrdmement confus, mais en mnme temps, profondiment touchd.
Mais le Hangchow, d'il y a 25 ans ressemblait-il a celui d'aujourd'hui ? Tres pen ! Sans doute avaitil ddjA ses beautds
c, ses collines, son fleuve ois monte en
son
naturelles
grondant le flot des marees ; de plus it gardait nombre de
souvenirs littdraires et artistiques qui en faisaient un des
joyaux de la Nation chinoise. Mais on ne voyait alors ni les
larges routes sillonnies de voitures rapides, ni, sous les ombrages de milliers de jeunes arbres, des villas modernes, et
des jardins de plaisance ouverts A tous : tout cela a Wetajoute par le travail de I'homme, par le soin des magistrats qui
se sont succidds dans ce palais.
Les itrangers qui s'arr/tent A Shanghai ne peuvent pas
dire encore qu'ils connaissent la Chine ; sais ceux qui penhtrent jusqu'a Hangchow entrent en contact avec les aspirations artistiques et I'idWal des poktes et des dcrivains anciens, avec la sagesse pacifique des chinois modernes ; aussi
pouvons-nous dire que, pour connatfre voire glorieux pays,
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ii faut visiter Hangchow !... Aimer et faire aimer la Chine,
telle a tZe toujours notre dtsir, et tel est le desir de tous les
Missionnaires ; aussi nous devons remercier ceux qui ont
contribud a rendre accessible, par un riseau complet de votes
de communications, et par leur ginereuse hospitaliti, cette
cite, tresor de beautd de votre Nation.
Ayant refu le titre et la charge d'evzque catholique de
Hangchow, je ne puis m'empicher de rappeler les antiques
vestiges de notre Religion dans cette Ville : au XIIIP siecle
les premiers missionnaires Franciscains, aux XVI* et
XVII* les Pbres fdsuites qui suivirent les traces de Mathieu
Ricci, et les deux cdlbres docleurs et magistrats, Lion Ly
et Michel Yang qui furent les premieres colonnes de la chritienti de Hangchow... Pendant les ioo annees qui prdcdderent le rbgne de Yong-tcheng, ( avant 1723) la Religion
florissait dans la province. Elle reprit au milieu du 19 e siecle.
Gr6ce au regime de libertd et de sympatihe de la Pepablique
chinoise, elle espere faire encore de grands pas et mettre de
plus en plus ses enseignements a la disposition de toutes les
bonnes volontds.
Selon les recentes paroles du g&enral Tsiang-kai-shek, c'est
I'esprit de devouement et de sacrifice pour le bien public,
inspire et enseigni par le christianisme, qui fait la force des
nations. C'est done la predication religieuse qui fortifiera le
patriotisme du peuple chinois. Celui qui ddsire le bonheur
de sa patrie et veut garder courage et confiance aux heures
difficiles doit s'appuyer sur la Religion du Christ.
La charge qui m'est imposee doit certes me paraitre redoutable, mais elle me met en position de faire encore plus de
bien & ma seconde patrie, la Chine : aussi dois-je l'accepter
joyeusement et m'y donner de tout coeur... Je lve mon verre
d la posperitd de la Chine, de la province du Tchekiang et
de la ville de Hangchow n.
M. le d&lgue du Gouverneur et M. le Maire repondirent par
un eloge magnifique de la Religion catholique, des vertus
et du patriotisme des fidbles, de la cordialit6 et de la d6ference que Mgr Faveau et ses pr8tres avaient toujours montrees pour les Autoritbs constitudes. Ils promirent de continuer avec Mgr Deymier les relations amicales commenckes
depuis longtemps, et de 1'aider dans toutes ses entreprises. En
changeant d'ev&que, ils ne changeaient pour ainsi dire pas
de personne, car Mgr Deymier a 6t6, pendant 18 ans, le
reprdsentant autorisd de Mgr Faveau auprbs des magistrats.
M. Ling, de I'Ecole nationale des Beaux-Arts, se fit I'interprkte de ses camarades de I'Amicale franco-chinoise pour
remercier Mgr Deymier des conseils et des encouragements
donn6s pendant de longues ann6es ; pour le remercier surtout
de son amour pour la Chine et de sa comprehension pour
les aspirations de l'ame chinoise.
En entendant ces paroles, on se disait : c Quel chemin parcouru depuis o5 ans ! n... et que les missionnaires d'aujourd'hui seraient indignes de leurs aines, alors que les circonstances sont si favorables
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surlendemain, Monseigneur Deymier nous quittait pour

Kiashing oil il fut requ d'abord
ala Maison provinciale des
Lazaristes (Seminaire interne et Etudes) puis dans la grande
dglise de la ville, avec toute la pompe liturgique et I'entlhou-

siasme des fiddles.
Le 6 juin, it ordonnait A Ning-po 4 pretres dont un du Vicariat de Hangchow, et deux sous-diacres. Ce furent IA des
debuts bien consolants de sa vie pastorale.

Nous lul souhai-

tons non pas d'ordonner beaucoup de pretres, mais de n'en
ordonner que de bons, et de garder jusqu'au bout 1'affection

respectueuse du clerge et des fideles qui 1'entouraient en ces
beaux jours.
Henri CLAEssEN.

MALAISIE
MANILLE
Autour du Congres Eucharistique International
de Manile, 1937 (suite)

Retour. Le lundi 8 fMvrier (1937) done, h ir
heures, nous quittions Manille. Le Tjisadane 6tait
dejh parti avec le pelerinage de Java, et c'est le Tjikembang qui devait nous ramener a Shanghai. Vieux
bateau, plut6t ( cargo , que paquebot, lent, mais plus
stable sur l'eau grace a son tonnage plus dlev&. Si
nous avions A regretter le Tjisadane pour plusieurs
raisons, cette derniere qualit6 fut appr&cite, car la mer
se montra plus dure qu'A I'aller. Notre vapeur se
trouvait au Pier No7 . Ce Pier No 7 tout 1'Extr6me-

Orient voyageur le connait ; il a cofit un million de
dollars am6ricains, on le proclame partout et c'est imprim4 sur les cartes postales qui le representent.
L'Asie et I'Oceanie n'ont pas son pareil. II s'avance
dans la mer comme une usine sans fin ; entre ses
deux quais parallles en effet, un immense hall avec
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des transbordeurs electriques permet le chargement,
le dechargement et l'entrepot des marchandises avec
tine rapidit6 et une niethode tout am4ricaines. Sa longueur ? J'ai oublid le nombre de centaines de metres
qu'il a, mais a chacun de ses quais deux paquebots
ultra-modernes peuvent s'amarrer tranquillement et
sur son front un autre trouve place facilement.
C'est de Iia que nous partons au milieu d'une ddbauche de rubans de papiers colords. Vous connaissez
cette coutume symbolique ; du bord on jette des roues
de papier en retenant le bout et a terre les amis s'emparent du ruban, c'est a celui qui conservera le plus
longtemps la liaison au d&part et qui en main gardera le plus long bout de papier. II n'y eut pas que
des rubans, les adios furent bruyants ; 6tait-ce 1'emotion 4touffte de quitter Manille apres de si beaux
jours ? J'aime a le penser. Le Conte Rosso partait
en mrme temps que nous, mais bient6t il disparut
a l'horizon en route directe pour Shanghai, si nous
l'avions pris nous serions arriv6s lI-bas 6 jours plus
t6t. Mais 4e voyage avait du charme et le sejour a
Hongkong fut profitable.
En attendant I'arriv6e dans ce port, et pendant que
la mer se fait de plus en plus forte, je me mis a ricapituler mes impressions et souvenirs, et je vais vous
en faire part. Les Philippines sont catholiques: 82 %
des habitants professent notre foi. Le reste se r6partit entre les protestants, les musulmans et les paiens
A demi-sauvages. 1.4oo pr&tres, dont 8oo sont indigenes, exercent leur ministbre, et les statistiques font
constater qu'en moyenne chaque pr&tre a la charge
de 8.200 Ames. Vous voyez aussit6t le grand danger
signal6 par Mgr Piani I l'heuwe sainte du vendredi :
le manque de vocations eccl6siastiques qui entraine
l'ignorance religieuse de la masse populaire. Le deu-

-966xieme danger vient des lois scolaires qui, renouveltes
cependant depuis la concession de l'independance,
continuent A ne pas faire de part a l'instruction religicuse dans les ecoles gouvernementales. Le Delegue
apostolique aux Philippines signala encore un troisinme danger : le schisme aglipayan : il a atteint son
apogee et ne peut que decroitre, mais il compte encore
plus de 500.000 adeptes.

Malgr6 ces points noirs, la foi domine; et c'est A
sa magnifique manifestation que nous avons eu le
bonheur d'assister. Le Congrbs fut admirablement
prepar6 par des predications de plusieurs mois dans
toutes les paroisses de 1'archipel et il amena de nombreuses et kclatantes conversions. Le rayonnement de
l'Hostie en ces jours bWnis continuera, il y a tout
lieu de l'espirer ; la grace n'est pas donnie en vain,
et il semble bien que les Philippines ont tout fait pour
la recevoir dignement.
Le respect humain est inconnu dans le peuple t
Manille. Ce ne fut pas sans etonnement qu'en donnant la communion dans 1'6glise St Vincent j'aperqus le vendredi les tertiaires de St Francois en habit
de bure avec le cordon franciscain a la ceinture. Je
crus d'abord que ces insignes ne se portaient qu'h
I'eglise. Quel ne fut pas mon heureuse surprise de
rencontrer dans la rue le dimanche de nombreuses
femmes ainsi habillies. La coupe du vetement est
celle du pays, avec les deux ailes bouffantes et montantes aux 6paules, mais la couleur est de bure et
le cordon bien visible.
Et encore ce fait. Dans une 6glise, je trouvai un
jour des femmes en train de marcher sur les genoux
en se dirigeant vers I'autel. ( Savez-vous ce qu'elles
font, me demanda M. Egeda ? - Non certes, c'est
curieux. - Elles font leur penitence. - Quelle p6ni-

tence, celle de la confession ? -. Mais oui, voyez
elles rkcitent le chapelet en avangant ,). Pensez-vous
qu'on accepterait chez nous de faire ine telle p6nitence ?
Faut-il s'6tonner qu'a cette pidtt et cette foi s'ajoutent dans la masse peu instruite de nos veritis, de
nombreuses pratiques superstitieuses ? Non sirement I Parmi celles-ci en voilA une cependant qui
n'est pas ordinaire. Les combats de coqs de Manille
sont renommis, ils sont la plaie du pays comme les
dominos en Chine, les courses ailleurs. Ah ! ces
coqs ! comme on les traite bien ; dans un incendie
par exemple ce sont les premiers que l'on met A 1'abri.
Que voulez-vous ? Certains constituent une fortune
pour leur proprietaire. Et alors, comment assurer leur
victoire qui rapportera gros ? C'est simple, si Dieu
et la Vierge se mettent de la partie, 1'issue de la
lutte est assurde, et comme il faut que les couteaux
attaches aux ergots aient une vertu speciale, c'est souvent sur la pierre des autels qu'on va les aiguiser.
Puissance naturelle et force surnaturelle !
Parmi ies souvenirs du Congres deux sp6cialement
resteront inoubliables. Les photographies d'abord. Je
ne me serais jamais imagine que I'on pOt trouver en
un endroit tant d'appareils et tant de pellicules ! II
est vrai qu'un comit6 avait Wetform6, mais en dehors
de lui combien d'operateurs. Nous assistmnes un
soir tout en haut de I'estrade A une scene qui aurait
fait rire en d'autres circonstances. Deux photographes, non enregistres, travaillaient dissimul6s parmi
les arbustes et les fleurs; ils se firent d&couvrir en voulant changer la direction des projecteurs. Mais impossible de les faire d6guerpir. Mgr Finneman, president du comit6 g6n6ral du Congres, n'y arriva
qu'avec peine, I'homme qu'il tirait par la manche ne

S968 voulait pas manquer I'occasion de finir son film. Partout ce n'etait qu'objectifs de toute sorte braquts
sur les congressistes. Dans les gglises, A la Luneta le
soir, les explosions de magnesium faisaient sursauter
les gens recueillis. On m'a racont6 qu'a la cathedrale
un amateur voulait profiter des eclats provoques par
les autres et que 3 ou 4 fois il arriva trop tard pour
d6clancher son objectif ! Vous auriez pu admirer
aussi un Monsignor qui, pendant la messe pontilicale,
se levait de temps en temps pour utiliser son appareil.
Je crois qu'une note caract6ristique du Congres de
Manille sera la photographie et je voudrais connaitre
la grandeur de la surface produite par tous les films
et plaques impressionnis pendant ces 5 jours :son
6tendue serait impressionnante elle aussi !
En second lieu, les autographes. Ce fut un autre
bombardement ! Je ne sais ce qui se fait ailleurs, mais
A Manille on ne pouvait se reposer une minute sans
apercevoir un carnet s'avancer et entendre une voix
demander que l'on soit assez aimable pour y inscrire
son nom. Un jour je fus dans un magasin pour y
acheter quelques souvenirs. A peine entr6 je me vis
entour6 d'une bonne douzaine d'employds, hommes
et femmes qui me baisaient l'anneau, mais aussi me
tendaient le fatidique carnet. Ceux qui n'en avaient
pas attrapaient au plus vite une des cartes postales
en vente afin d'y recueillir ma signature. Comment refuser quand il est si facile de faire plaisir ? Facile,
oui ! mais, vous aussi, vous auriez bien trouv6 cela
exag&re si, comme moi, apres la derniere cerdmonie
du dimanche A 9 h. et demie, vous vous 6tiez vu entour6 d'une douzaine de solliciteurs. Signer, c'est
bien ! mais il fallait du temps et j'avais hate de retrouver Mgr de C6bu qui m'attendait pour me reconduire
dans sa voiture A la residence des Lazaristes. Vous
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vous souvenez que mon chauffeur me faisait defaut.
Je signai quand meme, pour faire plaisir, et heureusement je pus rejoindre le charitable archeveque sans
le faire attendre. Ah ! si on m'avait donn6 un peso
par signature, mon voyage aurait 6td payd !!
Hongkong de nouveau
La premiere aurore de la nouvelle annee chinoise,
en ce jour du i f6vrier, nous vit A I'entree de Hongkong. Comme rappel a ceux qui n'y pensaient pas,
la barque qui nous amenait le pilote fit crtpiter un
chapelet de petards en accostant le Tiik~embang.
Cette fois 1'arrivee fut moins compliqute et A 8 h.
et demie nous etions h terre. Je passai par la procure
des Missions Etrangeres et repris la route de Nazareth. Mgr Deswaziere n'6tait pas encore rentr6 de
Manille, mais, comme c'etait convenu, je m'installai
pour plusieurs jours. L'apris-midi, avec le P. Cuenot
du Kouangsi et deux autres missionnaires, j'allai visiter le Seminaire central d'Aberdeen, A quelques minutes d'autobus de Nazareth. Vous en avez entendu
parler et vous savez que si la construction est belle,
situde dans un site ravissant, elle ne constitue pas
un chef-d'oeuvre de seminaire. Un Pere J6suite de
Californie demandait ces jours-ci au Pere Recteur :
( A quoi servait done cette maison avant que vous
I'achetiez ? C'&tait un h6tel ? , Le style chinois ne
comportant pas de persiennes, les professeurs sont
obliges de fermer la fen&tre de leur chambre, quand
la pluie est chassee du midi. Et en 6t6, que faire ?
Si j'ai bien retenu les chiffres, il y a 45 seminaristes
venant de toutes les missions du Kouangtong.
Aprbs avoir pris une collation offerte hien aimablement par le P. Recteur, nous retraversAmes le
petit bras de mer pour aller en face visiter I'Ecole
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industrielle des P-res Salisiens. Si nous avions trouvt le seminaire vide de ses 0leves, partis en promenade, ici, la ruche bourdonnait, et quelle ruche
La maison aurait-elle rtesist6, si elle n'avait 6t6 en
ciment arm6 ? Quelle ovation nous fut faite, A I'invitation du Pere Superieur, dans ce refectoire ofi des
centaines d'enfants prenaient leur goiter. Quelle vie !
Je trouvai IA trois de mes diocesains, originaires de
Wenchow ; comment y sont-ils venus ? Le bon Pire
Sup6rieur nous donna quelques renseignements sur
la construction de la maison. Le terrain fut concede
gratuitement par le Gouvernement de Hongkong
alors qu'une maison de commerce lui offrait 250.000

dollars pour son acquisition. Et les bAtiments ont ete
edifi6s par un groupe de commercants chinois sans
qu'il en cofitAt une sapeque A 1'Institut salisien. Saint
Jean Bosco continue son oeuvre et les pauvres sont
les preferes de la Providence.
Le soir, Mgr Deswazi6re rentrait A son tour A Nazareth, parti un jour apres nous, ii avait gagn6 16
heures sur le temps que nous avions mis.
Macao

Avant A passer quelques jours A Hongkong, j'avais
dans mes projets la visite de Macao. Je partis le
vendredi avec le P. Cuenot par le bateau de 8 heures.
A l'embouchure de la Rivi6re des perles, nous fimes
secou6s comme nous ne I'avions pas 6t6 entre Manille et Hongkong; malgr6 cela, A ii h., le Kingshan
ttait au ponton A Macao. Notre intention &tait d'abord
de visiter la ville, puis d'aller vers les 2 heures pr6senter nos hommages h Mgr Nunez, que nous avions rencontre A Manille et, par mesure de precaution, nous
prenons notre repas A bord quand un ecclesiastique se
presenta. Envoy6 par Monseigneur, il avait mission
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de nous faire voir la ville ct puis de nous conduire
dtjeuiner avec Son Excellence. Agrcablemcnt surpris,

je demandai h ce pr&tre comment Monseigneur me
savait

a bord, car je ne I'avais pas averti de mon vo-

yage, ktant donn. l'incertitude oh j'etais auparavant
quant au jour o6 je le ferais. J'appris alors qu'une
dame portugaise, retournant de Manille et rentrte la
veille avec Monseigneur, lui avait dit que je pensais
venir ce vendredi. Je suis sur que, comme moi, vous
apprecierez la delicatesse de Mgr Nunez.
Nous prmes ainsi rapidement faire en auto le tour
de la ville, admirer son panorama et quelques endroits
historiques. Mais quelle deception ! Presque plus
rien ne reste de 1'ancien Macao, d6truit et redetruit
par les tremblements de terre et les incendies, peutktre aussi par un goft exager6 d'urbanisme moderne.
Plus de souvenirs de nos confreres, des Filles de la
Charit6 qui y ont v6cu. On m'avait averti de ces
disparitions, mais je ne voulais pas y croire. A midi
et demi, nous etions chez Monseigneur qui nous requt avec l'amabilit6 qui charme tous ceux qui le connaissent. Son Excellence apres le repas voulut nous
conduire finir nos visites, et enfin je pus retrouver un
vestige de nos confreres. Le Seminaire St Joseph
existe encore. Construit et dirig6 par les J6suites,
il vit ensuite les Lazaristes qui terminerent le d6me
de la chapelle. C'est 1a que je trouvai la tombe d'un
confrere, administrateur de Peking, Mgr Pirez Pereira, et celle de M. Goncalvez, le sinologue connu.
Mais pas de traces de la tombe de Mgr Rameaux,
dk6d6 A Macao le 14 juillet 1845. Je ne regrette pas

cependant le voyage, la deception fut si bien templr6e par l'exquise delicatesse de Mgr Nunez. A 7 h.
et quart nous fames de retour A Nazareth apres avoir
bien danse devant la rivibre de Canton.

-

972 -

La leproserie de Sheklung
Le lendemain, Mgr Deswazirre et moi, nous partions pour Sheklung, sur la route de Canton. Je d6sirais faire ce voyage par affection pour mon vieil
ami qui, 17 ans durant, fut I'aum6nier et le plre
des l6preux, et par interkt aussi pour cette ceuvre
admirable. Parti de Kowlong a 8 h. et demie, le
train nous d6posait vers to h. et demie A la gare de
Sheklung oh nous attendait le P. Marsigny, aumonier de la liproserie. Avec nous avait voyag6 le P.
Biotteau qui devait y precher la retraite des religieuses. Sheklung se trouve sur la Riviere de I'Est,
au commencement de la partie orientale du delta de
la Riviere de Canton. Une barque dirig&e par les
lipreux nous amena en une heure a la petite lie ofi
se trouve le lazaret. La r6ception fut chaude, les p1tards ne manquerent pas et du premier coup je fus
charme. Je m'attendais a trouver des gens d-primis;
et c'6tait la joie que je voyais sur les visages boursouflis de ces braves gens. Mon admiration augmenta
aprbs le d6jeuner. D'abord, visite_aux religieuses; et
ConIA j'apprends que les 3 soeurs de I'Immaculee
ception d'Outrement (Canada) et la soeur chinoise
qui ont le soin des femmes et de l'infirmerie des
hommes sont au poste depuis 24 ans, qu'en 1913 elles
arriverent quatre et qu'elles sont encore la toutes les
quatre. Quel exemple de devouement, de persiv6virance et de bonne entente ! et quelle recompense
les attend au ciel !
La lIproserie a pour le moment 648 malades des
deux sexes ; elle est divisee en deux villages. Auprbs de la residence de I'aumOnier, on trouve la chapelle et les maisons des hommes. A cinq minutes
de hI, le village des 16preuses s'Ctend sur le c6t6 de
leur chapelle et du couvent des religieuses. En quit-
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Quel bonheur sur leur visage a la vue de leur ancien
aum6nier, ce n'dtait pas ( Monseigneur ) qu'elles
I'appelaient, mais (c Pere , tout comme autrefois. Et
les p6tards disaient la joie commune. Vous saurez que
les lepreux ont une cooperative oi ils peuvent acheter
de tout a bon compte, et justement les rayons de pltard avaient e6t regarnis a l'occasion du nouvel an.
C'est le coeur navr6 de la vue de ces infirmites
et pourtant consold de la joie apercue sur les visages,
que je m'installai prudemment dans la nacelle manceuvr6e par un lIpreux pour me conduire a l'autre
rive. Un seul passager pouvait v prendre place et
c'est au second voyage que Mgr Deswazi6re vint
me rejoindre pour faire a pied la route d'une heure
jusqu'A la gare. Vous devinez le sujet de nos conversations le long du chemin : Monseigneur avait le
coeur gros a la pensee de ces lepreux qu'il aime tant
et qu'il a df quitter a la voix du Pape, mais ce eceur
aussi aimait a me parler de I'histoire de la leproserie et de tout ce qu'il y avait laisse.
Nazareth et Bdthanie

A 9 h. et demie nous 4tions de retour h Nazareth
apres avoir admire la vue magnifique de Hongkong
resplendissant, jusqu'au sommet de son pic, de milliers et milliers de points lumineux.
Le Tjikembang 6tait all6 s'ancrer a I'autre extr6mite de Victoria pour y dcharger du sucre apport6
de Java. C'est la que je dus me rendre en autobus
et en tramway, ce matin du dimanche 14 f6vrier, pour
prendre ma soutane d'hiver. J'avais garde jusqu'ici
ma soutane 16gbre, mais le vent froid me faisait rappeler que nous n'&tions plus a Manille. Puis je revins en pleine ville pour traverser la baie et me rendre
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tout au fond de Kow-long visiter les Petites Sceurs
des Pauvres. J'en eus pour toute la matinee et ce
n'est qu'A 12 h. et quart que je rentrai A Nazareth
pour aller dejefner A Bethanie avec le R. P. Robert,
Superieur general des Missions Etrang&res de
Paris.
Nazareth est une maison de travail et de priere. Les
Peres qui sont lA menent une vie de Benidictins. Leur
imprimerie est renommee meme en dehors de I'Extreme-Orient, elle a publiC des ouvrages de premi6re
valeur sous la direction de missionnaires qui parfois en 6taient les auteurs. Mais aussi une bonne
partie de la journ6e est consacree par eux a la priere
commune et publique pour leur Soci&t et en son
nom. Excellente idWe qui attire sur les oeuvres les
grAces divines qui les ficondent de la maniere que
nous savons. En face, de I'autre c6t6 de la route, c'est
la maison de souffrance mais aussi de repos et de
consolation. Dans un site delicieux, en face de la
mer, elle. permet aux invalides des combats apostoliques de se refaire une meilleure sant6 ou d'attendre dans la paix le jour de la recompense. Le
P. Robert, de passage a Hongkong, avait voulu
rtunir une fois tous les missionnaires de la Socite
qui s'y trouvaient, et il avait eu la delicate pens&e de
choisir pour cela Bthanie, afin de faire participer A
la fete de famille ceux qui n'auraient pu se rendre
ailleurs. Et I'on eut la bonte de m'inviter A ces agapes
familiales. J'arrivai un peu en retard mais trouvai
ma place reservee au milieu de 6 6veques et d'une
vingtaine de pr6tres.
Mgr Reynaud, dans son voyage A Manille avant
rencontre a Hongkong, le P. Robert, apres plusieurs
annees de separation, 6crivait dans le Petit Messager, 1913, page 338 : ; Le coeur n'a pas change et
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I'esprit n'a rien perdu de sa finesse. 11 a assez de
l'un et de l'autre pour tout le monde et on gagne
toujours A le frtquenter. Depuis 1913 d'autres annees ont passe et dans un petit toast A la fin du repas le P. Robert me fit bien voir que rien n'6tait
changt en lui. Avec quelle finesse et quelle simplicite il rappela ses amicales relations avec Mgr Reynaud, le fr6re Barri&re et la mission de Ningpo. Je
devais une r6ponse et fus heureux de lui dire qu'a
Ningpo on n'avait rien oublie de tout cela, surtout
du secours apport6 vaillamment dans les luttes soutenues par mon prtdecesseur.
A la Procure de Hongkong, les chambres se vidaient ce soir-IA. Aussi, le P. Vircondelet, Procureur
general des Missions Etrangeres en Extr6me-Orient,
voulut m'avoir chez lui pour la derni6re nuit. Je
fis done mes adieux au cher Mgr Deswaziere, non
sans emotion, il avait &t si bon pendant ces quelques
jours et je m'etais senti tout A fait chez moi dans
sa maison. La peine de la separation fut un peu diminute a la pensee que je pourrai lui rendre cette
affection quand il passera chez nous A son retour
de la visite canonique qu'il doit faire au Setchuen
au nom du Pere Robert.
Enfin Shanghai
Le lundi 15 fevrier, A 9 h. un quart, le c Tjiiembang , quittait son mouillage en face de la Raffinerie Tai-Koo, A l'entrde du port, pour remonter,
vers le nord-nord-est, le long des c6tes de Chine.
A bord on avait maintenant hate d'etre a Shanghai;
la petite surface qui servait de pont voyait les passagers les uns sur les autres, I'entrain en 6tait diminu- ; pourtant, la mer etait moins dure qu'entre Manille et Hongkong. L'escale d'Amoy remit un peu
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de vie, le bateau fitle tour de I'ile Koulangzu pour
prendre son mouillage au mnme endroit qu'A 1'aller.
Descente a terre, visite au Consulat de France et retour pour d6jeuner, a i h. et demie, enfin d6part.
A midi, le lendemain, nous 6tions en face de Pingyang et de Juian, mais impossible de distinguer
clairement les c6tes, nous 6tions trop au large. A
tous ceux de Wenchow, j'envoyai mon affectueux
bonjour, c'6tait helas ! sans la radio et mon salut fut
silencieux de part et d'autre, mais non ma priere cependant. Enfin, trois semaines aprbs le depart, le
jeudi 18 fivrier 1937, on reconnut de grand matin
les dernieres iles des Saddles et le phare de Gutzlaff, mais ce fut pour executer des ronds pendant 2
heures. L'eau n'6tait pas assez haute pour notre vapeur i la barre du Yangtzekiang. Les espoirs d'arriver vers midi, qui avaient perc6 quelque temps, s'evanouirent quand le commandant nous eOt dit qu'on
ne serait au mouillage de Shanghai qu'a 4 heures.
Ce fut cependant une consolation, car la veille, on
avait affich6 que I'arrivie aurait lieu a 5 heures. L'impression dans la riviere Hoangpou fut froide, la route
de Wousong i Shanghai ne nous offrait a la vue
que des arbres depouillhs de toute feuille alors que
I'avant-veille Amoy nous avait rejouis par ses fleurs
dans les jardins et meme sur les arbres. Nous retrouvons I'hiver, mais nous gardons au coeur le
souvenir des journees de Manille, chaudes au point
de vue spirituel et r6confortantes.
En finissant ces notes, je lis dans le Journal de
Shanghai un t6ligramme de Canton, du 6 mars :
a La propagation de la lpre au Kouangtong a pouss6 les autorites provinciales h prendre des mesures s&veres pour combattre la maladie. Les lIpreux qui
etaient jusqu'ici en libert4 et qui constituaient une

- 977 menace pour le public sont rassemblts, et on les tue,
ou on les envoie dans les ltproseries. Depuis quelques
jours, 25 16preux ont td arrktds A Sanchoei et 12
d'entre eux, dont des femmes, ont te6 execut6s. REUTER.

))

Sans approuver aucunement une tellemesure qui
n'est pas appliquie pour la premiere fois, il faut
dire que dans la seule province du Kouangtong on
compte dans les 5o.ooo 16preux et que le go6t de la li-

berte leur fait chercher tous les moyens d'dviter I'internement. D'autre part on me disait que la l6pre n'est
pas aussi contagieuse que la tuberculose. Ah si tous
ces malheureux pouvaient trouver un asile comme
celui de Sheklung !
Note. Depuis que cet article est 6crit, plusieurs fois
les journaux ont annonc4 des executions de lepreux
dans la Province de Kouangtong.
Andrd DEFEBVRE.

DEUX LETTRES
DU BIENHEUREUX LOUIS-JOSEPH FRANCOIS
22 dicembre 1790 et 17 juillet 1792

Monsieur le Chanoine Franfois, superieur du collige de
Douai, petit-neveu du Bienheureux, nous a remis la photographie de deux lettres precieuses de son grand oncle, dont les
originaux sont gardds prdcieusement, dans la famille, comme
des reliques.
La premiere, datde du 22 ddcembre 1790, nous donne, sur
I'etat de I'Eglise de France, des details intdressants :
°1 A la fin de 1790, la Congregation de la Mission, congregation sdculire, jouit encore de ses biens. La lettre confirme
ce qui est releve dans la vie du Bienheureux Pierre-Rend Rogue qui lutta i Vannes jusqu'd la fin pour faire reconnaitre
les droits du Siminaire.
20 Les privations et la misere sont grandes & Paris, beaucoup, du fait de la fuite, dans les pays etrangers, des riches :
lisons des imigres.
30 RI ne reste au Siminaire Saint-Firmin que six smninaristes, et force a dti pour pouvoir vivre, de diminuer le nombre
35
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des domestiques et mime des directeurs. Seuls s'y trouvent, a
la fin de 1790, pour garder la maison, M. Francois, supdrieur
et M. Boulangier, econome.
40 Le serment de fidelit a la Constitution civile du Clergi
donne beaucoup d'inquiitude. On parle de I'imposer aux pretres, et les pritres ne peuvent le priter. Le Bienheureux. A la
veille de prendre la plume, est net et prdcis sur ce point capital.
50 A ce moment, fin de 1790, on ne prizoit pas de vexation
particuliere contre les Filles de la Chariti. Evidemment, cellesci se divouent partout aux malades, aux enfants, aux pau.
vres, sans s'occuper en rien de politique, et nul ne peut prhvoir
A ce moment ce qui arrivera tres vite.
La seconde lettre est du 17 juillet 1792. Le Bienheureux,
depuis deux ans, tient vaillamment la plume en Apologiste et
en Confesseur de la joi. II a Icrit cette lettre a la premiere
nouvelle de la mort de son pere, arrivze six iours auparavant.
II y exprime en termes emus sa douleur profonde, il console sa
mere, son frere et sa sceur par des considerations trWs ieevees, il donne moins de renseignements d'ordre gend'ral que
dans la premiere lettre.
i° II dit ne pouvoir aller d Busigny, pour une rdunion de
famille, tl voyage difficile en lui-mime n'est pas ndcessaire.
C'est le prttre, I'homme surnaturel qui parle. Depuis deux ans,
il se tient vaillamment sur la brWche pour Dieu, pour I'Eglise,
pour les prItres, ii ne veut pas s'iloigner, mrme un instant.
20 11 ddclare aux siens qu'il ne leur sera jamais a charge et
il leur demande de bien garder i leur tNte pour le temporel,
leur mere vIndrde.
30 I1 se filicite de.ce que son pere a, jusqu'au bout, refusd
de communiquer au spirituel avec les intrus et les faux pasteurs. Il est vrai, il n'a pu recevoir les derniers sacrements des
ministres catholiques absents, mais il est mort dans le sein
de I'Eglise catholique, c'est le principal. L'homme de foi, l'apologiste, le martyr qui va verser son sang dans deux mois,
se re'vle ici tout entier : Dieu, I'Eglise, les dimes, voila son
objectif.
Ces deux lettres nous rdvalent le Bienheureux, tel qu'il nous
apparaitdans sa belle vie : prItre rempli d'un grand esprit de
foi, apologiste precis dans son enseignement, vivant de ce qu'il
enseigne, pret au martyr et au dernier sacrifice : it n'a plus
que deux mois a vivre.
L. MISERMovT, C.M.
Mon trbs cher P4re et ma trbs chbre MWre,
II n'y a encore rien de decid6 sur notre compte, ainsi nous
jouissons toujours de notre 6tat, comme nous en avons joui
jusqu'ici. Paris est assez tranquille, mais tout le monde v
crie misre ; elle augmente encore tous les jours, par la fuite
des riches dans les pays 4trangers. Si cela continue, bient6t
nous ne verrons plus que des malheureux et des pauvres.
Quoique nous soyons conserv6s, nous n'en sommes pas plus
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A notre aise dans la maison que j'habite, nous ne nous soutenons guere que par le grand nombre de sbminaristes ; pour
le moment, nous n'en avons plus que six. En consiquence,
nous avons diminub le nombre des dirccteurs et des domestiques, en demeurant sur I'ancien pied,, it nous 6tait impossible de subsister. II ne reste plus que M. Boulanger avec
moi, avec de I'conomie nous nous tirerons d'affaire. Nous
avons eu beaucoup d'inquietude A I'occasion du nouveau serment que 1'on parlait d'exiger du clerg6, et que le clerg6 ne
peut pr6ter en conscience et sans trahir les int6rets de la religion, la fureur s'est un peu ralentie. II parait que I'on en demeurera IA, jusqu' ce que la r6ponse du Pape soit arrivie.
Les Soeurs de la Charite seront sirement conservees telles
qu'elles sont et sous le meme regime. II parait que ma Sceur
se plait A Douai, je souhaite *que cela continue. Mes frires
m'ont 6crit il v a environ trois semaines, l'un et I'autre me
paraissent fort contents de leur sort. Je ne le suis pas moins
de savoir que mon Pere a quitt6 la municipalitY, il n'en sera
que plus heureux et plus tranquille A tous egards. Je sais
ma Soeur Elisabeth d'avoir enti&aussi bon gr6
aussi bon gr6 A ma so ur Elisabeth d'avoir entierement renonce A une inclination qui me paraissait diplacee
sous tous les rapports. Je suppose que mon frere Pierre fait
toujours votre consolation. Je vous souhaite A tous une heureuse ann6e et des jours tranquilles. Pr6sentez aussi, je vous
prie, les mimes souhaits A Monsieur le Cure et A Mademoiselle sa Sceur. Je suis avec le plus respectueux devouement.
mon tres cher Pere et ma trbs chbre Mere, Votre tr6s humble
et tout devouifils.
Francois.
Paris, 22 decembre 79go.
Ma tres chere Mhre, mon tris cher frere et ma ch&re sceur,
Comment pourrais-je ne pas miler mes larmes aux v6tres,
dans la perte commune qui nous afflige, je suis arrive hier au
soir de Saint-Cyr, ce n'est qu'apres souper que 1'on m'a remis la lettre qui m'annonce la triste nouvelle de notre perte ;
je conqois toute l'6tendue de votre douleur, au nom de Dieu,
tAchez que ce soit la seule pour le moment ; employez tout
pour nous conserver notre bonne mere, songez qu'eHe nous
reste seule, et qu'elle doit d6sormais concentrer toutes nos affections, nos soins et nos respects. Rappelons-nous ce qu'ils ont
fait pour nous l'un et I'autre ; c'est A eux que nous devons
tout, ils se sont dans tous les temps sacrifibs pour nous, un
pere et une mere de ce caractere sont un tresor bien rare.
Je vais offrir dans le moment le saint sacrifice pour ce digne
pere, je le recommanderai aux pri6res des communautis et de
toutes les bonnes Ames avec lesquelles je suis en rapport ;
sovez persuade qu'il ne manquera d'aucun secours A cet 6gard.
Vous avez dO recevoir une de mes lettres de meme date
que la v6tre : je ne puis que rp6Eter ce que je vous disais alors,
il m'est absolument impossible d'entreprendre le voyage du
pays dans ces circonstances ; au reste, je ne vois rien qui
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necessite ce voyage, que le desir de nous reunir dans ces moments douloureux ; car, pour les affaires de la maison, ii ne
faut absolument rien y changer ; ii faut que tout se fasse
conmme auparavant sous I'autorit6 de notre digne mre. Quoiqu'il puisse arriver, soyez persuade que je ne vous serai jamais A charge et si je desire quelque chose, c'est de pouvoir
augmenter votre bien-etre, mais souvenons-nous que nous seruns toujours riches, tant que nous aurons le bon Dieu pour
nous. Je me console de ce que vous me dites de I'attachement que notre cher defunt a conserve jusqu'au dernier moment A la Religion catholique et de son refus perseverant de
communiquer spirituellement avec les intrus et les faux pasteurs. La vivacite de sa foi aura suppl6e, devant Dieu, aux
derniers secours de la religion qui n ont pu lui etre procures
par les ministres catholiques. je vous sais un gre infini de
l'envoi que vous m'avez fait, ce sont des restes pr6cieux, c'est
un envoi que je conserverai jusqu'A la mort. J'6cris par le
meme courrier A notre friýre Jacques. Je vous embrasse tous
les trois et suis de toute mon Ame,
Ma mere, mon fr&re et ma soeur,
Votre fils, votre frere : Frangois.
Paris, ce 17 juillet.
Je vous en conjure, 6crivez-moi oil vous en etes des que
vous serez un peu plus tranquilles.

ACTES DU SAINT-SIEGE
Bules d'reclion du diocse de Cultak (iz

juin 1937)

Propag. 2517/37

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI
MEMOR1AM
Si catholicum nomen in quavis sui juris Missione, in Indiis
Orientalibus extante, felicius, Deo favente, succreverit, Apostolica Sedes Missionem illam solet in dicecesim evehere et constituere, praesertim quum id peculiaria locorum rerumque adjuncta exigere videantur. Jamvero cum Missio sui juris de
Cuttack, Apostolicis sub Annulo Piscatoris Litteris die duodevicesima mensis Julii anno millesimo nongentesime vicesimo
octavo datis ex sejuncto Dioecesis Vizagapatamensis territorie a Nobis erecta, non mediocrem, turn ob conspicuum christi tidelium numerum turn ob praeclara religionis opera, postremis hisce annis profectum fecerit, venerabilis Frater Leo
Petrus Kierkets, Archiepiscopus titularis Salaminensis et in
Indiis Orientalibus Delegatus Apostolicus, enixas Nobis pre-
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ces obtulit ut Missio illi in diL-cesim constitueretur. Nos vero,
conlatis consiliis cum venerabilibus Fratribus S. R. E. Cardinalibus christiano nomini propagando praepositis, re mature perpensa, praefatis precibus annuere decrevimus. Quare suppleto
quatenus opus sit, quorum intersit, vel eorum qui sua interesse praesumant consensu, de Apostolicae potestatis Nostrae
ilenitudine, Missionem sui juris de Cuttack in dicecesim evehimus et erigimus,

eamque Cuttackensem nuncupandam

vo-

lumus ac decernimus ; Episcopi autem sedem in urbe Cuttack,
in quam guhernii civilis de Cuttack sedes nuner translata est,
constituimus et cathedram episcopalem in Ecclesia SS. Rosarii
ibidem extante figimus, quam proinde ad ecclesiae cathedralis
gradum et dignitatem extollimus cum omnibus juribus et priviligiis, honoribus et praerogativis, quibus ceterae cathedrales
jure communi fruuntur et cun omnibus pariter adnexis oneribus et obligationibus. Nova autem haec dicecesis Cuttackensis
eosdem habebit fines, quos hucusque habuit Missio de Cutlack
illamque suffraganeam constituimus Metropolitanae Ecclesiae
Madraspolitanae, atque pro ejus pro tempore Episcopo metropolitico juri Archiepiscopi Madraspolitani subjicimus. Hisce
insuper pro tempore Antistibus jura omnia, honores, insignia,
favores, gratias, ootestates et privilegia tribuimus, quibus ceteri per orbem Episcopi gaudent, eosque omnibus item oneribus et obligationibus adstringimus, quibus ceteri adstringuntur. Cum autem Missio de Cuttack apostolicis sodalium curis
Congregationis Missionis hucusque commissa fuerit, dicecesis
quoque Cuttackensis eidem Congregationi. ad Nostrum tamen
et Sedis Apostolicae beneplacitum, posthac concredita manebit. Cum vere praesentis temporis adjuncta baud permittant,
quominus in nova ista diocesi Canonicorum Capitulum cathedrale modo erigetur, indulgemus ut ad juris tramitem pro
canonicis consultores dioecesani interim constituantur. Quod
attinet autem ad hujus diceceseos Cuttackensis regimen et administrationem, ad Vicarii Capitularis seu Administatoris, sede
vacante, electionem, ad clericorum et fidelium jura et onera
aliaque hujusmodi, servanda jubemus quae sacri canones praescribunt. Praesentes autem Litteras et eis contenta quaecumque
etiam ex eo quod quilibet quorum intersit qui sua interesse
praesumant, auditi non fuerint ac praemissis non consenserint,
etiam si expressa, specifica et individua mentione digni sint,
nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis aut
nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel quolibet alio, licet
substantiali et inexcogitato defectu. notari, impugnari vel in
controversiam vocari wosse ; sed eas, tanquam ex certa scientia
ac potestatis plenitudine factas et emanatas, perpetuo validas
existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et
obtinere atque ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere ; et, si secus super his a quocumque, quavis
auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum prorsus et inane esse et fore volumus et decernimus. Statuimus denique ut harum Litterarum transumptis, etiam impressis, manu tamen alicujus notarii publici subscriptis ac sigillo alicujus viri in ecclesiastica dignitate vel officio cons-

tituti munitis, eadem prorsus tribuatur fides, quae hisce Litteris tribueretur, si ipsaemet exhibitae vel ostensae forent.
Non obstantibus, quatenus opus sit, regulis in synodalibus,
provincialibus, generalibus, universalibusque Conciliis editis,
specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus
apostolicis et quibusvis aliis Romanorum Pontificum, Praedecessorum Nostrorum, dispositionibus ceterisque contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis. Nemini autem hanc
paginem evectionis, erectionis, constitutionis, concessionis, statuu, derogationis, mandati et voluntatis Nostrae infringere vel
ei contraire liceat. Si quis vero, ausu temerario, hoc attentare
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum
Apostolorum Petri et Pauli se noverit incursurum.
Datum ex Arce Gandulphi, anno Domini millesimo nongentesimo trigesimo septimo, die prima mensis Junii, Pontificatus Nostri anno sexdecimo.
fr. Thomas Pius O. P. Card. Boggiani,
Cancellarius S. R. E.
Petrus Card. Fumasoni-Biendi
Praefectus S. Cognis ( de Propaganda Fide ,
Alfonsus Carinci, Prot. Ap.
Franciscus Hannibal Ferreti, Prot. Ap.
Can. Alfridus Liberati
Canc. Apost. Adjutor a studiis.
Expedita die decima nona Junii anno a sexdecimo ,
Alfridus Marini Plumbator.
Dominicus Francini Script. Aplicus.
Reg. in Canc. Ap. - Vol. LVII, Numero 20. Aloisius Trussardi.

Suppression du Vicarial apostolique d'Abyssinie; erection des
Prefectures apostoliques de Gondar, du Tigr6, de Dessid ;
annexion de la Dancalie au Vicarial apostolique d'Erylhrve.
Vicariatus apostolicus Abyssiniae supprimitur et novae ex
illo praefecturae Apostolicae eriguntur, videlicet de Gondar,
de Tigrai et de Dessie, territorium insuper Dancatiae regionis
vicariatui Apostolico Erythreae adnectitur.
PIUS EPISCOPUS
Servus servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam
Quo in Aethiopiae regionibus catholicae fidei propagationi
et spirituali christifidelium illic degentium regimini facilius
ac salubrius consuli possit, Apostolicae Sedi opportunum visum
est vel Missiones inibi exsistentes aliter circumscribere vel novas
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respondere videatur. Quapropter, de venerabilium Fratrum
Nostrorum S. R. E. Cardinalium, peculiari Pontificiae Commissioni ad catholicas Missiones in novum ordinem in Aethiopia
redigendas praepositorum consulto, omnibus mature perpensis,
certa scientia, de apostolicae potestatis plenitudine, suppleto,
quatenus opus sit. quorum intersit, vel eorum qui sua interesse
praesumant consensu, Vicariatum Apostolicum Abyssiniae,
anno millesimo octingentesimo quadragesimo septimo erectum,
supprimendum statuimus ac tenore praesentium supprimimus
et abolemus, eiusque territorium, Dancalia regione excepta,
quam Vicariatui Apostolico Erythreae iisdem hisce Litteris,
adnectimu~, in tres partes dividimus et exinde tres Praefecturas Apostolicas erigimus et constituimus, videlicet de Gondar,
de Tigrai et de Dessid, quas ita nominandas volumus ac decernimus. Praefectura Apostolica de Gondarregionem amplectetur,
quae Commissariatuum civilium de Gondar, Semien, Goggiam
et Beghemeder limitibus circumscribitur ; eamque Congregationi Filiorum a SS. Corde Iesu civitatis Veronensis concredimus,
atque Praefecti Apostolici sedem in urbe Gondar statuimus.
Praefectura Apostolica de Tigrai regiones amplectetur, quae
sub Tigrai nomine veniunt, eosdemque fines habebit ac Commissariatus civiles, simul sumpti, qui a locis Aduae. MakallM,
Adigrat, Abbi Addi et Alomata appellantur: eamque Congregationis Missionis curis concredimus et Praefecti Apostolici
sedem in urbe Adigrat statuimus. Praefectura Apostolica de
Dessie regionem amplectetur, quae Commissariatuum Eivilium
ab Uollo et Debra, Brehan nuncupatorum limitibus circumscribitur, eamque incliti Fratrum Minorum Ordinis curis concredimus et Praefecti Apostolici sedem in urbe Dessit statuimus.
Novis igitur tribus istis Praefecturis Apostolicis, quas singulas
praefatorum Ordinum seu Congregationum curis, ad Nostrum
tamen et Sedis Apostolicae beneplacitum, concreditas volumus,
earumque Praefectis Apostolicis pro tempore omnia tribuimus
iura, privilegia, et potestates, quibus ceterae per orbem Praefecturae Apostolicae et illarum Praesules iure communi
fruuntur et gaudent, eosque pariter iisdem adstringimus oneribus et obligationibus, quibus ceteri adstringuntur. Quae
omnia, ut supra disposita et constituta, rata ac valida esse
volumus et iubemus, contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Harum vero Litterarum transumptis aut excerptis, etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et sigillo
viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis,'
eamdem prorsus volumus haberi fidem, quae hisce Litteris
haberetur, si ipsaemet exhibitae vel ostensae forent. Nemini
autem hanc paginam suppressionis, dismembrationis, erectionis,'
constitutionis, commissionis, concessionis, statuti et voluntatis
Nostrae infringere vel ei contraire liceat. Si quis autem ausu
temerario hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit
incursurum.
Datum Romae apud€. Petrum, anno Domini millesimo non-

-984gentsmoo tngenmc septuno, die vigeaima quinta mensis martii,
luntificatus Nostri anno sexto decimo.
Fr. Th. Pj.•. O. P.. Card. BkccGIA•
Canceilarius S. R. E.
EuGES•Is Card. Tiss.RANT
S. C. pro Eccl. Orient. a Secretis
Alfonsus Carinci. Protlnotarius Apostoscus.
Ludovicus Kaas, Prutonarius .Apostvltctus.
Acta Apostciolca

Sedis, 1937, pages 357-358).

La Chandeeur, les Cendres, la Semaine Sainte
dans les Oratoires des Filles de la Charite
Sacra Congregatio Rituum
Beatissime Paler,
Sup. Generalis Congr. Missionis ad pedes S. V. humilime
prozolutus implorat facultem, qua in oratoriis Filiarum Caritatis, benedictio Candelarum in festo Purificationis B. M. 1'.
et Cinerum die prima Quadragesinme, necnon sacrae func:iones Dominicae Palmarum et Maioris Hebdomadae peragi
queant iuxta Memoriale Rituum Henedicti Papae Xll.
Et Deus, etc...
Congr. Missionis
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI, tributis, preces remisit prudenti arbitrio Rmi Sup. Gen. Missionis ; ut,
nomine et auctoritate Sanctae Sedis, permittat ad proximum
quinquennium sacras suprascriptas Functiones in Oratoriis Filiarum Caritatis peragi iuxta Memoriale Rituum sa. me Benedicti Papae XIII iussu editum anno- 1725, pro ecclesiis minoribus ; dummodo certo constet in dictis Oratoriis decori ac
reverentiae sacrorum Mysteriorum satis esse consultum.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 28 Junii 1937.
A. Carinci, S. R. C. SeHenricus Daute Subst.

Le troisieme Iriennat de certains supirieurs peut itre
concidi par le Supirieur gineral de la Mission
Beatissime Paler,
Procurator Glis Congr. Missionis ad pedes Sanctitalis Vestrae, humillime provolutus implorat prorogationem Rescripti
diei 28 aprilis 1932, N° 2515-32, qui S4periori Generali facul-
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las facta est confirmandi ad tertium triennium Superiores localis in casibus specialibus.

Et Deus, etc.
Vigore facultatum a Ssmo Domino Nostro concessarum, S.
Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis benigne commisit Remvo Superiori gli ut petitam
enunciati indulti proragationem ad aliud quinquennium pro suo
arbitrio et conscientia concedat, servata in reliquis eiusdem
indulti forma et tenore,
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, die 13 julii 1937.
Fr. L.-M. Pasetto, Seer.
Henricus Agostini, Adiutor a Studiis.

BIBLIOGRAPHIE
REVUE DES

REVUES

Mars 1937. - La MisREvuE 'HIiSToIRE DES MCISSIONS. sion lasariste en Perse (Iran), par Aristide Chatelet (suite, en

juin).
Juin. - Joseph Guichard : Pourquoi Saint Vincent envoya
Les Missions au temps
des missionnaires en Barbarie. de Napoleon : I. Rapports - Etats de 1802, 1809, 1811, par
Fernand COMBALUZIER.
L'EVANGILE DANS

-

LA VIE.

..

uillet-Aot

1937 (pp. 489-500).

J. Guichard. Saint Vincent de Paul et I'Evangile.

Dives THoMAS. - Juillet-Aoet 1937. - 1. Muscat : De virtute satisfactoria operum bonorum in ordine ad alios (Conti-.
nuatio et finis). - Amedeo Rossi : II 20 Congresso tomistico.
internazionale (A Rome) 23-28 novembre 1936.
THE IRISH ECCLESIASTICAL RECORD. - Octobre q136. - St
Vincent de Paul and Cardinal de Berulle, par Joseph Leonard,
Mai 1937. - St Vincent de Paul pater papp. 477-488. triae, par Joseph Leonard.
Avril-mai 1937 : La pronunTUNJA : BOLETIN DIOCESANO. ciacion clasica del Latino, par Alfonso M. Navia.
ANNALEN

DER KONGREGATIOD

DER MISSION UND

DER BARMHERZI-

GEN SCIIWESTERN. Graz, 1937 : I. La Littdrature Vincentienne en

-

986-

allemand, par Fruhwirth Stefar. Graz : Le livre de nos ddJunts : Franz Bauer (18o8-186o). Jean Muhm (1804-1863) ;
Roch Turk (1842-1867). - Salzbourg : fr. Pierre Prem (18672. : Theodore Thiele (1823-1871) ; Antoine
1936 (1937 Pokocnhile (1943-1872) ; Pierre Nelsen (1817-1876). Quelle
est notre attitude a nous missionnaires, devant Ia mouvement
liturgique ? par L. Wagner.
ANALES

DE LA CONGREGACION

DE LA

MISSION Y

DE LAS HIJAS DB

LA CARIDAD. - Juin 1937. - Oviedo, par Pierre Vargas (suite,
en juillet) ; Ronda, par Bruno Saiz ; Barcelone, par Soeur

Montalvo e Guelvenvu ; Avila, par Henri Albiol ; Linpias,
par Edouard Ferreiro.
Juillet. - La situation et la vie en Espagne, par E. Escribano. - Londres - Chelsca (Ste-Marie) : ordination de confreres espagnols. par A. Sanchez. - Avila : Missions, par Frangois Lopez.
Aoat. - Avila : Chronique de Missions, par D. Santamaria. - Barcelone : La maison de Maternitf, par Soeur Montalvo.
ANNALI DELLA MISSIONE - Avril 1937 - M. Philippe Valentin
(1842-191o). Notes biographiques, par Ascenzi Pierre. Camille Perosino (1876-1937) : Notes biographiques.
Juin 1937. -

Turin. M. Franois Milza (1894-935). -

sinie. Lettres de MM. Gerolla, Ferrando, Ferraro.

Abys-

Aoft 1937 : Anzio : Sceur Manetti.Monfalcone : Missions.
Bicentenaire de la canonisation de St Vincent A Florence, GCnes. - Espagne :- Souvenir (traduction des Annales espagnoles).
LE BULLETIN CATHOLIQUE DE PEkIN.
1937-

-

Mai-juin-juillet-ao6t

Juin. - Notes sur I'origine de quelques chretientis du Tcheli et de la Tartarie aux 17 et 18* siecles. - Au Sud de Pekin,
par le P. Bornet (suite en juillet et aoot). Thdodore Pedrini, par M. Aymard Duvigneau (suite en juillet et aott).
L'ECHO DE LA MAISON-MERE DES FILLES DE LA CHARITE DE
SAINT VINCENTr DE PAUL. Juillet 1937. - A Castel-Gandolfo,

par le T. H. P. Souvay. - La Fille de la Charitd en rdcrdation (suite) par la T. H. Mere Chaplain. En colonie de
vacances : Une experience de 1936.
Aout. - Prdparer son dime d prendre contact avec le pauvre,par la T. H. M. Chaplain. - La Fille de la Charitd au parloir, par la T. H. M. Chaplain. - En colonie de vacances *
Une journe-type.

-

987 -

Septembre. - Les illusions, par le R. P. Directeur, M. Cazot. - La Fi ede la Charitd au parloir, par la T. H. M.
Chaplain. - Le Congris International des Infirmiires t Londres. - Les dispensaires. - Une journde d l'ecole professionnelle.
LES MISSIONS

DES LAZARISTES

ET DES FILLES DE LA CHARITE DBS

PROVINCES DE FRANCE. - Juillet 1937. - Les Chemins de Damas, par Michel Cesa. - Congo Beige : Une prdcieuse mort,
Madagascar : Toussaint Bourdaise
par Gerard Linclau. -

(1654-1657), par Etienne Canitrot.
Aoit-Septembre. Notre Dame de Chine, par RdmyMarie Lignier. Madagascar : Toussaint Bourdaise, missionnaire d Madagascar (1654-1657), par Etienne Canitrot.
IXL PETIT MESSAGER DE NING-PO. Mars-avril 1937. - Notes
biographiques sur Sa Grandeur Mgr Paul-Marie Reynaud,
Vicaire Apostolique de Ning-Po (1854-1926), par M. Nestor
Boucherie ; Ch. 24. - Les emeutes de Hai Men.

Mgr Georges Deymier. Ninghai. Petits faits : Deux morts
<difiantes, par D. Dontan. Autour du Congres eucharistique
de Manille, par Mgr Defebvre.
Mai-juin. Ch. 24. - Les emeutes de Hai Men (suite). Ch.
25. Les faits notables de la Mission du Tchekiang depuis
1907 jusqu'd la division du Vicariat.
Ecos DA PROVINCIA. Pdtropolis. Anno VI, 11, 2. (No du bicentenaire de la Canonisation de saint Vincent). Double Jubild de M. Pasquier et de M. PWroneille. - La Canonisation de
saint Vincent. La Congregation de la Mission. Les Filles
de la Charite. Le Clergd. Son temps. Frdddric Osanam. La
Congrdgation du Saint-Sacrement.
ECHO DE NOTRE-DAME

DE PRIME-COMBE

(Mars-avril

1937).

No

64. - Programme des fetes jubilaires. - No6 5 . Fetes jubilaires
du 17 mai 1937 : Cinquantenaire du Couronnement de la
Vierge.
MISSIONm ESTERE VINCENZIANE. -

Juillet 1937. -

Voyage en

Chine de M. Garlando.
Ao6t. - Voyage en Chine de M. Garlando (suite). Ca et la
en Ethiopie, par M. I. Gerolla.
FREIBURGER KATH. GEMEINDMELATT No 29, 1937. (Pour la fete
de Saint Vincent de Paul), par M. Henri Auer. - Saint Vincent de Paul, un disciple de la Charitd. par le P. Hyacinthe
Hauser O. P.
THEOLOGIE UND GLAUBE (1937, p. 292-302). Vineenz von Paul,
ein vorbild fur Priester und Laien, par M. Henri Auer.

-- 988Article documentaire A l'occasion du bicentenaire de la canonide saint Vincent. I. Littdrature vincentienne en Allemagne ; Saint Vincent de Paul, trop peu connu, un peu mieux depuis Pierre Coste. Etapes de la vie de saint Vincent. Grandes
dates pusthumes. 11. Le muodle des pretres : temoignage de
charitY, prudence, humilite. III.
KBosuet : sa piftd, pauvrett,
Le modele des laics : temoignages de Frdd6ric Ozanam et du
protestant J. Wichern.

sation

1937 juillet-aoCt, pp. 204-208.
Le bicentenaire de la canonisation de saint Vincent.
Le Congres des Conferences de saint Vincent A Paris, A
Porrentruy (Suisse) ; Les Conferences en face de la dichristianisation ; le triduum de Paris, par M. Henri Auer.
CARITAS.

DIE CIIRISTLICHE FRA', juillet 1937, pages 211-213. Le bicenienaire de la canonisation de saint Vincent de Paul, par M.
Henri Auer.

LIVRES,
J[osephj GUICHARD, C. M. Saint Vincent de Paul esclave
A Tunis. Etude historique et critique. Desclee de Brouwer
et C1e, 76 bis et 78, rue des Saints-PNres, Paris, 1937,
332 pages, 25 illustrations, documents et cartes horstexte (14 x 23 cm.).
incontestablement le r6cit, 4crit a 26 ans par Vincent de
Paul, sur sa captivit6 tunisienne demeure 6tonnant, paimi
toute la correspondance du saint. Le tour prestement enlev6
de la narration ; le fond de I'exceptionnelle aventure ; la
conservation providenlielle de ce precieux autographe (le premier et de quelle valeur !) ; ce temoignage historique qui
se dresse seul - tel un bloc erratique - pour expliquer, avec
de savoureux d6tails, quelques mois de la vie de Vincent: le
silence perseverant garde sur cette geste africaine etc., vraiment
tout concourt A faire de cette remarquable piece un sujet particulibrement delicat A manier, A clairer, A commenter, A justifier du dehors. Jet6 dans le grand public, un tel probleme
d'histoire reste singulibrement scabreux, crucial (pour coder
au vocabulaire du jour). D'aucuns avec leur ardeur bouillante, A propos de cette lettre, ont conclu radicalement A son
peu de valeur en tant que narration vraie, tout en la trouvant souverainement ingdnieuse, intensmnent gasconne etc.
Contre cette interpretation audacieuse et les motifs mis en
avant, M. Joseph Guichard vient de dresser tout un intrdpide arsenal : en l'esp6ce un livre de 332 pages, copieusement
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illustr4 et fort heureusement prdsente pour l'ceil de l'historien.
Trois parties : a. la lettre commentce (I'auteur parle de
critique interne) ; b. l'examen des t6moignages se ref6rant
A cette captivit4 tunisienne, en dehors de la lettre incrimin6e
(M. Guichard intitule cette partie : Critique externe, arguments nouveaux), c. la refutation des objections (critique des
objections).
La conclusion de ce tres estimable travail et des prdcieux
documents
adopte pleinement I'interpr6tation objective de
la lettre ; en somme, c'est par d'autres voies, I'attitude prudente de M. Coste. La veneration pour la sinc6rit6 de saint
Vincent ne nous permet pas,
faute de preuves vraiment
convaincantes, de le trouver ici en d6faut, et d6s lors de le
depouiller indiment de cette aureole - ajout6e a tant d'autres,
incontestables celles-lA - de la captivit6.

F. C.
Ces quelques lignes sur le mdritoire travail de M. Guichard 6taient redigdes quand a paru - sous la plume delicate de M. Paul Renaudin - le compte-rendu suivant (Vie Catholique, 28 aoitt 1937). Sous un 6clairage diversement nuance
c'est sensiblement le meme horizon entrevu de ce delicat problbme d'histoire.

F. C.
Depuis dix ans, la figure du a Grand Saint du Grand SiBcle a
ne cesse pas d'interesser les chercheurs et les biographes.
Apres I'closion de Vies qu'a suscities la publication de ses
leuvres par M. Coste, apris la definitive biographie de M.
Coste lui-meme, I'an dernier c'dtait la these de doctorat de
M. I'Abbd Deplanque ; le pittoresque recit d'Armand Praviel sur les pirates barbaresques, dans la Grande Aventure.
Et voici aujourd'hui une itude serrde, prdcise, de M. Guichard, C. M. (Saint Vincent de Paul esclave, Desclie, 362 p.
25 illustrations, 30 fr.) sur tn seul episode de la vie du saint, la
captivite a Tunis, de 1606 t 1608.
Merite-t-il, cet episode contestd comme on sait, une si
longue critique ?
Du point de vue psychologique, mon Dieu I non. II n'est
pas un tournant de la vie du Saint, il ne constitue ni une
uconversion n, ni un pas dicisif. Du point de vue historique
non plus. Que Vincent ail iti ou non riellement captif isbas, il n'en aurait pas moins envoyd plus tard, ses missionnaires chez les Barbaresques, apres les avoir envoyes aux galeriens de Marseille. Qu'il ait inventl ou non un roman pour
couvrir d'un alibi deux annies douteuses de sa vie de jeune
homme, c'est sans importance pour son oeuvre, et mrme pour
sa figure.
Mais it faut avouer que le mystbre qui enveloppe cette
grande lettre a M. de Comet, cette lettre qu'il supplia plus
tard qu'on lui rendit pouir la detruire, reste irritant. On a
elucidi presque tots les autres points obscurs de sa vie, on
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a rayd quelques lgendes que les premiers biographes avaient
mises en credit, vraiment sans utiliti ; cette figure si humaine
en pleine lumiere ce beau saint si clair et si francais est de.
vant nous sans ombres : et voici que des chercheurs (rdcem.
ment encore P. Grandhamp et le R. P. Debongnie). vienuent
nous dire : la lettre i Comet n'est que I'histoire invent~e d'un
cslavage. Aucun autre tdmoignage ne la confirme. Testis wlus
testis nullus.
O comprend fort bien qu'un autre chercheur se soil levd pour examiner les arguments des ddtracteurs, degonfler
les uns, rdduire les autres a peu de chose, et venger la v"racitd du bon M. Vincent. M. Guichard a fait de la bonne besognc.
Dirai-je qu'elle est absolument convaincante ? je n'oserais.
Lne critique interne, minutieuse, de la lettre, montre bien
qu'eUe ne contient ni invraisemblances ni faussets. Au contraire, toutes sortes de donnees historiques encadrent et appuient les divers dires du narrateur. La-dessus,
M.
Guichard me semble avoir gain de cause. Pour la critique externe; les arguments presentis par lui sont un peu minces,
Pris isoulment, on fragiles ; mnas leur faisceau n'est pas sans
porte. Enfin M. Guichard a raison de dire que, lorsque la
captivitd de Vincent de Paul a etd suspectde, puis niie, en
1928, on ne s'est appuye sur aucun document nouveau. L'affirmation n'a de valeur que celle des raisonnements, des ddductions personnelles sur eIsquelles ele repose. Et -quelquesunes sont clairement sans valeur. La riposte, ici, est a la fois
courtoise et pertinente.
II n'en reste pas moins que, sur ce mystere, plane toujours
le terrible, I'inexplicable silence de Vincent de Paul, tout au
long de sa vie. Silence qu'il a confirmd, scell, par son geste
disespdrd pour rattraper la lettre. je ne reprendrai pas le
testis unus, mais je dirai que ce timoin s'est en quelque sorte
recusd lui-mrme. Et pourquoi ? Les uns - dont M. Guichard - disent : par humilitd, pour cacher les belles actions
qu'il avail faites la-bas, la conversion du rendgat, etc... Mais
d'autres, avec autant de vraisemblance, disent : pour jeter un
voile sur ses expdriences d'alchimie, ses vaines curiositis, les
tours de magie qu'il recommence i Rome devant le Ldgat.
La seconde .explication parait bien mince. Ce n'dtait pas tours
pendables, mdme pour un homme devenu saint. Et la premiere ne I'est guere moins. Nul ne conteste l'ablme d'humi.
lite que fut M. Vincent ; mais avoir converti quelques musulmans ou rendgats ne constituait pas de si hauts faits, surtout s'il les conftait A ses pretres qu'il envoyait lIdbas : c'•ait
au contraire leur montrer, de par I'expdrience qu'il en avait,
le bon travail qu'ils pourraient faire ches les Turcs. On a beau
scruter le silence du saint, on n'arrive pas & en justifier les raisons, ni comprendre qu'il ait voulu ddtruire a tout prix cette
maudite lettre, au lieu d'en tirer non point vanitd, certes,
mais argument, si vraiment elle contenait des faits reels.
Je dirais done volontiers, simplement : tant qu'un document
nest pas venu prouver que la lettre a Comet ne fut qu'une
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galejade de jeune gascon, I'hypothise reste illigitime und
bravade d'&rudits. - II n'v aurait pas de quoi demolir un
saint, d'ailleurs ; et la jeunesse de beaucoup d'entre eux en
a vui d'autres, n'est-ce pas ? Mais c'cst le bon M. Vincent
lui-mdme qui a crIA le mystere autour de cette affaire
eh !
bien, respectons-le, mmne si cela ious chagrine...

MISERMONT Lucien, C. M. Le Bienheureux Pierre-Rend
Rogue. Paris, Gabalda et Cie, 1937, XVI-288 p. (16,5 x
25 cm.), 5 gravures hors-texte.
La plume vaillante de M. Lucien Misermont, qui nous a
donn6 dejA tant de beaux et solides ouvrages, ne croit pas
encore avoir droit A un repos pourtant bien m6rit&. Depuis
la beatification du Bienheureux Rogue, on s'interrogeait pour
savoir qui, parmi les historiens et les litterateurs de la Compagnie, assumerait la tAche de nous donner une biographie
nouvelle de notre saint confrere, dont la figure attachante, la
vie toute de d6vouement, couronn6e par le martyre ginereusement accepte, semblaient bien propres A exalter I'enthousiasme gdndrateur de belles ceuvres... litteraires. Le travail de M.
Br6taudeau dtait l, inattaquable pour le fond historique et
pour la forme, mais apres tout, on ne pouvait pas, on ne
devait pas, le croire definitif. C'est M. Misermont, que nous
devons remercier de nous avoir fourni la t Vie n que nous
attendions. Les qualites de cette ceuvre sont celles qui, d'ordinaire, donnent tant de valeur aux travaux de notre confrere
et assurent leur succ6s : le souci de la verite historique puisde
A de bonnes sources, la clarte dans I'exposition des faits, la
chaleur du style, et enfin l'application A ddgager la lecon des
Evenements. Les livres de M. Misermont sont comme des
sermons : ils instruisent et 6difient.
Cette vie du Bienheureux Rogue est enrichie de nombreux
details ignores - et pour cause - par M. Bretaudeau ; en
plus de quelques documents exhumes recemment, beaucoup
de renseignements pr6cieux sur la beatification : proces et c&remonie A Saint Pierre de Rome, sur les reliques du serviteur de Dieu. Avec la vie complete de son h6ros, M. Misermont nous donne en resume l'histoire et les principaux arguments de sa these fameuse sur l'illiceite du serment LiberteEgalite ; nous avons A c6te des faits, et mbme se superposant aux faits, un 6cho encore vibrant des controverses homeriques auxquelles notre confrere a 6t6 mAel.
Les decisions
romaines ont semblW lui donner raison ; admettrons-nous pourtant, comme lui, que, desormais, le debat est clos ? Rien ne
nous y oblige absolument : les arguments des adversaires subsistent... et puis... dans des controverses purement historiques,
le " Roma locuta est, causa finita est n doit atre pris a cum
grano sails n,...
En plus de ces tirades sur le serment Libert&-Egalite, signalons de longues pages sur I'explication du Pontifical, h
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I'occasion des ordinations successives du Bienheureux, et sur
e
le reglement des seminaires aux 17
et 18* siecles. Mais nous
aurions mauvaise grace de reprocher A l'auteur ces hors-d'uxuvres (dont I'interkt est tres r6el, avouons-le) : lui-m&me nous
avertit, nous conseille m&me de tourner rapidement ces pages,
pour ne pas perdre la trame de la vie du Bienheureux Rogue.
En somme, un bon ouvrage, capable de faire beaucoup de
bien : de tels modeles ne sont pas A laisser dans l'ombre.
On appreciera sans doute particulirement cette oeuvre dans
le milieu des Grands S6minaires, auquel M. Misermont I'a
destinee.
R. C.

Kratek obris zgodovine usmiljenih sestra sv. Vincencija
pavelskega. Spisal Dr Anton Zdesar duhovnik misijonske
druzbe. Marijin Dvor 1937, 272 pages (19X 14 cm.).
Ecrit en slovene par M. Zdesar : on trouve dans ce volume
'histoire des Filles de la Charite.

Zgodovina usmiljenih sestra sv. Vincencija Pavelskega
(Histoire des Filles de la Chariti de Saint-Vincent de
Paul) - en slovyne - par A. Zdesar, C. M. Editeur :
Maison Centrale des Filles de la Chariti A Radece,
Yougoslavie.
L'histoire du debut des Filles de la Charit6 est suivie d'un
expose du developpement de la Communaut6 en France jusqu'aux temps actuels. La deuxieme partie du livre montre le
commencement et le developpemtnt de la Communaute dans
le monde entier et la venue des Filles de la Charite en Yougoslavie. Ecrit tout d'abord pour les Filles de la Charit6, les Slov6nisants liront ce volume avec un vif int6r6t.

Notre-Dame de Grace et Saint Vincent de Paul au diocese d'Albi,par J[oseph] D[urand], pritre dela Mission,
superieur du Grand Seminaire d'Albi. Albi (1937,
64 pages, (16x 10,5 cm.).
Le bicentenaire de la Canonisation de Saint Vincent a procur6 l'occasion
de
restaurer
le
sanctuaire
local
de
N. D. de GrAce A Buzet, oi S. Vincent de Paul t serait venu
celIbrer sa premiere messe. s Pour rappeler cet illustre 6v&
nement, M. Durand a compose cette brochure, bien oratique,
6crite avec entrain pour les pllerins (i) et les devots de
Notre-Dame et de saint Vincent. Nous en sommes tous...
x. Notons seulement que la visite anoncee page 54 ne resta qu'en
projet et ne se raalisa pas.
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Etienne-Joseph CANITROT, pretre de la Mission. Au

Sud de l'lle Rouge. J.-J. Crouzet, vicaire apostolique de
Fort-Dauphin, 1849-1932. Librairie Vincentienne et
missionnaire, 12, avenue Scribe, Bellevue (Seine-et-Oise).
1937, 3o8 pages (14x22,5).
Attendue depuis longtemps, et enfin mise sur pied, cette biographie de Mgr Crouzet, se presente dans une conception
et une r6alisation sfrement peu banales. Elle fera parler
d'elle et mdrite un veritable succes....
Ecrit avec une personnalit6 et un art enchanteurs (l'6pithete
s'impose), ce volume campe, au sud de 'ile rouge (c'est Madad'un
gascar) la silhouette meridionale d'un missionnaire,
homme : Jacques Crouzet.
Pour donner une idWe du livre, citons simplement cet adieu
final au lecteur, ce bref ieilogue, oil I'auteur et son hWros
prennent cong4 en un sounre et un d6tachement, dignes des
plus nobles Ames :
En janvier 1916, apres avoir relate amoureusement les actions du vieux frere charpentier Pierre Renaudin, son compagnon d'Abyssinie et de Madagascar, mort A la peine la-bas,
a Fort-Dauphin, Jacques Crouzet, terminait par ces mots
souriants et emus qui serviront d'dpilogue a cette biographie :
CCMais, me dira-t-on, i n'avait done pas de difaut, le cher homme dont vous parles avec tant de complaisance ! - Mais si,
mais si ! 11 avait des defauts, les siens. Seulement, vzoila ! On
parle tant de nos defauts pendant notre vie qu'il est bien juste
de dire quelques-unes de nos qualites quand nous avons disparu. ,
14 septembre 1934. En la fete de I'Exaltation de la
Sainte-Croix.
J'espere en Vous, Seigneur, vous gtes l'Eternel !...
Vous allumez l'aurore A la nuit qui s'achive,

Sur nos tombeaux fermis vous ouvrez tout le Ciel,
Et jusqu'en votre Coeur votre Croix nous Rlive.

,

F. C.

ENGELVIN (Ambroise), C. M. Les Vezos ou < Enfants
de la Mer ». Monographie d'une sous-tribu sakalava. Madagascar. Bellevue, Librairie Vincentienne et Missionnaire s. d. [1937], 172 p. (18,5 x 24 cm.), illustrations et

dessins.
Notre confrbre, M. Engelvin, sans rien retrancher A ses
travaux d'apostolat, nous offre aujourd'hui le fruit de ses
heures d'insomnie : un splendide travail sur la peuplade malgache au milieu de laquelle il exerce son ministbre sacerdotal
et missionnaire. Les V6zos, M. Engelvin les connait pour avoir
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passe parmi eux de longues annies ; il en parle en connaissance de cause ; ses jugements, trbs objectifs, sont empreints,
qui ne le comprendra, d une svmpathie tris vive. Les n enfants
de la mer , (nom poetique des V\zos) nous sont presentes
sous tous les aspects de leur vie sociale et religieuse ; le portrait du V4zo, qualites et dCfauts, tnmoigne d'une psychologie
pn~itrante : le missionnaire s'est fait une , iame noire ), pour
comprendre la mentalit6 et les mteurs de cette race si diff&rcnte de la n6tre. Ne pouvant retracer l'histoire de ce peuple
qui, conme tous les peuples heureux, n'a pas d'histoire, M.
Engelvin a esquiss6 A grands traits, en s'aidant des meilleurs
livres, les ttapes de la conqukte politique et spirituelle de la
grande ile par les Europeens.
Nous ne pouvons que fliciter M. Engelvin de son etude
si fouill6e dont la lecture est pleine de charme, lui souhaitant
une large diffusion qui amenera, esperons-le, quelques ressources A la mission. Puissent tous les missionnaires nous
donner ainsi une monographie du peuple parmi lequel ils
se devouent.
R. C.
MARTIRE (Egilberto). Massaia da vicino, con una scelta

di cento e piz lettere... Rome ARassegna romana a, 1937,
XVI-4 68 p. (18 x 26 cm.), 8 gray. hors-texte.
Dans ce volume de pres de 5oo p. qu'il offre au public
en son nom personnel. M. Martire se propose de nous faire voir
a de pr&s n (da vicino), le Cardinal Massaia. La figure du
grand missionnaire est pourtant bien connue ; depuis sa mort
et surtout depuis que I'Ethiopie est integrde & l'Empire italien, de nombreuses biographies, des 6tudes sur sa personne
et son action, ont rendu populaires le portrait et la vie de
l'ap6tre des Gallas. Pourquoi done chercher A la voir a de
plus presla ? Tout ce qu'on a publi6 jusqu'ici sur Mgr Massaia a pour source prncipale ses u m6moires , : t Mes
trente-cinq annees de mission dans la Haute-Ethiopie ,. Or,
ces me6nolres ont 6t6 rIdig&s longtemps apres les 6v6nements :
entre les premiers faits et les premieres pages du livre s'est
dcoulde une pnriode de trente-six annees (1846-1882) ; la m&
moire la plus fidele, A une telle distance, brouille fatalement
les faits, les retire de leur vraie perspective. D'autre part, ces
m6moires ne sont pas l'oeuvre personnelle de Mgr Massaia :
ils ont etC r6diges par un secr6taire qui ne se dit responsable
que de la forme, alors que quelques indices dinoncent un
rl6e plus 6tendu... M. Martire, pour nous faire connaitre le
vrai Cardinal Massaia, publie un choix de lettres ecrites par ie
grand missionnaire ; redigdes au courant de la plume, sans
preoccupations litt6raires ou apologttiques, ces pages nous apprennent plus sur lui et sur ses oeuvres que telle ou telle
filandreuse dissertation sur les caracteres de son apostolat.
Mgr Massaia 6crivait beaucoup ; parmi tant de lettres, it
fa!!ut choisir, M. Martire le fit excellemment. Ce ne sont pas
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des pages de litterature ; la langue est rude, parfois incorrecte, beaucoup d'expressions et de tournures du dialecte maternel : I'apOtre n'avait pas le temps de raffiner sa prose,
iais ces d6fauts disparaissent devant le charme des lettres :
chacun de ces 6crits est une action, gdneratrice souvent d'autres actions : pas de verbiage, des faits, des directives, des
rapports, en un style ferme et precis. Et derri&e les mots,
nous apparait un Massaia nouveau, plus sympathique et plus
admirable que celui que nous connaissions dejA. Pour nuancer
encore le portrait, M. Martire a eu la bonne idbe d'ajouter un
certain nombre de lettres emanant de personnages en relations
avec Mgr Massaia ; le Vicaire apostolique en effet 6tait en
rapports suivis avec les principales personnalites du monde eccl6siastique et politique de son temps et de son pays : dans
cette correspondance, on trouve les noms du Pape, du Roi d'ltalie, du Negus d'Abyssinie. Ces pages sont du plus haut inter6t pour qui veut 6tudier I'histoire des missions italiennes
et aussi l'histoire politique et religieuse de la deuxi6me moitid
du 19* si&cle, tout particulierement les vicissitudes des relations entre l'Ethiopie et I'Italie, au cours de cette periode.
M. Martire, pour donner une meilleure compr6hension des
lettres qu'il publie, a fait pr6ecder le texte de la correspondance d'un r6sume de la Vie de Mgr Massaia en sept chapitres : les faits sont bien dates et replac6s dans leur milieu
historique. L'auteur n'a pas omis de nous parler des personnages avec lesquels son heros entretint des relations. Nous
sommes heureux de lire un beau portrait de Mgr de Jacobis,
pour lequel Mgr Massaia avait la plus profonde estime : luimeme, d'ailleurs, lui avait conf6re la consecration episcopale,
dans les circonstances dramatiques que l'on connait : l'6v&que
missionnaire fait en termes 6mus le rkcit de la ceremonie,
dans une lettre du ii janvier 1849 que M. Martire publie
sous le num6ro xx.
Quand il parle de nos confreres d'Italie, ,Mgn Massaia le
fait toujours d'une facon sympathique : I'auteur de la ( Vie
n'a pas cru pouvoir faire autrement ; en particulier il signale
bien le r6le de M. Sapeto dans les origines de la Mission
d'Abyssinie.
Faisons dcho A certaines plaintes de M. Martire : malgre
son desir 16gitime d'information, son souci de la verit6, il
n'a trouve que d6fiance et suspicion A son egard, chez ceux
qui detenaient les lettres de Mgr Massaia, les RR. PP. Capucins et la Propagande : loin de l'aider. on lui refusa m6me la
permission de consulter les manuscrits. Ce n'est pas parce
que le fait est rare que nous le signalons, mais parce qu'il
peut &tre utile de suggerer A plusieurs la resolution de ne
jamais rien faire pour empecher que les travailleurs sdrieux
et competents ne parviennent A la connaissance d'une v6rite,
d'un fait dont ils possodent les el6ments.
Terminons le compte-rendu de ce bel ouvrage en souhaitant
qu'il suscite des imitateurs de Mgr Massaia, de Mgr Jacobis,
son disciple. Esp6rons que l'h6roisme qui a anim6 les soldats
italiens luttant pour donner A leur Patrie un empire, revivra

dans les missionnaires, qui. sur les traces des pionniers de
la civilisation, travaillent ddja A conquerir A Dieu ce peuple
6thiopien, g6nereux et ardent.
R. C.
Pontificio seminario romano per gli studi giuridici in
S. Apollinare. - Regina apostolorum, 1936-1937. Rome,
Istituto grafico tiberino, 1937. Pages 13-20.
Nous ne signalons cet annuaire du Sdminaire Pontifical
romain pour les etudes juridiques A Saint Apollinaire que parce qu'il contient un article de notre confr&re, M. Grassi, sur
le sejour que les Pr6tres de la Mission firent dans le Palais
de Saint Apollinaire A Rome de 1913 a 1920. Cette page de

notre histoire, racont~e par un de ceux qui l'ont v&cue, offre
des faits precis, des details intdressants ; on trouve m6me,
en appendice, le texte integral des documents relatifs A cette
periode de l'histoire de nos confreres A Rome.
R. C.

XXX. Un giovane che disse di si a Gesis. Profilo morale
di Josto Anedda, chierico novizio della Congregazionedella
Missione di S. Vincenzo di Paoli, 1915-1934. Turin,
L. I. C. E., 1937, 96 p. (12 x2o cm.), 2 fr. 50.
Cette brochure nous raconte la vie idifiante d'un novice
de- notre province de Turin, mort A I'age de vingt ans, le
21 juin 1934. La ligne directrice de cette vie fut une soumis-

sion filiale A la volonte de Dieu. Iosto Anedda accepta tout,
meme les plus durs sacrifices, avec joie, comme des marques
de la bienveillance divine envers lui. Le rddacteur de ces pages,
ecrites avec el6gance, sans mievrerie, divise en trois periodes
l'existence de ce 4 jeune qui dit " oui n A Jdsus a : la recherche
de l'ideal : I'enfance et I'6veil de la vocation; ensuite la vision
de 1'iddal :les annees de preparation sacerdotale A Scarnafigi
et A Chieri ; enfin, le sacrifice de l'id6al : la maladie, les
souffrances et la mort. On ne peut que remercier nos confreres
de Chieri d'avoir propose un aussi beau modele de jeunesse clericale.
R. C.

1910-1935 Jahre marianische Studenten-Kongregation

am Knabenseminar der Lazaristen Wien XII. 32 p.
(16x24 cm.).
Cc souriant fascicule, imprim6 sur beau papier glac6 agr6a.
blement illustr6, 6voque 25 ans de vie mariale A l'Ecole apostolique de Vienne : Raisons d'6tre et bienfaits d'une Congr6gation mariale dans un petit Slminaire ; chronique de 19io A
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1935 ; notices des Presidents successifs ; les diverses sections
au sein de la Congregation ; temoignagcs d'anciens membres;
extraits de Unser Weg. - Accorte et bienfaisante plaquette.

Regein der Aposiolischen Schule (Knaben Seminar der

Lazaristenmissionnare) in Osterreich.
Mises a la disposition de tous les apostoliques de Vienne,
ces regles, compl6t6es de multiples observations de detail, renferment, trks heureusement presente, tout ce que doit accomplir un parfait 6elve, 6claird meme par quelques mots d'histoire sur I'dcole apostolique de Vienne.

Misiones Catolicasen Extremo Oriente (xxxIII Congreso eucaristico interacional), Manille, 1937, Cacho
hermanos, xxvMI-444 pages (22 x 30 cm).
a Pour lutter contre la noire calomnie doublde d'une ignorance crasse n, ce livre, recueil de notices et d'illustrations,
montre en quelques breves lignes, le travail des Corporations
religieuses dans leur labeur seculaire des Missions catholiques
en Extreme-Orient, aux Philippines sp6cialement. Dans ces
articulets relevons soigneusement, la liste des pages consacries aux (Euvres et Missions de la famille de saint Vincent
de Paul (Lazaristes et Filles de la Charit6). Cette table a son
eloquence...
i. La Congregation de la Mission de Saint Vincent de
Paul, par E. Iribarren p. 27-29.
(Filles de la
2. Breve notice sur le college Santa Rosa
Charit6) p. 58-61.
3. La Compagnie des Filles de la Charit6 de Saint Vincent
de Paul, p. 63-65.
4. Reglement des Grands Seminaires diriges (aux Philippines) par les Paules (Lazaristes), par M. Manuel A.
Gracia. p. 179-181.
San Carlos de
5. Siminaire (Grand et Petit Siminaire)
Manille (Lazaristes) p. i86-189.

6. S6minaire (Grand et Petit) San Carlos de Cebu (Lazaristes) p. 190-192.
7. Notes historiques sur le Seminaire de Nueva Caceres
(Naga) (1865-1936), p. 192-t95.
8. Seminaire San Vicente Ferrer, A Jaro, Iloilo (Lazaristes) p. 195-197.
9. Seminaire San Vicente de Paul, A Calbayog (Lazaristes),
par M. Alvaro Santamaria. p. 197-201.
io.Ebauche historiqtie sur le Grand Sinminaire de Lipa
(Lazaristes), par M. Gomez Vent- s, p. 202-204.
Ir. S6minaire San Francisco de Sales (Petit S6minaire),
A San Pablo, Laguna, par M. Zacharias Subinas. p.204-207.

-99812. Les Paules (Lazaristes) espagnols et le Clerg6 indigene
des Philippines,

par Manuel

A. Gracia.

p. 208-209.

13. Liste des pr6tres Philippins anciens 616ves des Lazaristes.

p.

210-216.

14. Histoire des Filles de la Charite a l'h6pital Saint jean
de Dieu (A Manille) par Sceur Taciani Trinanes, p. 228-230.
x5. M6moire sur l'Asile Saint Vincent de Paul (A Manille),
par M. Pedro Pampliega, p. 230-236.

16. Asile Sainte Louise de Marillac, A Molo, p. 236-239.
17. Asile Saint Vincent de Paul pour les vieillards, A Molo.
p. 240-241.

18. Le patronage Saint Vincent de Paul au Collbge Santa
.Rosa, A Manille, par Soeur Delfina Abaurre, p. 242.
19. L'hospice San Jose, A Manille, p. 242-246.
2o. College Santa Isabel, A Manille. p. 264-265.
21. College de la Concordia, A Manille. p. 266-269.
22. College de I'Immaculde-Conception, A Cebu, p. 271-272.

23. Description du College San Josi, A Jaro, p. 272-274
24. College et 6cole gratuite du Sacrd-Ccrur, a Iloilo,
p.274-275.

25. Notes historiques sur I'6cole de la Sainte-Famille, i
Bogo. p. 275-

26. Ecole d'infirmnires a l'h6pital Saint Jean de Dieu, A
Manille, par Soeur Taciana Trinanes. p. 276-278.
27. Sceur Tiburcia Ayanz, premiere vice-visitatrice des
Filles de la Charit6 (aux Philippines) (1862-1898), p. 290291.

28. Les Missions des Lazaristes en Chine, p. 301-302.
29. Le Vicariat apostolique de P6kin, p. 303-304.

30o. Le Vicariat apostolique de Ningpo, p. 305.

32. Le Vicariat apostolique de Ankwo, p. 306-307.
32. Le Vicariat apostolique de Chengtingfu, p. 308-311.
33. Le Vicariat apostolique de Paotingfu, p. 311-312.

34. Les Lazaristes et le Clerg6 indig"ne en

Chine,

par

M. Hubrecht, p. 313-317.

35. Monseigneur Jean Mullener (lazariste) par M. FranCois
Willemen, p. 357-361.

-

36. M. Louis-Antoine Appiani, par M. Antoine Mayoral.
p. 362-364.
37. Le Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. p. 365-368.
38. Le Bienheureux Francois-Regis Clet, p. 368-370 .
39. La Mission de Cuttack (Inde), par M. Jos6-M. Fernandez. p. 399-402.

F.

C.

WEISMANTEL Ldo. Die guten Werke des Herrn Vinzenz

erzaht von Leo Weismantel. Fribourg-en-Brisgau. Herder
et C'e, 1937, 248 p. (II x 18 cm. 5), 4 gravures."
La plume Bl1gante de M. Weismantel nous donne aujourd'hui une Vie de saint Vincent de Paul palpitante dint6rtt ;
on la lit comme un roman. Comme un roman... c'est un 6lo-
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ge (et on regrette que toute la production littdraire sur notre
bienheureux Pere n'ait pas toujours revCtu une forme aussi
attrayante) ; c'est aussi une critique, car I'auteur en prend
vraimept trop A son aise avec I'histoire. Comme base historique de son recit, M. Weismantel a pris les travaux de M.
Coste, mais sur ce fonds. il a brode et c'est dommage. L'imagination de I'auteur excelle A reconstituer des dialogues ;
c'est une facon adroite de resumer une situation, de faire ressortir certains traits psychologiques, mais I'historien, plus
6pris de verit6 que d'edification ou de beau style, repudie un
tel proc6de. L'histoire de saint Vincent est assez belle dans sa
v&rit4 nue ; on peut refuser d'admirer ceux qui croient bon
de l'agr6menter de details pittoresques, de traits inventes,
plus ou moins edifiants selon la mentalit6 des lecteurs.
Ne soyons pas trop sev&res. M. Weismantel n'a pas prdtendu
refaire l'oeuvre de M. Coste, ii a voulu simplement instruire :
faire connaitre et aimer notre saint, raconter A sa maniere
(celle d'un artiste) la vie et les bonnes oeuvres de ce modele
qu'on ne saurait trop pr6senter A notre pauvre socidt6 ; il y
a reussi, semble-t-il.
On dit que les Frangais ne savent pas leur Histoire. Qui
done la connait alors ? car on constate que les 6trangers, trs
souvent, lorsqu'ils touchent A un point de notre histoire nationale, se laissent aller a des considerations temoignant d'une
certaine ignorance du r6le exact des personnages et de l'enchainement des faits. Si l'auteur 6tait un historien, on pourrait lui faire remarquer que son tableau de la situation politique en France au milieu du dix-septieme siecle n'est pas
trbs exact... ; mais laissons IA ces critiques ; IA oi le poete
qu'est M. Weismantel n'a pas failli, c'est dans le tableau
psychologique de saint Vincent : il nous a bien fait voir l'action charitable de l'homme de Dieu au sein de son pays
afflig6 ; les mobiles et aussi les ressorts de cette action ;
c'est IA I'essentiel et nous pouvons 1'en remercier. En s'entendant bien sur les termes, on peut dire que ce livre est une
vwaie vie de saint Vincent.
R. C.

ARDOIN (Alex). Marseille missionnaire. Maarseille,
Omppel s. d. [1935], 70 p. (15,5 x22 cm.).
Cette plaquette comprend quatre parties : Des origines A la
R6volution. L'activit6 missionnaire du diocese au dix-neuvidme sidcle. Les maisons de missionnaires A Marseille. Les
missionnaires marseillais depuis 18oo.
Beaucoup de notes historiques tres interessantes et de statistiques utiles. Pour ce qui concerne la Compagnie, deux
petits details A relever : on ne voit pas oi l'auteur, par ailleurs
bien inform6 sur ce qui nous touche, a 6t. prendre cette
date de 1682, qu'il assigne A la fondation de la Mission de
Marseille. Deja au temps de saint Vincent, cette maison,
fondee en 1644, 6tait la , procure , des missions. Notre saint
Fondateur ne disait-il pas qu'apres Saint Lazare et Rome, il
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n'y avait pas dans la Compagnie de maison plus importante
que celle de Marseille ? On nous dit ailleurs qu'en r6o8, saint
Vincent se fait inscrire A Marseille A la Confrerie des Penitents
de la Trinit4 et I'on ajoute une citation, un texte entre guillemets, sans r6f6rence. M. Soulie, C. M., en 1867, avait trouvA
un document rapportant une agregation A la Confrerie remontant A 1622. Qu'en est-il en fait ? Outre la date 1608 (A cette
epoque saint Vincent etait encore A Rome, semble-t-il), les details rapportes suggerent quelque doute sur la realite du fait.
Encore un point de la vie de saint Vincent sur lequel les pieux
auteurs ont brod6, embroussaillant le chemin, rendant difficile
I'approche de la verite A ceux que tourmente seul le souci de
verifier les faits !
R. C.

Algunas misiones dadas por Monsenor Mariano A.
Espinosa antes de ser arzobispo de Buenos-Aires. BuenosAires, Mansilla 3865, 1937, 64 pages (15x22,5).
Journal de Missions donnees dans la vaste Argentine : nous
v relevons de-ci de-la les noms et les travaux (en 1878) de
M. -Paul Savino (18 octobre 1839-27 avril x915)

Memoria de las obras practicadas por las Senoras de
la Caridad de San Vicente de Paul en la Republica Mexicana. Correspondente al ano de 1935-1936, 164 pages
(14 x 20 cm.):
Pr&c•de

d'une allocution

sur

la

Charitd comme

social (21 d6cembre 1936), ce volume, renferme -

service

suivant son

titre tr&s explicite le relev6 d'es travaux charitables des
Dames mexicaines. Le service des pauvres ne chan'e pas,

meme au Mexique ; graces A Dieu, la bienfaisance chr6tienne
n'y ddsarme jamais... Tant mieux !

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
5'. Slevin (Francois), clerc, 23 juin 1937, A Blackrock; 22

ans d'Age, 2 de vocation.
52. Deegan (Joseph), pretre, 28 juin, A Germantown ;59, 40.
53. O'Sullivan Denis), pretre, 15 juillet, A Blackrock ; 66, 40.
54- Vaile (Thomas), pretre, 13 juillet, A Chicago ; 36, 12.
55. Fiammengo (Jean), pretre, 26 juillet, A Turin ; 56, 40.

-

100i -

56. Romjch (Antoine), coadjuteur, 28 juillet, A Paris (Maison-•?re) ; 68, 47.
57. Aluta (Othon), pretre, 29 juillet, A Stains; 82,

62.

58. Ciesinski (Bronislas), coadjuteur, 21 juiilet, A Cracovie;
25,

6.

q9.
Acosta (Joseph), pretre, fusillM, A Madrid: 57, 34.

wo. Lilley (Jacques), pretre, 6 aout, A Kansas City ; 59, 43.

,i.Rochette (Jean-lacques), coadjuteur, 9 aout, A Istambul;
75, 50o

62. Corset (Paul), pr&tre, i aout, A Pikin ; 57, 39.
63. Villazan (Germain), prktre, t5 juin, a Jaro
53, 36.

64. Asmar (Elie), pretre, 7 septembre, A Bhanns ; 43, 26.

65. Shia (Joseph), pretre, 9 septemb., A Pientcheng, 47, 27.

66. Mgr. Guillear (Jean-Joseph), d6vque, 13 septembre, A
Cutervo ; 67, 5o.
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LA CANONISATION DE SAINT VINCENT DE PAUL (1738)

Cirdmonies observres dans l'glise,paroissiale de Sainte-Croix
le dimanche du Bon-Pasteur 20 avril L1738] et les jours suivants
pour la Solennite de la Canonisation de saint Vincent de Pa :!,
jonduteur de la Congrigation de Messieu]rs de S uin]t-Lazare
pour les Missions et des Filles de la Ckarit pour les malades.
Messieurs de Saint-Lazare avaient resolu en premier lieu de
faire la solennit6 de la Canonisation de Saint-Vincent de Paul
dans leur chapelle, et avaient pri6 M. le comte de Montmorillon,
sacristain, d'en faire l'ouverture comme particulier avec quelques ecclisiastiques de I'6glise Primatiale : ce qui leur avait
ete accorde.
Messieurs de Saint-Lazare, considerant que leur chapelle
6tait trop petite et sa situation trop incommode et pour eux et
pour le public, pour y faire une semblable solennit6, ils prierent
MM. de Saint-Paul de leur preter l'eglise de Saint-Laurent,
ainsi qu'ils.la leur avaient pretee lors de la solennit6 de la
beatification dudit saint Vincent de Paul. LMM.de Saint-Paul
leur accorderent volontiers cette 6glise, mais a condition que
ce seraient eux qui feraient l'ouverture de ladite solennite, et
non le clerg6 de l'6glise Primatiale, comme MM. de Saint-Lazare
le souhaitaient.
Ces Messieurs, a qui M. de Montmorillon avait offert tout le
clerg6 de la Primatiale pour faire ladite ouverture, ayant rapporte a Mgr l'Archeveque et a Messieurs les Comtes la proposition de Messieurs de Saint-Paul, il fut resolu dans cette m&me assembl6e qui se tint chez Mgr 1'Archev6que et oilMonsieur le Sous-Mattre fut appel6, que Messieurs les Comtes
preteraient I'eglise de Sainte-Croix a Messieurs de Saint-Lazare
pour y c6•6brer la solennit6 de la canonisation de leur saint
Fondateur, pendant trois ou huit jours, selon qu'ils le jugeraient
a propos, et qu'ils disposeraient de ladite 6glise comme leur
appartenant pendant ledit temps, et y feraient faire les offices
par qui bon leur semblerait ; et qu'ils leur offraient de faire
l'ouverture et la cl6ture de la solennit6 : ce qui fut accepts
par Messieurs de Saint-Lazare avec beaucoup de remerciements et de reconnaissance.
Messieurs les Comtes se pr4terent d'autant plus volontiers
h tout cela que saint Vincent de Paul avait 6t6 cure dans le
diocese et nommi par le Chapitre de Saint-Jean, doyen et cure
de Chatillon-les-Dombes.
La solenniti dura huit jours. L'ouverture s'en fit le samedi
avant le dimanche du Bon-Pasteur de la maniere suivante :
On dit None a une heure et V6pres a une heure et demie,
lesquelles furent chanties du dit samedi. Sur la fin des vepres ;
Messieurs de Saint-Lazare se rendirent tous en processionr et
en surplis dans l'fglise Frimatiale, et se rang&rent en deux
choeurs dans la nef, leur croix et leurs acolythes restant au milieu, proche la porte du choeur. Environ sur les deux heures et
un quart, Monsieur le Sous-Maitre fit tirer pour faire sonner,
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et la grosse cloche sonnante, Monsieur de Montmorillon, sacristain, qui devait faire I'office, benit au milieu du choeur la
banniere du saint que Messieurs de Saint-Lazare avaient envovbe toute pliee auparavant. Ensuite, un desdits Messieurs de
Saint-Lazare prit ladite banniere pour preceder la procession,
marchant avant Messieurs ses confreres ; pendant lequel
temps un sous-diacre du bas-cheur portant la croix, et deux
enfants de chceur les chandeliers, etant au milieu du cheur,
deux de Messieurs les pr6tres habitues qui etaient en rang
commencerent la litanie des Saints comme aux Rogations, et
a Sancte Michael, la procession se mit en marche, prec&d6e par
Messieurs de Saint-Lazare.
On sortit par la grande porte de 1'6glise, et on passa par la
Briche Saint-Jean, rue Tramassac, rue du Bauf, et descendant
par la Place Neuve, on vint par la rue Saint-Jean dans 1'eglise
de Sainte-Croix,a la porte de laquelle Messieurs de Saint-Lazare
se rangerent en deux choeurs, et M. le Superieur rev6tu d'une
chape pr6sentait de l'eau b6nite, et un autre prftre de ladite
Congregation pareillement rev6tu d'une chape encensait le
clerg4 pendant qu'il passait pour aller se placer dans le chceur,
oh l'on finit la litanie par la station, a laquelle on invoqua deux
fois saint Pothin et deux fois la Sainte Vierge. Pendant la station, Messieurs de Saint-Lazare resterent dans la nef sur des
bancs qu'ils avaient fait preparer pour cela hors la porte du
choeur, oh ils resterent de mdme pendant v6pres et le reste de la
chremonie. La station 6tant finie sans oraison, M. le comte
de Montmorillon monta en chaire, et fit la lecture du bref de
Sa Saintet6 de ladite canonisation. Ensuite Monsieur le Prfcenteur entonna le Te Deum laudamus, et alors on eleva ladite
banniere a la vofite. Pendant ce temps-al. M. deMontmorillon
alla h la sacristie, pr&c&d& du batonnier et accompagn6 de son
aum6nier, d'un diacre et de quatre enfants de choeur, pour se
preparer pour 1'exposition du Saint-Sacrement qui fut faite
sur la fin du Te Deum. Ensuite ledit Seigneur Comte ayant
commence Vepres an pied de l'autel, il retourna a la sacristie
avec les officiants pour quitter la chape et rentrer dans le chceur
comme la veille de la fete de saint Jean-Baptiste. Les vepres
furent chant6es du commun d'un confesseur won pontife, entonn6es par Messieurs les Pr6centeurs et Chantre ; un de Messieurs les Comtes fit thurif6raire, et !'oraison fut dite en chape
au pied de l'autel. Apres le Benedicamns Domino, Monsieur le
Sous-Maitre entonna l'antienne 0 Sacrum pour la benediction,
ensuite I'antienne Miltat tibi Dominus et le psaume Exaudiat te,
pendant lequel les officiants vinrent au devant de l'autel.
Apres la rep6tition de l'antienne Mittat. le cli6brant dit les trois
versets : Panem de coelo ; Justum deduxit LDonins et Dominc
salvum fac Regem, avec les oraisons du Saint-Sacrement, de
saint Vincent de Paul et pour le Roy. Ensu;te les enfants qui
portaient les flambeaux ayant chanteý O ~r' digna Hostia, >e
c~lebrant donna la b6nediction.
La benediction 6tant donn6e et les porte-croix et acolythes
etant au milieu du chceur, Monsieur le Sous-Maitre avant pris
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sa canne, entonna le rkpons Stoil jucundlilais et fit partir tout
le clerge pour retourner a Saint-Jean. On sortit par la grande
porte de Saizn]te-Croix, precede de Messieurs de Saint-Lazare,
lesquels se rangerent dans la nef conune au commencement,
pendant que le clerge entra dans le chceur en chantant le repons
Inter natos; lequel fini. Monsieur le Sous-Maitre dit derriere
le porte-croix l'oraison de saint Jean Praesta quaesumus, et
chacun se retira. Au retour on sonna la troisieme cloche avec le
carillon. Le S•val sonna a sa maniere ordinaire.
Le dimanche, I'eau b6nite se fit derriere l'autel, et matines
furent chantees a I'ordinaire. A huit heures on commenca a
appeler avec la petite et la grosse cloches, et sur les huit heures
et demie Monsieur le Sous-Maitre fit sonner, et au son de la
grosse cloche et au second carillon, ledit sieur Sous-Maitre
fit sortir de la sacristie les acolythes, porte-croix et un diacre
portant le Texte, et les fit venir au devant de la porte du choeur,
oii avant pris sa canne, il entonna I'antienne Sancti Dei, et l'on
partit, toujours la grosse cloche sonnante, pour aller a SainteCroix, prieced de Messieurs de Saint-Lazare, comme le jour
pr6ecdent, avec 1'aspersion de 1'eau benite et 1'encensement.
Etant arrive dans la nef, Monsieur le Sous-Maitre entonna
1'antienne Annuntiate et le Gloria Patri suivant la coutume,
et dans le chaeur l'antienne Homo iste avec le Pater noster ; et
les versets et :'oraison ayant ete dite par un pr&tre habitue,
Monsieur le Pr6centeur entonna la grand'messe qui fut prise
du commun des pritres, avec les oraisons propres. On ne dit ni
Tierce ni Sexte.
II y eut des revitus. Elle fut cel6br&e par M. le comte de Montmorillon ; les jeunes Perpetuels chanterent les deux Alleluia.
On chanta le Kyrie et le Gloria in excelsis des doubles mineurs,
avec la prose des saints pretres. Apres la grand'messe, Monsieur le Sous-Maitre entonna le r6pons Super salutem, vers la
fin duquel il fit sortir de la sacristie les acolythes, porte-croix et
porte-texte, lesquels etant au milieu du chceur et le dit r6pons
fini, il entonna le r6pons Beatus vir qui post aurum, et l'on partit
pour revenir a Saint-Jean, tout comme le jour precedent. On
sonna pareillement la troisieme cloche avec le carillon.
L'eglise de Sainte-Croix 6tait magnifiquement ornee par les
soins et au d6pens de Messieurs de Saint-Lazare. lUs avaient
pri6 les clerg6s des 6glises coll6giales, pour venir tour a tour
faire l'office dans l'6glise Sainte-Croix, c'est-a-dire les vepres
et la messe ; mais comme Messieurs les Comtes ne voulurent
pas leur accorder qu'on sonnit une des grosses cloches a leur
arrivQe et A leur depart, ils ne voulurent pas y venir. Messieurs de Saint-Lazare prierent Messieurs les cures de la ville
avec Messieurs des s6minaires de Saint-Ir6nie et de SaintCharles qui s'en firent un plaisir et un honneur, et se contentorent qu'on sonnit la petite cloche de Sainte-Croix i leur arrivee
et a leur depart.
II y eut tous les jours pendant l'octave sermon apres vepres,
pour lequel on sonnait un seul coup avec la quatribme cloche
pendant le Magnificat des v6pres ; par consequent ledit diman-
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che et pendant le cours de la semaine, s'il devait se faire quelque procession, elle se faisait seulement a Saint-Etienne, d'autant mieux que c'6tait I'heure que les 6trangers venaient chanter leurs vepres, Messieurs de Sainte-Croix chantaient seulement matines, laudes et prime.
Le dimanche, jour de la cl6ture, le clerge de la Frimatiale
alla dire vepres & Sainte-Croix et elles se chanterent a prva
a Saint-Jean. On les sonna avec la deuxieme cloche, comme un
jour de double majeur. Chacun se rendit dans le chaur de
Sainte-Croix sans procession ; I'entree ne sunna qu'a quatre
heures; M. le comte de Roussillon fit l'office, Messieurs les Prcenteur et Chantre entonnerent les psaumes, et un de lessieurs
les Comtes y fit thurif6raire. Apres vepres on fit le sermon pendant lequel tout le clerg6 resta dans le chaeur ou dans la nef
pour l'entendre. Le sermon 6tant fini, Monsieur le Sous-Maitre
entonna l'antienne O sacrum et ensuite 1'Exaudiat pour la bdnidiction, laquelle etant donn6e comme le premier jour, chacun se retira sans procession. Un chacun etant retird, Messieurs
de Saint-Lazare emporterent processionnellement la relique de
saint Vincent de Paul qu'ils avaient exposee dans 1'gglise de
Sainte-Croix le premier jour de la solennite et ils obtinrent
qu'on sonnAt a leur depart la quatrieme cloche.
PAILLEU, Sous-Maitre.
[Rigles et ceremonies de I'Eglise paroissiale de Lyon [i75sn,
pages 124 et suivantes].
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JIM. Coitoux, Cavalie, Bonnet, Durand.........................
Le grand Seminaire: a) De 1836 t 1905 b) Depuis x91o......
Le grand SAninaire de 1836 A 1905............................
Hermitage Saint-Pierre:Campagne du grand Seminaire depuis 1933
Le grand Seminaire depuis 9go : eldvation et plan general.......
Le Roc : Camjpagne du grand Seiminaire de 1836 A 1933..........
.4bi : Le Tarn, le Pont Vieux, la Madeleine, Sainte Cicile........
Notre-Dame de la Dreich. La grand'messe du centenaire; seance
jubilaire ala salle Idal. ...................................
Fran4ois de Borda (27 mars 1763-22 septembre x841)...........
Cicile-Charlotte-Amandade Borda (4 novembre x807-2 aout sho2)...
Paris: Eglise Saint-Lazare: r-ucavaitere......................
Paris: Eglise Saint-Lazare: plan-croquis d'aprhs Jaillot (1763)..
Paris : Eglise Saint-Lazare: plan de l'architecte Lefebvre (1796)..
Normandie i New-York (Manhattan, Cf. Annales 1935, p. 410)...
Bannhs : Le sanatorium i vol d'oiseau .......................
Poitiers: 1902-1903. Personnel dirigeant du grand Seminaire....
Rome : M. Fontaine, Mgr Lisson, M.-Angiuli...................
Pirigueux: M. Vincent Tardieu (1876-1936) ...................
.
Beyrouth: Jubil6 de MM. Heudre et Bahri (14 maai 1936)..........
Saint Vincent de Paul: Gravures de la canonisation 1737 (6 p.) 500CARTES:
La rdgion de Madrid........................................
Les environs de Madrid.....................................
Swie: La province lazariste.................................
Chine: Le Kiangsi (vicariats apostoliques)................
232208Chine : Le Chekiang (vicariats apostoliques) ................
Le Congo beige: Missions.....................................
Bikoro: Mission lazariste .....................................
L'Ethiopie: Missions catholiques en 1936......... ........
508Lc Girant:
BsENOT JOLY
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562. Imp. * La Semeuse a
Etampes (S. et O.) France. - 1937.

